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RHYTHMVS IN LAVDEM

SANCTI VINCENTII A PAVLO

Sidus Galliae, lux Cleri,
Sensus animi sinceri,
0 Vincenti, suscipe.
Tibi canticum devotum
Canit agmen Sacerdotum,
Missioni deditum.
Dux, Magister, o Vincenti,
Tuo nomini potenti
Dignos plausus exprimit.
Adhuc puer exarsisti
Caritate Jesu Christi,
Salvatoris hominum.
Te captivus et egenus
Valde laudat : omne genus
Miserorum adjuvas.
Tibi Virginum devota
Cohors dicat preces, vota,
Atque matres sociae.
Dei famule fidelis,
Cunctos respice de caelis,
Pacem cunctis impetrans.
Petri Navem tu defende :
Potens brachium ostende
Sacris Seminariis.
Cultor Virginis Mariae,
Doce nos Hanc omni die
Excruare floribus.
Sancta Trinitas laudetur :
Deus Unus adoretur
In aeterna saecula. 4. Amen.
Blasius VERGHETTI,
SS. RR. Congr. Hymnographus scripsit,

ANCIENNES ANNALES DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

A l'occasion du troisibme centenaire de la Congregation de la Mission, nous avons publi6 l'histoire
compos6e par M. Allou; on nous a demand6 & cc
propos de continuer I'oeuvre commenc6e par notre
vintri pridicesseur M. Milon, sous le titre d' u Aaciennes Annales, etqui est une histoire de la Congr6gation, annie par annie. Nous avionsdepuislongtemUo
ce dessein, mais la guerre et d'autres travaux uous
avaient jusqu'ici empiche de le raaliser. Le temps aous
semble venu de mettre ce projetA execution. M. Miloa
s'atait arret6 a 1628. Nous reprendrons a 1625, date
de la fondation de la Congregation.
1625
Nous avons donn6 dans le dernier numuro le contrat
de fondation sign6 le 17 avril 1625; nous ne le-transcxirons pas de nouveau; nous nous contenteroas de
rappeler les r6efexions que ce contrat suggirait A
M. Maynard.
On pent remarquer comment ce contrati est admii. L'original de ce contiat est aux Archives nationales.
M. 167. La minute de ce contrat, portant les signatures de
a P. E. de Gondy ,, de a Fran(oise-Marguerite de Silly a et
de a Vincent Depaul P, est conserv6e dans l'etude de M de
Meaux, successeur actuel de Nicolas le Boucher, notaire au
ChAtelet, qui ridigea cet acte. - La rue Pavye de la paroisse
Saint-Sauveur, ou demeura parfois saint Vincent, pedaet
son s6jour de douze ans dans la famille de Gondi, et oh fat
signE le contrat de fondation de la Congregation, est actuellement la partie de la rue Tiquetonne, comprise entre la rue
Montorgueil et la rue Dussoubs (II arrondissemeat).

-8rablement empreint de la pi6te g6nerale du temps et
de la pi6et desinteressee
des illustres fondateurs.
Aucune charge, aucune obligation, en dehors deleurs
travaux apostoliques et de leur propre sanctification,
n'est imposie aux missionnaires, pas meme de messes
et de priires applicables aux fondateurs vivants ou
morts. Sur ce point, M. et Mme de Gondi se contentaient de la part qui leur reviendrait n6cessairement
dans les merites de la Compagnie; et, du reste, ils
s'en reposaient sur la reconnaissance, a eux bien
connue, de Vincent, reconnaissance qu'il ne manquerait pas de communiquer a ses enfants et de transmettre a ses successeurs, comme la portion a la fois la
plus obligatoire et la plus douce de leur heritage. En second lieu, ce contrat est remarquable en ce
qu'il est non seulement I'acte de naissance de la Mission, mais d6ja presque la-forme definitive que Vincent luidonnera aprbs de longues ann6es de r6flexion,
d'experience et de priere. C'est que, bien qu'iI dit
attendre si longtemps avant de lui tracer des rigles,
il l'avait deja profond6ment m6ditee devant Dieu.
Tout est lU, en effet, prvvu et ordonn6 quant a I'esprit
et aux moyens propres & assurer la fin de I'oeuvre.
M. et Mme de Gondi ont 6videmment pris son inspiration, et les notaires du Chatelet 6crit sous sa dict&e.
(MAYNARD.)
Cet acte avait Wt6 comme le couronnement de la vie
charitable de Mme de Gondi. En effet, deux mois &
peine s'taient 6couls que sa sant6 deja chancelante
diclina tout a fait. Vincent de Paul, qu'elle avait si
souvent pri6 d'tre son ange consolateur au jour de son
tr6pas, l'assista I ses derniers moments et, le 23 juin
1625, mourut doucement et paisiblement, dans la quarante-cinquieme annie de son age, haute et puissante
dame Franioise-Marguerite de Silly, comtesse de
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Joigny, marquise des Iles-d'Or, ge6nrale des galbres
de France, etc., moins illustre par ses titres et dignit6s
que par ses vertus.
Elle ktait nee en i58o, en Picardie, d'Antoine de
Silly, comte de la Rochepot, baron de Montmirail,

gouverneur d'Anjou, ambassadeur d'Espagne, et de
Marie de Lannoy, dame de Folleville etde Paillart.
On lui donna les prbnoms de Francoise-Marguerite.
Elle 6pousa, en i6o0, Philippe Emmanuel de Gondi,
g6n6ral des galires, comte de Joigny, commandeur
des ordres du roi, marquis desiles d'Hyeres, et en eut
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plasieurs fils dont P.un fut archeveque de Paris et cardinal. C'est pour assurer la bonne kducation de ses
enfants qu'elle demanda i M. de Birulle un pretre
rev&tu de toutes les qualit 6 s requises pour un ministire si important; celui-ci choisit Vincent pour leur
pricepteur : a Je souhaite bien plus, disait Mme de
Gondi, faire de mes enfants des saints dans le ciel
que de grands seigneurs sur la terre. » Ce fut vers
1613 que saint Vincent entra dans cette famille qui
devait 'aider si puissamment dans ses ceuvres. Les
enfants ktaient encore tout jeunes puisque le dernier,
le futur cardinal, naquit en 1613. Bien vite, Mme de
Gondi subit l'influence du nouvel aum6nier de sa
maison et, dit Collet, il n'y avait pas un an qu'il 6tait
dans la famille de Gondi qu'elle resolut de le prendre
pour directeur. Craignant un refus, elle s'adressa au
P. de B6rulle et le pria d'imposer a M. Vincent de se
charger de son Ame. Sous la direction de Vincent, elle
s'appliqua aux oeuvres de charit6, faisant de grandes
aum6nes, visitant les malades, faisant rendre la justice, nommant aux emplois des hommes probes et
honn&tes.
En 1617, il arriva un 6v6nement qui devait avoir
une grande importance dans sa vie et dans celle de
Vincent. Elle 6tait a Folleville avec son aum6nier,
lorsqu'onvintlui dire qu'un de sesvassaux de Gannes,
Ag6 de quatre-vingts ans, etait gravement malade.
Elle alla le voir et, d'apres ce que dit M. Portail dans
une conference aux sceurs, elle lui conseilla de faire
une confession gendrale; cet bomme suivit son conseil
et se confessa i Vincent de Paul. Aprbs sa confes-

sion, revoyant Mme de Gondi, il lui dit : a Madame,
j'etais damn6 si je n'avais pas fait une confession
generale, a cause de quelques gros p6cbhs que je
n'avais osh confesser. , Et il r6pitait la meme chose a
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tous ceux qui allaient le voir. Mine de Gondi fat
frappee de cet aveu : a Ah ! Monsieur! dit-elle & saint
Vincent, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que nous venons
d'entendre? Si cet homme qui passait pour homme de
bien 6tait en 6tat de damnation, que sera-ce des autres
qui vivent plus mal? Ah! M. Vincent! que d'Ames se
perdent! Quel rembde A cela? ), Elle pria saint Vincent
de faire une predication A l' glise de Folleville pour
exhorter les habitants A la confession generale. Saint
Vincent le fit et, ajoute-t-il : , Dieu eut tant d'6gards
a la confiance et bonne foi de cette dame que tous
furent touches et qu'ils venaient faire confession
g6nkrale. n Il y eut tant de monde que Madame fut
obligee d'envoyer prier les j6suites d'Amiens de venir
au secours de Vincent. On fit de meme dans les autres
villages qui appartenaient A Mme de Gondi.
Le bien oplr6 dans ses terres par les predications

de saint Vincent ne fit qu'attacher de plus en plus
Mme de Gondi a son saint directeur. II y avait meme,
semble-t-il, un pea d'exces dans ce sentiment. Aussi
saint Vincent cherchait-il &Iad6tacher de lui. Un jour

qu'il partait en voyage A cinquante lieues : 4 Eh!
Monsieur, lui dit-elle, vous vous en allez, a qui aurai-je
recourd en mes peines? ) II lui r6pondit : « Madame,
Dieu y pourvoira. Vous pourrez vous adresser a
Monsieur tel et a un tel, celui-ci pour vos confessions

ordinaires, et celui-li pour votre conseil, si l'autre ne
vous suffit; et si 'un et l'autre ne mettent pas yotre
esprit en repos, je vous- conseille, Madame, de le
chercher an pied de la croix. LA vous d&couvrirez
amoureusement vos peines au Fils de Dieu, vous ferez
des actes de confiance et de r6signation A .son bon
plaisir, honorant le delaissement ou lui-mine' s'est
trouv6 en cet 6tat, 6tant abandonn6 de ceux'qui lui
avaient le plus d'obligation, et priv6 de toute1conso-
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lation sensible jusqu'k se croire abandonn6 de son
Pire 6ternel. Vousy 6tudierez, Madame, 1'usage qu'il
a fait de ses souffrances et vous y aurez, avec 1'aide
de sa grice, un plus heureux succes que je ne vous
puis dire. , Cette bonne dame le pratiqua de la sorte,
et, quelques jours apres, elle &crivait a saint Vincent :
a Monsieur, j'ai experiment6 les moyens que vous
m'avez donn6s pour apaiser mon esprit dans ses
peines; mais je n'en ai point trouvi de tels que celui
de me jeter au pied d'un crucifix. Ce que les hommes
m'ont dit n'&tait point ce que je cherchais; je l'ai
trouv6 1l avec toute la consolation que les creatures ne
me pouvaient donner. o
II faut dire pour excuser Mme de Gondi qu'& cette
6poque les directeurs 6taient rares, puisque saint
Francois de Sales conseillait de le choisir entre
mille, et que les confesseurs eux-memes n'6taient pas
toujours aptes, meme a donner l'absolution : t6moin
le cure a qui Mme de Gondi se confessait lorsqu'elle
itait encore jeune fille et qui ne disait meme pas la formule de l'absolution, marmottant seulement quelques
paroles. La jeune fille l'ayant remarqu6 se fit copier
par un religieux la formule de l'absolution et chaque
fois qu'elle allait a confesse, elle prisentait le papier
au prtre, le priant de reciter la formule. On comprend
que cette bonne dame dft etre frappee toute sa vie de
cette circonstance et qu'elle n'accordit pas facilement
sa confiance au premier venu. Aussi quand saint
Vincent quitta secrktement sa maison pour aller s'enfermer dans la paroisse de Chitillon, elle 6prouva les
peines les plus grandes.
Voici ce ,qu'elle fit connaitre de ses sentiments a
une personne de confiance, en lui d6chargeant un jour
son coeur sur ce sujet :
( Je ne l'aurais jamais pens6, dit-elle; M. Vincent
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s'6tait montri trop charitable envers mon Ame pour
m'abandonner de la sorte. Mais Dieu soit loue! Je
ne l'accuse de rien, tant s'en faut: je crois qu'il n'a
rien fait que par une sp6ciale providence de Dieu, et
touchk de son saint amour. Mals, de v6riti, son 6loignement est bien 6trange; je confesse de n'y voir
goutte. II sait le besoin que j'ai de sa conduite, et les
affaires que j'ai A lui communiquer; les peines d'esprit
et de corps que j'ai souffertes, manque d'assistance;
le bien que je desire faire en mes villages, qu'il m'est
impossible d'entreprendre sans son conseil. Bref, je
vois mon Ame en un tres pitoyable 6tat. Vous voyez
avec quel ressentiment M. le general m'a kcrit : que
mes enfants dep6rissent tous les jours; que ]e bien
qu'il faisait en ma maison et & sept ou huit mille Ames
qui sont en mes terres ne se fera plus. Quoi! ces
Ames ne sont-elles pas aussi bien rachetees du sang
pr6cieux de Notre-Seigneur que celles de Bresse? Ne
lui sont-elles pas aussi chores? De vrai, je ne sais
comme M. Vincent 1'entend; mais cela me semble
assez consid6rable pour faire mon possible de le
ravoir. II ne cherche que la plus grande gloire de
Dieu, et je ne le desire pas contre sa sainte volonti.
Mais je le supplie de tout mon coeur de me le
redonner; j'en prie sa sainte Mere, et je l'en prierais
_encore. plus fortement, si mon int6ret particuler
n'Atait pas mel6 avec celui de M. le general, de mes
enfants, de ma famille et de mes sujets. »
Voila quels taient les sentiments de.cette vertueuse
dame, laquelle, voulant employer les moyens les plus
efficaces polr parvenir A ce qu'elle pretendait, pria
beaucoup Dieu et le fit prier A cette meme fin par
toutes les bonnes Ames qu'elle connaissait. Elle recommandait aussi cette affaire aux priires des principales
communaut6s religieuses de Paris. Elle alla trouver
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plusieurs fois tout
iplor6e le Revbread Pire de
Berulle; elle lui ouvrit son cceur, et lui diclara la
grande peine et affliction ou elle se tronvait. Ses
larmes et ses raisons pressantes firent assez connaitre
i ce grand serviteur de Dieu le besoin qu'elle avait
de la pr6sence et du conseil de M. Vincent; de sorte
que, r6pondant a la demande qu'elle lui avait faitei
il lui dit qu'elle pouvait en sdret6 de conscience faire
tout son possible pour obliger M. Vincent de revenir
en sa maison; car il voyait qu'au milieu de ses plus,
fortes angoisses, elle conservait toujours dans son.
coeur une r6signation absolue au bon plaisir de Dieu,,
ne voulant pour quoi que ce f t aller en aucune faconj
contre ses ordres. Et pour la consoler davantage, ili
lui fit esprer de s'employer lui-meme evers M. Vincent, pour lui persuader de revenir : ce qui soulagea
beaucoup son esprit et lui fit dire ensuite que M. de
Berulle 6tait I'homme du monde le plus consolant.
Elle ne pouvait pourtant 6ter de son esprit la craintede perdre M. Vincent; car, disait-elle, it n'est pasl
homme a avoir fait le coup a demi, il a privu tout ce.
que je pourrais dire ou faire, et s'est r6soln avant
que de partir. Cela n6anmoins n'emp&cha pas qu'elle.,
n'employit tous les moyens dont elle put s'aviser pour
convier et obliger M. Vincent a revenir : elle lui,
icrivit sur ce a-:et plusieurs lettres qu'elle faisait.
voir au Riverend Ptre de Berulle; elle lui envoya.
celle de M. le gendral et le pria de bien peser le
grand d6sir qu'il t6moignait avoir de son retour, en.
telle condition qu'il lui plairait; et se plaignant a luii
en l'une de ses lettres, elle dit ces paroles, qui -fontL
encore particulierement connaitre les dispositions de,
son esprit i son igard. (Abelly.)
c Je n'avais pas tort, lui dit-elle, de craindre de•
perdre votre assistance, comme je vous ai t6moigne
i
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tant de fois, puisqu'en effet je 1'ai perdue : 'angoisse
oit j'en suis m'est insupportable sans une grice de
Dieu tout extraordinaire que je ne merite pas. Si ce
n'itait que pour un teaps, je n'aurais pas tant de
peine; mais quand je regarde toutes les occasions oh
j'aurai besoin d'etre assistie, par direction et par
<onseil, soit en la mort, soit en la vie, mes douleurs
se renouvellent. Jugez done si mon esprit et mon
corps peuvent longtemps porter ces peines. Je suis
en 6tat de ne rechercher ni recevoir assistance d'ailleurs, parce que vous savez bien que je n'ai pas la
liberte pour les besoins de mon ame avec beaucoup de
gens. M. de Berulle m'a promis de vous 6crire, et
j'invoque Dieu et la sainte Vierge de vous redonner
A notre maison, pour le salut de toute notre famille
et de beaucoup d'autres, vers qui vous pourrez exercer
votre charit6. Je vous supplie encore une fois :
pratiquez-la envers nous,_pour l'amour que vous portez
a Notre-Seigneur, a la bonti duquel je me remets
en cette occasion, bien qu'avec grande crainte de ne
pouvoir pas perseverer. Si apres cela vous me refusez,
je vous chargerai devant Dieu de tout ce qui m'arrivera et de tout le bien que je manquerai & faire, faute
d'etre aidee. Vous me mettrez en hasard d'etre en des
lieux bien souvent privee des sacrements, pour les
grandes peines qui m'y arrivent, et le pen de gens
qui sont capables de m'y assister. Vous voyez que
M. le g6neral a le mime d6sir que moi, que Dieu seul
lui donne par sa misericorde. Ne r6sistez pas au bien
que vous pourrez faire, aidant A son salut, puisqu'il
est pour aider ' celui de beaucoup d'autres. Je sais
que ma vie ne servant qu'a offenser Dieu, il n'est pas
dangereux de la mettre en hasard; mais mon Ame doit
etre assist6e A la mort. Souvenez-vous de l'appr6hension oi vous m'avez vue en ma derniere maladie en
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un village; je suis pour arriver en un pire 6tat, et la
seule peur de cela me ferait tant de mal, que je ne
sais si sans grande disposition pr6cCdente elle ne me
ferait pas mourir. ,
Mme de Gondi fit si bien qu'elle reussit enfin a faire
revenir Vincent a la fin de d&cembre 1617.
Pendant son sijour LChktillon, Vincent avait &rig6
une confrerie de la charit6 en faveur des pauvres
malades; de retour chez Mme de Gondi, il orienta
cette sainte femme vers cette oeuvre de charit&.
Aussi, des septembre 1618, nous voyons Mme de
Gondi s'adresser a l'archeveque de Sens pour obtenir
l'itablissement de cette confrerie dans la ville de
Joigny; I'archeveque permit 1'6rection et I'acte d'Atablissement eut lieu le 9 septembre, sous la pr6sidence
de Jean Maurice, cure de Villecien, qui s'y pr&ta volontiers, dit I'acte officiel, tant pour le d6sir du bien
des pauvres que pour satisfaire la d6votion et charite
de Mme la comtesse de Joigny. Celle-ci se fit inscrire
comme membre de la confrerie et fut Rlue prieure.
II est a remarquer qu'elle signa toujours FranCoiseMarguerite de Silly, comme Mile Le Gras signa toujours Louise de Marillac, de son nom de jeune fille.
Mme de Gondi, au t6moignage de ses historiens, fut
fidele a visiter les pauvres malades, donnant I'exemple
par sa charite etsa piet aux autres dames de charit6,
servantes des pauvres. Nous voyons par un acte
de 1621 que l'association de charit6 de Joigny ktait
en pleine prosperity, qu'il en 6tait arriv6 et qu'il en
arrivait journellement de grands biens, ce qui donnait
la pens6e d'etablir une semblable confrerie pour les
hommes.
Mme de Gondi, anim6e d'un grand desir de la

gloire de Dieu et du salut des ames, procura 1'etablissement de la confrerie de charit6 dans toutes ses
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terres. En 1618, elle demanda cette autorisation pour
Montmirail et autres lieux lui appartenant et 6tant
dans le diocese de Soissons. L'6tablissement fut fait
par saint Vincent de Paul. On proc6da aux l6ections;
celle qui avait 6t6 blue premiere assistante ou tr6soriire se ricusa a cause de ses affaires et Mine la com,tesse de Joigny s'offrit a etre premiere assistante; ce
dont les servantes des pauvres I'ont remcrciee et ce
qu'elles ont accepte; mais parce que la comtesse etait
contrainte d'aller a Paris et d'y passer un long s6jour, il a tiC convenu que Mme de Gondi pourvoira d'une
autre a sa place; ce qu'elle fit aussit6t.
En 1620, Mme de Gondi fait etablir la chariti dans
ses terres de Picardie, a Folleville, Paillart et Skrlvillers, etc., etc.
Mme de Gondi se montrait vraie dame de la charit6,
non seulement par l'exercice des ceuvres de mis&ricorde, mais encore par la pratique des trois vertus
que saint Vincent devait donner comme vertus fondamentales des dames servantes des pauvres malades:
l'humilitd, la simplicith, la charite.
On en jugera d'aprbs les extraits suivants que nous
empruntons aux conf6rences que saint Vincent adressait soit aux Filles de la Charit6, soit aux missionnaires.
II disait, le 14 mars 1659g: a La pauvre feue
Mme la ginirale des galdres m'a demand6 plus de
cent fois ce que c'etait que la simpliciti et c'6tait
la personne la plus simple que j'aie jamais vue; elle
ne pouvait ouvrir la bouche, ni faire aucune action
qu'en simplicit6 de coeur; mais elle avait l'adresse de
separer de la nature des choses les circonstances
nuisibles et inutiles, car elle 6tait aussi des plus
prudentes. Elle avait la simplicit6 et la prudence en un
haut degre et neanmoins elle ne les connaissait pas. n
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Si Mme de Goudi 6tait simple, elle savait aussi
s'humilier.
Le 25 avril 1652, saint Vincent disait aux sceurs :
< Mmie la ginerale des galkres 6tait sujette a une
grande promptitude; sit6t qu'elle s'apercevait d'une
impatience, elle se mettait a gen'oux devant sa fille de
chambre et lui demandait pardon. n
La charit6 de Mme de Gondi 6tait aussi remarquable
que sa simplicite et son humiliti.
Le 7 juin 1642, saint Vincent parlait ainsi aux
missionnaires : ( 0 Messieurs, qui nous donnera
l'esprit de notre pauvre fondatrice! Je puis rendre ce
temoignage que non seulement elle ne disait jamais
rien en mal de personne, mais ne trouvait a redire. a
quoi que ce soit et trouvait tout bien. O Messieurs'! qui
nous donnera cette charit6 de trouver tout bien? qui
nous donnera cette vertu? Fe Mine la gen&rale
des galires avait cette pratique de ne jamais parler
mal des absents. M. Portail le sait; il 1'a vue comme
moi. Jamais je ne lui ai rien entendu dire au desavantage des absents; au contraire, elle en etait l'avocat,
elle d6tournait avec adresse les discours qui tenda ient
A lamedisance. ,
Le 5 juillet i658, Vincent disait aux missionnaires:
, Oh! que notre bonne d6funte Mme la g6enrale
des galeres, notre fondatrice, excellait en cette pratique du support! Car elle supportait tout le monde
quel qu'il ffit. Ii n'y avait personne qu'elle n'excusst
tant6t all6guant la faiblesse humaine puis d'autres fois
la ruse du malin esprit, la promptitude de l'esprit,
l'emportement et ainsi des autres; et l'on pouvait
s'assurer, oui, toutes les personnes qui 6taient en la
terre pouvaient s'assurer qu'elles avaient en cette
bonne dame une personne qui les supportait et d6fendait. n
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I1 restait a Mine de Gondi de faire avant de
mourir une evre qui lui tenait a cceur depuis longtemps : la fondation des missions dans ses terres. La
confession du paysan de Gannes, le sermon de Folleville, lui avaient ouvert les yeux sur la misire spirituelle de ses vassaux et elle voulait y subvenir par
des missions perpituelles comme elle avait subvenu
a leurs miseres temporelles par 1'etablissement des
confreries de la charit&. Mais les communautes sollicities de prendre cette ceuvre en main se recuserent
1'une apres l'autre; elle comprit que le dessein de
Dieu etait de confier cette oeuvre & saint Vincent, et
elle songea des lors a lui assurer les moyens d'6tablir
cette bonne oeuvre. Elle lui procura le college des
Bons-Enfants, et par le contrat de fondation du
17 avril 1625, elle merita le beau nom que saint Vincent se plaisait & lui donner de fondatrice de la
Congregation de la Mission. C'est A ce titre que nous
nous sommes 6tendu sur la biographie de cette sainte
femme pour laquelle saint Vincent a toujours eu un
grand respect, 1'honorant comme la sainte Vierge,
et pour laquelle il eut toujours une grande reconnaissance.
Madame rendit son Ame A Dieu le 23 juinr 1625,
assistee et console par son charitable pare. Elle fut
enterree en 1'eglise des Carmelites de la rue Chapon,
dans le caveau de la chapelle Saint-Joseph, et son
cceur" fut plac6 dans le cloitre du meme monastere.
Apres la mort de Mme de Gondi, saint Vincent se
rendit & Marseille oii se tronvait M. le genaral des
galires, pour I'avertir et le consoler da malheur qui
venait de le frapper.
On comprend la douleur de M. de Gondi. Celui-ci
conjura Vincent de rester dans sa famille. Mais le

r6le de l'homme de Dieu etait acheve dans l maison
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de Gondi : une autre famille l'attendait, celle que
Dieu allait former autour de lui, sa Compagnie naissante. I1 exposa ces raisons au g6n6ral des galbres
qui avait des sentiments trop religieux pour ne pas les
comprendre.

Vincent de Paul se retira done au college des BonsEnfants, ( dont le principalat lui avait &tC ced6 le
1 r"mars 1624 par Jean-Francois de Gondi, archev&que

de Paris, afin qu'il eit un local pour loger les pretres
desireux de se joindre a lui en vue de donner des
missions dans les campagnes. Ce college, un des plus
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(Auquel on a ajoutm le boulevard actuel de Saint-Germain)
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anciens de YUniversiti, etait presque abandonne; ses
murs tombaient en ruines. ,S. V.,t. I, p. 24, note 2.) On
jugera de l'etat des batiments par la supplique suivante
adress6e le 25 juillet 1625 a Nicolas de Bailleul,
priv6t des marchands :
u Supplie humblement Vincent de Paul, principal
du collge des Bons-Enfants, proche la porte SaintVictor, disant que les bitiments dudit collge sont
grandement ruinis par leur anciennete; et pour writer
la chute entitre d'iceux, il est necessaire d'y remidier
promptement a la chapelle et bAtiment dudit college,
oi ii y a quantit6 de grandes reparations a faire; ce
considere, mondit sieur, il vous plaise, afin d'etre
plus certiore des riparations nucessaires audit college,
ordonner qu'il sera vu et visite par deux maitres jures
maqons ou tels autres qu'il vous plaira nommer, lesquels en feront leur rapport pour ce faire et ordonner
ce que de raison; et ferez justice. )
Le rapport des experts, date du 27 juillet, nous
donne une id6e de l'etat des bitiments : ( On y v6it
que le corps de logis ep aile, a gauche en entrant, le
plus considerable de tous, etait inhabit6 pour sa trop
grande caducit6 et qu'il fut jug, necessaire de l'abattre
pour le reconstruire de fond en comble; que les autres
avaient tous besoin de reparations considrables, non
seulementrelativement aux couvertures, lambris, cloisons, portes et croisees, dont la plupart ne valaient rien,
mais aussi par rapport aux gros murs, aux fosses d'aisance, aux planchers et aux escaliers. ,
Vincent de Paul rebut 1'autorisation de faire les
reparations jug6es urgentes par les experts et d'emprunter pour cela, au besoin en hypothbquant les biens
du college. II se contenta,faute de ressources, des travaux absolument indispensables; le reste fut remis a.
plus tard. (S. V., t. I, p. 24, notes 4 et 6.)
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C'est dans ce bitiment dilabre que Vincent vjnt
habiter avec deux auxiliaires : M. Portail Antoine et
un autre pr6tre, dans l'intervalle des missions qu'ils
donnaient sur les terres des Gondi.
A la fin de cette m6me annbe 1625 se passa un 6v4nement qui devait avoir des r6percussions dans la vie
de saint Vincent ; nous voulons parler de la mort de

M. Le Gras, 6poux de la bienheureuse Louise de Marillac. Voici comment celle-ci raconte cette mort an
R. P. Hilarion Rebours, chartreux, cousin germain
de son mari :
" Mon tres r6vtrend PNre, puisque vous voulez savoir
les graces que notre bon Dieu a faites a feu mon mari,
aprbs vous avoir dit qu'il m'est impossible de les faire
toutes connaitre, je vous dirai que, des il y a longtemps, par la misiricorde de Dieu, il n'avait plus
aucune affection pour les sujets qui peuvent porter au
p6che mortel, et avait un tres grand d6sir de vivre
d6votement. Six semaines avant sa mort, il eot une
fievre chaude qui mit son esprit en grand danger; mais
Dieu faisant paraitre sa puissance au-dessus de la
nature, y mit le calme; et en reconnaissance de cette
grace, il se resolut entierement de servir Dieu toute
sa vie. II ne dormait presque point toutes les nuits;
mais il avait une telle patience que les personnes qui
6taient aupres de lui n'en recevaient point d'incommodite. Je crois qu'en cette derniere maladie, Dieu l'a
voulu faire participant de 'imitation des peines de sa
mort; car il a souffert en tout son corps et a entierement perdu son sang, et son esprit a etd presque toujours occup6 dans la meditation de sa passion. II
r6pandit sept fois du sang abondamment par la bouche,
et la septieme lui 6ta la vie a l'instant. J'6tais seule
avec lui pour 1'assister, en ce passage si important, et
il t6moigna tant de d6votion qu'il fit connaitre jus-
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qu'au dernier soupir que son esprit itait attache i
Dieu. 11 ne put jamais me rien dire, sinon: a Priez Dieu
o pour moi, je n'en puis plus

),

paroles qui seront a

jamais gravies dans mon caeur. Je vous prie de vous
souvenir de lui quand vous direz complies ; il y avait
une si particulibre d6votion qu'il ne manquait guere
a les dire tous les jours. M. Le Gras mourut le 21 d6cembre 1625. Lorsqu'elle

eut donni pieusement les premiers soins a la d6pouille
de son ipoux, Mile Le Gras vint trouver le curr de sa
paroisse, M. Jean Hollandre de Montdidier, plus tard
recteur de l'Universit6 de Paris, lequel avait assisti
charitablement le mourant et avait ite pour elle-m6me
un v6ritable pasteur. Elle se confessa, elle communia,
et se consacra de nouveau pour appartenir desormais
tout entiere a l'tlpoux iternel. Fin d6cembre, le corps
de M. Antoine Le Gras fut port6 a l'6glise Saint-Sauveur, pour de la ktre transporti en celle de Saint-Paul,
dans le caveau de la chapelle Saint-Amable oi reposait
deji M. Louis de Marillac, son beau-pare.
II est a remarquer qu'en cette ann6e 1625, Dieu
permit la mort de Mme de Gondi pour donner pleine
libert6 a la charit6 de saint Vincent, et la mort de
M. Le Gras pour laisser a la bienheureuse Louise de
Marillac toute facilite de s'adonner aux ceuvres de la
charite.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

DE 1874 A 1918

CHAPITRE PREMIER

M. MELLIER, VICAIRE GENERAL (1874)

M. Etienne mourut le 12 mars 1874, a onze heures
et demie du soir. Le lendemain matin, a huit heures,
les pretres de la Maison-Mire se r6unirent pour I'ouverture de la cassette renfermant le nom du vicaire
g6neral. L'assemblie etait pr6sidie par M. Peyrac,
premier assistant. II fat reconnu que M. Mellier avait
et6 lgitimementnomm vicaire gineral par M. Etienne,
le 17 octobre 1873, et il fut proclam6 tel par le president.
M. Mellier Jean-Louis, qui devait prendre la direction de la double famille de saint Vincent jusqu'd la
prochaine assemblee ginerale, 6tait n6 a Orleans le
3o octobre 18i3. Aprbs de brillantes etudes an petit
s6minaire de cette ville o& il se fit remarquer par son
travail, ses succes, un rare bon sens, une faciliti incomparable de parler en public, une tendre pifte et
des talents precoces d'organiste(puisque atreize ans il
pouvait d6jA remplacer son pare aux orgues de la
cathedrale), Louis Mellier etait entr6 au grand seminaire d'Orl6ans. II y fut un 6leve modele, ange de bon
conseil, maintenant le bon esprit, divou6 i l'exces
dans son office d'infirmier; c'6tait de plus un orateur
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deja presque parfait et l'on raconte qu'il n'etait jatnais
plus eloquent que lorsqu'il pr&chait au r6fectoire au
milieu du bruit des plats et des assiettes qu'il dominait de sa voix sonore, prenante et convaincue. 11 fut
ordonn6 pretre Ie 20 mai 1837 par Mgr de Beauregard,
alors 6veque d'Orl6ans. Mgr de Morlot, qui succ6da a
Mgr de Beauregard, appr6ciait tellement M. Mellier
que plus tard lorsqu'il fut transfer6 au siege de Tours
il lui fit les offres les plus flatteuses et que plus tard
encore, lorsqu'il devint Ie cardinal Morlot, il invita
M. Mellier a l'accompagner avec le P. ]tienne au repas
que l'empereur Napoleon III donnait a cette occasion.
Le jeune pr&tre fut place comme vicaire a Montargis; il s'occupa avec divouement des malades de l'hospice, des catechismes et il commenqa a precher des
retraites qui le rendirent c6lebre. On raconte qu'ktant
alie a Paris dans une communauti de religieuses, pendant qu'il parlait a la Superieure, un til6gramme annonca A celle-ci que le Reverend Pire J6suite qui
devait leur precher la retraite le soir meme venait de
tomber malade. M. Mellier,voyant l'embarras de la
Superieure, s'offrit a pr&cher lui-m6me. Mais celle-ci
lui avoua que toutes leurs retraites ktaient prechees
par des R6verends Peres et que les seurs n'accepteraient pas d'autre pridicateur. , Qu'a cela ne tienne,
dit alors M. Mellier; je suis le Rev. P. de Montargis. ) Les seurs benissent la Providence qui leur ea-

voie a point nomme un Pire Jesuite; M. Mellier pr&cha
done la retraite; ce fut un succes inoui. Jamais les
smurs n'avaient entendu un J6suite aussi eloquent. Le
dernier sermon fut sur les illusions et re predicateur
rangea parmi les illusions la persuasion que les sceurs
avaient qu'il~tait Jesuite, car il n'etait qu'un simple
vicaire, vicaire de Montargis; il s'est appele Reverend
Pere sans doute, car tous les pretres meritent ce now,
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on leur dit & la messe : Beedicite Pater Reuerede; il
s'est dit Rev. P. de Montargis et c'est vrai puisqa'iI
exerce le ministere & Montargis; ii est done bien R6v.
P. de Montargis, mais nollement J6suite comme elles le
croyaient par illusion. Ce trait denote un c6t6 du caractere de M. Mellier.
Apres sept annees de -vicariat a Montargis, ilfut
nomme cure de Saint-Brisson. 11 y resta peu de temps.
Mgr Dnpanloup venait d'etre nommine vque d'OrItans. Itvoulait -tablir dans sa cathedrale de SainteCroix les catechismes, comme il les avait rigis A la
Madeleine, a Paris; itlui fallait un pretre eloquent;
M. Mellier fut choisi pour ce poste de confiance
qu'il remplit pendant cinq ans a l'admiration de
tons et en premier lieu de Mgr Dupanloup qui se
faisait une joie d'assister aux catichismes d a jeane
vicaire de la cathidrale. M- Mellier fut nommn chanoine honoraire et pen de temps apris, quand les
caru
catechismes furent bien lances, il fut nommn
archipretre de Pithiviers.
M. Mellier prodigue les instructions; il pr&che
souvent, il pr&che d'une facon solide; il pr&che
avec toute son Ame; il prchbe d'une faton intressante; on vient 1'6couter; les hommes sont pris; la
paroisse se transforme; les ceuvres fleurissent; il y a
en particulier une ceuvre de jeunes trisorieres qui obtient un grand succes; c'est one oeuvre dans le genre
de celle dite u Louise de Marillac n, ce sont desjeunes
flles qui viennent'au secours des pauvres.
Tout allait bien; M. Mellier Ctait aimS, ven6rh de ses
paroissiens; it semblait qu'il 6tait attache pour jamais
au ministhre paroissial et. cependant il songeait des
lors a se faire enfant de saint Vincent de Paul. Comment lui 6tait venue sa vocation? Les voies de Dieu
sont myst&rieuses. Une Fille de la Chariti de Pithi-
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viers qu'il avait assist6e dans sa maladie avec un
grand d6vouement, venant lui porter la sainte communion aux heures les plus matinales, lui avait dit en
mourant : a Dans le ciel, je prierai saint Vincent de
vous prendre pour son enfant. ), D'autre part il avait
6t6 a m&me de connaitre la famille de saint Vincent;
car par un privilege rare, quoiqu'il ne fft pas Lazariste, M. Etienne lui avait confi plusieurs fois des
retraites de Filles de la Charit6 a pr&cher. Enfin 'humiliti profonde de M. Mellier redoutait l'6piscopat
qu'on lui avait d6ji propose plusieurs fois. II risolut
de couper court a tous ces projets en quittant le monde
et en allant frapper a la porte de Saint-Lazare. II eut
bien de la peine i obtenir le consentement de
MgrDupanloup, qui disait de M. Mellier que c'6tait le
pretre le plus complet de son diocese. M. Mellier ne se
dicouragea pas; il revint a la charge; et enfin, pendant la retraite pastorale de septembre i857, il se jeta
aux pieds de son iveque et le supplia de le laisser
suivre sa vocation. Mgr Dupanloup l'embrassa en pleurant et lui accorda la permission tant desirke. M. Mellier 6tait djai admis en principe a Saint-Lazare;
il partit aussit6t sans dire au revoir a ses paroissiens,
sans avertir personne et il fut requ par M. Chinchon,
le 29 septembre 1857.
Quand Ie cardinal Morlot, pour lors archeveque de
Paris, apprit que M. Mellier 6tait an s6minaire de
Saint-Lazare, il vint le voir et il f£licita le P. Etienne
de cette acquisition. Le nouveau tsminariste. avait
quarante-quatre ans; il se plia avec courage aux exercices de sa nouvelle vie. a II fut admirable de rfgularite et de pi6t , , a dit le P. Chinchon, directeur du
s6minaire; il fut de plus un boute-en-train de gaiet6 et
d'amabilit6. Ses lettres dibordent de recbnnaissance
et de joie spirituelle. II se sent dans son 616ment au

milieu de ses nouveaux confreres si bons, avec un directeur de s6minaire si tendre, si affectueux, si surnaturel, comme I'etait le P. Chinchon. II pensait passer
son noviciat dans le silence et la solitude. Mais ses
superieurs en.jugirent autrement et,quoique novice
encore, if fut applique a la confession des petites
soeurs du S6minaire, aux conferences et pr6nes de la
Communauti; il devint 1'auxiliaire du Pire directear,
M. Aladel.
Quand il eut fini ses deux ans d'epreuve,il prononca
les saints vceux, le 8 octobre 1859, devant le P. Etienne
present a cette ciremonie,quoi&
qui avait tenu Atre
qu'il fat le jour precedent en tourn6e, assez 6loignh
de Paris.
M. Mellier fut plac6 en 186o dans la nouvelle maison d'Angers comme superieur, avec M. Campan
comme confrere et un frire coadjuteur. Les d6boires
ne manqubrent pas an debut de cette fondation. On
avait fait miroiter I 5oo francs de rente qui ne purent
etre donnrs; une autre personne avait promis
I ooo francs tous les ans; elle donna la somme une
annee; en sorte que l'on commenca avec un actif de
o franc et un passif de i ooo francs de loyer. D'autre
parE on voulait obliger les missionnaires Adesservir la
chapelle du Champ-des-Martyrs et A faire fonction de
vicaire &Arvilli; c'6tait tuer dans son germe 'aeuvre
des missions; le P. Etienne menaca de retircr les missionnaires si on exigeait ce service; on n'insista pap.
La pauvret6 fut le partage des missionnaires; mais
bient6t les sccurs d'Angers vinrent a leur aide; les
missions, retraites, appricides, estimees, procurerent
quelques honoraires; on put vivre un peu moins &
1'6troit; une bonne personne offrit 25ooo francs; on
put construire une petite chapelle, pour la benediction
de laquelle le P Ettienne fut present avec la Mire
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Moncellet. En I865 on put commencer une autre chapelle plus grande, plus commode et elle fut aussi
binite par le P. Etienne, en 1866, en presence de la
Mire Lequette et d'un grand nombre de confreres et
de sceurs.
C'est dans cette petite maison que M. Mellier passa
qiuatorze ann6es dblicieuses, mElant la vie de chartreux a celle d'ap6tre. II fut en effet vrai chartreux i
la maison : il aimait a venir se retremper dans la solitude, dans le silence; la rue qui.longeait la maison
s'appelait la rue du Silence et ce nom convenait bien
a La maison; car M. Mellier faisait observer fidilement les rigles et les d6crets concernant les visites
actives et passives; il avait m&me, conform6ment aux
dcrets, difendu les confessions des externes dans la
chapelle de la maison; cela ne plaisait pas a tons et
M. Mellier avoue lui-mnme dans une lettre au
P. Itienne qu'un de ses confreres disait plaisamment : a La maison d'Angers est Jun joli sppuIcre oi
I'oa est agr6ablement enseveli et enterr6 et oi I'on n'a
pour toute consolation ext&rieure que le douteux plaisir d'entendre les vivants passer au-dessus de sa tAte
sans pouvoir communiquer avec eax. , Le digne
sapvrieur souffre de voir quelques-uns de ses confreres s'ennuyer de cet isolement; mais les decrets
sont formels; cependant ii craint de les appliquer
peut-etre trop rigoureusement et il demande au
P. Etienne une ligne de conduite a ce sujet. II est
remarquable que dans tons les &crits que nous avons
conserves de lui, il est toujours d'une charit6 exquise pour ses confreres, et qu'il s'accuse toujours
sans jamais accuser les autres.
SS'il fut chartreux a la maison, il fut surtout grand
ap6tre, grand missionnaire au dehors. On peut bien
dire de lui : Exultavil ut gigas ad currendam viam. Le
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nombre des missions et retraites qu'il a prech6es est

tris grand. 11 aime surtout les missions, les missions aux
gens de la campagne; la, il est a son aise; ii parle de
l'abondance du cceur; ii se d6pense sans compter; il
passe des jours entiers et une partie des nuits a confesser; il note apres chaque mission les r6flexions que
lui a sugg6rees telle serie de predications; il caract6rise la mentaliti des diffirentes provinces; il indique
les cer6monies qui ont fait du bien, celles qu'il convient d'employer; il remarque que les grandes multitudes qui se pressent autour de la chaire ne sont pas

toujours an indice de dispositions parfaites; il pr6munit ses jeunes confreres contre 1'entrainement que
pourrait produire la vue d'une foule attentive; il vent
que la mission ne soit pas un simple feu de paille.
mais quelque chose qui dure: il vise au solide pjut6t
qu'au brillant; il n'aime pas, d'accord en cela avec
saint Liguori, qu'on fasse grand 6tat du chiffre des
conversions, des retours; il vise surtout a la simplicitt, a l'humiliti, a la charit6. II aime les ames et ii

dit que c'est la grande qualiti du missionnaire; ii
est simple et tons le comprennent; c'est le veritable
orateur populaire dans le bon sens du mot, emaillant
ses discours d'anecdotes, de comparaisons; il est
humble; ii ne craint pas dans les missions d'aller se
confesser ostensiblement tons les huit jours, m&me
devant les fidles. II a des succes merveilleux. On. a
remarqu6 qu'apres certains de ses sermons, tous,
hommes, femmes, jeunes gens, jeunes files, rentrent
chez eux dans le silence le plus.complet, tellement ils
sont frapp6s par sa parole qui ressemble A celle d'un
Bridaine on mieux & celle d'un saint Vincent Ferrier.
Aussi est-il demandi partout et g6mit-il en secret de
ne pouvoir r6pondre a toutes les demandes. u Le cceur
souffre, dit-il, de voir tout le bien qu'on pourrait
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faire. , II aime les pauvres, les malades; il va les voir;
il s'occupe des vieillards, des infirmes, des dilaiss6s,
il aime l'association des Dames de la Charit6; il leur
adresse souvent des exhortations pour les encourager
dans leur belle oeuvre si conforme A 1'esprit de saint
Vincent; il n'est pas delicat; il *ne cherche pas ses
aises; il vit en ap6tre. II aime les gens de la campagne : a La, dit-il, nous sommes dans notre 6elment ;
il ne va dans les grandes villes ou I'appellent les
iveques que lorsque le P. ltienne lui en donne l'ordre
et encore trouve-t:il qu'il y a beaucoup d'exceptions a
la regle. Dans les missions, il aime le catichisme pour
les petits et pour les grands; il explique le catechisme
d'une facon si claire, si saisissante que tous sont
ravis. II n'y a qu'une chose qui pourrait paraitre un
peu moins juste dans tout ce que nous avons lu de lui
par rapport aux missions, c'est qu'il regrette que dans
certains pays on admette trop tbt les enfants A la
sainte table.
S'il aime les pauvres, il n'aime pas moins les pretres
et il se livre avec ardeur au ministere des retraites
pastorales. A lire le compte rendu de ses travaux, il
semble qu'il ait pr&ch6 dans la plupart des dioceses
de France; il est demande par les plus grands eveques; il est goit6 par les pretres qui pourraient
paraitre les plus difficiles et, a Paris, oi l'appelle la
confance du cardinal Morlot, le v6nerable cur6 de la
Madeleine, I'abb6 Deguerry, I'embrasse avec effusion
pour le remercier au nom de tous les cures du bien
qu'il leur a fait. Dans ses notes, nous voyons qu'il
regarde ce ministere aupris des pretres comme une
grande gloire, un indicible bonheur; il s'humilie de
ce que Dieu ait choisi ce qu'il y a de plus infirme, sa
manifeste incapacit6, sa profonde indignit6 pour un
ministere aussi sublime; il rave de recevoir les pr&tres
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dans sa maison d'Angers pour des retraites individuelles afin de continuer toute 1'annie le bien immense

Portrait de M. Mellier.

qui ne se fait que dans les mois d'aoit et septembre
par les retraites collectives.
Enfin, en vrai fils de saint Vincent, il a une devotion
particuliEre pour le ministkre aupres des Filles de la
2
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CharitY. 11 est rempli de vendration pour cette communaut6. II declare que s'il r6ussit dans ses missions,
dans ses retraites pastorales, il le doit aux prieres,
aux travaux, aux mortifications des bonnes filles de
saint Vincent. a Nous n'avons pas, d&clare-t-il, d'auxiliaires plus puissantes qu'elles pour nos travaux. ,
Aussi est-il toujours pret a les confesser, A leur pr&cher; il le fait d'une facon d6sint6ress6e, car il ne veut
aucun honoraire; ii d6clare qu'il laisse I'argent 1 la
Maison-Mere et que c'est une grande consolation pour
lui de venir ainsi en aide a cette maison principale
qui a de lourdes charges et a laquelle nous devonstant d'obligations et de reconnaissance.
M. Mellier 6tait done un vrai fils de saint Vincent;
aussi ne faut-il pas s'etonner qu'i la mort de
M. Vicart, le P. Etienne I'ait appeli i prendre la
loarde charge qu'avaient si bien remplie MM. Aladel
et Vicart, celle de directeur des Filles de la Charit6.
Evidemment, c'6tait une vie diff6rente. Adieu d6sormais les courses d'ap6tre et de missionnaire. II va Jui
falloir, comme il dit, mener une vie a de correspondance et de direction assise >. Mais il ne compte pour
rien les sacrifices, il s'immole pour la Communaut6 et
toutes les soeurs admirent-sa fidelit6, son abnegation
de tous les instants; il ne s'appartient plus; il est A ses
Filles; il est toujours a leur disposition pour leur
donner un conseil, une consolation; c'est une satisfaction universelle; les soeurs ont retrouv6 M. Aladel,
M. Vicart.
Le P. Etienne le nomme aussi assistant substitut et
admoniteur du Sup6rieur gen6ral, et cette nominationr
est ratifie par tous les visiteurs. 11 est install dans
ce poste le 21 octobre 1873. 11 s'initie au gouvernement de la Compagnie. II edifie la Maison-Mhre; il.
fait le charme des r6cr6ations par son esprit 6tince-
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lant, merveilleux; et I'on remarque qu'il ne blesse
jamais personne dans ses paroles, qu'il detourne
adroitement les petites m6disances qui pourraient se
glisser dans le cours de la conversation et qu'il le fait
gentiment, aimablement, par un bon mot, par une
saillie qui fait rire, qui oriente les esprits dans une
autre voie. M. Mellier aime aussi beaucoup la jeunesse
de Saint-Lazare; il avait requ pendant la guerre de
187o un certain nombre d'6tudiants dans sa maison
d'Angers et tous avaierit garde un souvenir 6mu de ses
bont6s, de son devouement a leur 6gard. II leur avait
fait differents cours; il avait 6tC leur professeur de
morale, de predication; il les revolt avec joie, se mele
quelquefois a leurs recreations. Bref, M. Mellier est
aim6, estim6 de tous et nul ne s'6tonne que le
P. Etienne ait pens- & lui pour remplir la charge de
Vicaire gen6ral jusqu'i l'assembl~e.
Lui seul en est surpris, confus, 6mu; la premiere
fois qu'il prononce le Veni Sancte Spiritus, il ne peut
retenir ses sanglots : « Pardonnez-moi, Messieurs et
mes freres, dit-il; mais vous devez comprendre mon
6motion. n Le premier soin du Vicaire g6n6ral fut
-d'annoncer a la Compagnie la mort du P. 8tienne; il
le fit en termes simples, touchants, qui timoignaient
de la grande affection qu'il avait pour le defunt; il
raconta les derniers moments, il publia les dernieres
paroles du Supbrienr g6neral et il termina ainsi sa
circulaire : c 0 bien-aim6 Pere, vous partagez maintenant avec saint Vincent de Paul la gloire riserv6e aux
bons ouvriers de 1']ivangile, aux z6lis et courageux
ministres du Seigneur. Vous avez, comme notre saint
Fondateur, combattu le bon combat, consomm6 noblement et fructueusement votre course et quoique ache-v6es bien trop t6t a notre gre, vos nombreuses annCes
de vocation et de ginbralat ont et6 bien pleines de
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travaux, de merites et de vertus. Puissions-nous, formks par vos lemons, 6difias par vos exemples, aimer ce
que vous avez aim6 et mettre en ceuvre ce que vous
nous avez enseign6! ,
M. Mellier ne se borna pas a ce juste tribut de
louanges; il recommanda vivement le d6funt aux
prieres de la Compagnie, et dans sa grande affection
pour le P. ltienne, bien que les Constitutions n'imposassent que quatre messes par pretre A la Maison-Mere
et deux pour les autres, il demanda huit messes aux
premiers, quatre aux seconds.
Il commenca A recueillir les mat6riaux qui devaient
servir longtemps apres a composer la vie du
P. 1tienne; il fit faire son portrait en grand pour
rappeler aux generations a venir la physionomie et le
souvenir du second fondateur de la Congregation;
enfin il voulut quelque chose de plus: il eut la pensee
de ramener dans notre chapelle les restes vinkres de
celui qui avait tant travaill6 pour la Maison-Mere; ses
d6marches eurent un plein succis, grace aux Dames
de la Charit6 qu'il sut interesser A cette translation, et
le retour du corps pricieux put se faire pendant I'assemblee de 1874.
Le principal travail du Vicaire general est de preparer I'assemble qui doit elire un Sup6rieur. M. Mellier commenca par demander a Rome la permission de
convoquer cette assembl6e, car un d6cret de la Congregation des vevques et R6guliers de 1873 avait suspendu jusqu'a nouvel ordre tous les chapitres et toutes
les assembl6es g6nerales quelles qu'elles fussent. II fit
valoir que cette assemblee devait se tenir A Paxis et
non a Rome; que les inconv6nients que l'on craignait
pour la tenue d'un chapitre n'existaient pas; aussi la
permission fut-elle accordie aussit6t. M. Mellier
envoie imm6diatement la lettre de convocation, fixant
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1'assembl6e pour le 8 septembre, fete de la Nativit. de
la sainte Vierge. Pour faciliter le travail des d6put6s
il fait reproduire un petit opuscule qui condense tous
les d&crets et ordonoances concernant la tenue de
l'Assembl6e g6n6rale. II consulte aussi notre confrere
M. Buroni, celRbre thiologien d'Italie, sur certains
points de la lbgislation canonique par rapport A notre
Congregation.
Dans la circulaire qui annoncel 'assembl6e, M. Mellier rappelle qu'il doit maintenir les regles et d6crets.
II n'a pas failli I ce devoir : d'abord par ses exemples. On constate dans la biographie 6crite apris sa
mort qu'ii fut pendant son vicariat d'une r6gularit6
exemplaire; on le voyait se rendre a tous les exercices, prisider les conferences, les chapitres, assister
aux recreations, malgre ses occupations absorbantes.
II maintint les regles et decrets avec une fermet6 qui
a pu paraitre excessive ~ quelques-uns; il se montra
rigide pour refuser les permissions d'aller dans la
famille; il fit etablir . Gentilly entre les missionnaires
et les saeurs une cl6ture plus stricte que celle qui existait; an frire Genin qui recevait pour les Missions des
sommes 6normes et qui les depensait sans contr6le, il
imposa un rgglement, il fit des defenses et il nomma
une commission charg6e de surveiller I'emploi de ces
fonds; ii eut soin que les finances de la Congregation
fussent sagement administrees pendant la vacance du
siege et il d6signa un assistant et un autre confrere
pour v6rifier les comptes. Ces mesures, d'autres encore
comme Ja suspension du conseil de la maison, I'imposition ou du moins la demande de suffrages doubles de
ceux impos6s par les Constitutions, un autre fait dont
nous parlerons a propos de I'Assemblee g6n6rale,
tout cela joint a une franchise peut-&tre pas assez prudente, lui indispostrent quelques esprits et il faut
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voir sans doute dans ces causes les raisons pour lesquelles il ne fut 6lu ni Supbrieur ni meme Assistant.
L'auteur de sa vie, qui 6crivait trop t6t apres sa mort
pour parler explicitement, a cependant ce sousentendu : a Nous n'avons pas . rechercher si tes
moyens qu'd adopta r6pondirent pleinement a la droiture de ses intentions et A la fermet6 de ses vues. w
Quol qu'll en soit, aux yeux des externes, M. Mellier jouissalt de plus en plus d'un grand prestige. Le
cardinal archeveque de Paris, le Nonce apostolique
l'honoraient de leur amiti6; le ministrede l'Instruction
publique le remercia vivement de tout ce qu'il avait
fait pour son departement et la Soci6ti de g6ographie
le fit nommer. un de ses membres.
II fit, parait il, plusieurs reformes chez les Filles
de la Charit6, mais nous n'avons pu savoir si cette
assertion etait vraie.
Le 8 septembre, l'assemblie s'ouvrait sous les auspices de la sainte Vierge, a dix heures du matin.
Trente provinces 6taieut repr6senties; il y avait
quatre-vingt-quatre confreres. Un fait extraordinaire
s'y passa au debut. On vit arriver le Cardinal archev4que de Paris, Mgr Guibert, qui exposa ce qui suit:
M. Mellier, Vicaire g6enral, avait 6crit au Saint-Siege
pour lui dire que M. Etienne ayait 6rig6 pendant
son g6enralat beaucoup de provinces; que les instruments orficiels de ces erections n'6taient plus entre
nos mains; que cela pourrait crier quelques diffrcultis A la prochaine assembl6e et qu'en cons6quence
il demandait au Souverain Pontife de declarer que,
nonobstant ce qui pr6cede, les visiteurs et d6putes
des provinces en question pourraient validement
prendre part A l'ieection et aux d6cisions. Le SaintPere repondit en chargeant I'archev6que de Paris de
faire la sanation demandee. Et le cardinal Guibert
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venait pour ex&cuter cette commission du Souverain
Pontife. Le v6nbr6 prilat termina par une petite allocution simple et affectueuse et donna sa b6nediction
que tous .reurent avec devotion.
Quand le cardinal fut sorti, I'assembl6e manifesta
son etonnement de ce que l'on avait fait A Rome
pareille d6marche qui paraissait tout A fait inutile;
mais 1'etonnement fut a son comble quand M. Stella.
assistant, se leva et declara, en son nom et au nom de
M. Chinchon, qu'ils ignoraient absolument cette demarche, que le Vicaire geinral ni les 'ivait pas consultbs.
M. Mellier fit preuve d'une grande sincerite et d'une
profonde humilit6. Il-d6clara qu'il prenait seal la responsabilit6 de cet acte et que si des consequences "en
devaient resulter, il voulait les subir seal, se ultro
libentissime exkibuit victimam. II expliqua qu'il avait
fait celauniquement par amour du bien commun; que

des rumeurs circulaient dans la Compagnie, particulibrement au sujet de la presence A l'assembl6e des
visiteursqui taient vicairesapostoliques,commec'tait
le cas pour les quatre provinces de Chine, pour celles
de Perse. et d'Abyssinie; que cela pouvait engendrer
des discussions, do trouble, de la perte de temps et
que pour parer A tout cela ii n'avait cru rien de mieux
que de recourir au Saint-Siege.
On prpocda aux formalit6s et aax elections pr6paratoires et le i septembre, au second tour de scrutid,
par 46 voix sur 85 6lecteurs, M. Eugene Bore f•it Mlu
Supbrieur g6neral.
Comme nous n'aurons plus occasion de parler de
M. Mellier dans le courant de cette histoire, disons
qu'il accepta les v,6nements avec grand esprit de foi
et qu'il retourna simplement et humblement Asa petite
maison d'Angers, oit il mourut le 3 mai 1879.
'(A suiwre.)

EUROPE
FRANCE
PARIS

3 novembre 1925. - Nous empruntons k 1'Acho de
Paris 'article suivant:
u Une seur de Saint-Vincent-de-Paul a cree, au
centre de Paris, a la Madeleine, une maison de couture oi
les jeunes ouvrirres peuvent travailler dans une atmosphere douce et trouver, auxheures de repos, des distractions saines. N'est-ce pas une belle oeuvre de formation professionnelle et morale de la jeunesse, et
n'est-ce pas une oeuvre infiniment originale et neuve
que cette maison de haute couture dirigie.par une
soeur de Charit ? Car ce n'est pas un ouvroir ordinaire:
ii y a 1l une modeliste, une premiere, sortie d'une
grande maison de la rue de la Paix, des vendeuses,
des mannequins. Tout revble un sens artistique affinC,
un souci de la.mode sans affectation ni outrance. On
y crie des moddles de la dernibre 6elgance, susceptibles de plaire a la soci&t6 la plus parisienne et la
plus exigeante.
AAu num6ro o1de la rue de la Ville-l'lveque, j'ai
trouv6, dans son modeste petit bureau, soeur Odile,
t'me de l'ceuvre. Douce, courtoise et souriante sous
ses grandes ailes blanches, elle m'a montr6 d'abord la
salle des vendeuses, puis nous voici dans un salon
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d'essayage : deux dames sont assises et regardent
evoluer an mannequin vetu d'une robe d'apres-midi
rouge ornCe de parements i carreaux blancs et noirs,
module charmant de fraicheur et de grace dans la
coupe. Voici une autre robe d'apres-midi, de teinte
paille, aux manches tres longues, curieuse de ligne.
S-- Voyez-vous, Monsieur, me ditsoeur Odile, notre
salon est simple.
( Elle me guide vers un second salon sobrement
d6core.
u - Tous nos efforts portent sur notre travail: ce
que nous faisons est parfait, nous n'employons que
des etoffes tres belles; nos broderies sont faites i la
main. Notre modeliste et notre premiere viennent
d'une maison en vogue, et cependant nos prix sont
modestes.
SA nos c6t6s, le mannequin passe, en robe du
soir : dentelles noires, sur un fourreau de soie noire,
avec une rose rouge a 1'epaule. Une autre robe du
soir passe : dentelles blanches sur fond d'or.
Certains me reprdcheroot peut-etre d'avoir
a cr6i une maison de haute couture, reprend sceur Odile.
Je veux essayer de gagner de 1'argent pour mon
ceuvre, que je vais vous exposer tout a l'heure. Cette
maison de couture est un moyen, non une fin. Aussi,
pour satisfaire la clientele, je suis forc6e de suivre la
mode, avec mesure, s'entend. D'ailleurs, si l'on me
critiquait, j'ai pour m'encourager la b6nediction du
Saint-Pare.
« Et seur Odile me montre un portraitde Benoit XV,

pieusement appos6 au mur. Presque rougissante, elle
ajoute :

( - Un cceur pur, tine ame simple pcuvent aimer
les belles choses; le bon Dieu ne le defend pas, au
contraire. Je dis a mes ouvrieres elles-m6mes:
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t. Habillez-vous avec gout, et saint FranCois de Sales
c est 11 pour me d6fendre. N'a-t-iI pas dit : t Pour moi,
i je voudrais que mon divot et ma devote fussent
it toujours les mieux habillis de la compagnie, mais
a le moins pompeux et affectes, comme il est dit au
i proverbe, qu'ils fussent pares de grice, de bient seance et de dignite. .
n Apres m'avoir fait visiter les ateliers clairs et
vastes, ainsi que toute sa maison parfaitement ordonnee, sceur Odile, avec un doux enthousiasme, m'a
confie son apostolat :

t Recevoir de jeunes ouvriires, les 6loigner du
danger de la rue, les preserver de la vie difficile, leur
crker un foyer ou elles peuvent suivre des cours de
diction, de chant, d'anglais, de piano. Donner de la
vigueur et de I'ornement a leur esprit, de la force i
leur ame.
c Et la bonne sceur me montrela sallede ricreation,
la salle d'6tude; tout cela propre, mais simple et gai.
« Et voila comment les ateliers de la Madeleine
offrent cette particulariti piquante d'etre a la fois, en
plein bruit, un calme reposoir pour les jeunes
ouvribres et une maison ou se cr-e la mode la plus
in6dite. N'est-ce pas habilement se servir des fantaisies de la vie mondaine et les. ennoblir en les
mettant au service de la bont6 chritienne?
a

Aussi, Mesdames, passez un instant chez soeur

Odile, vous y verrez de ravissantes toilettes et vous
pourrez, en c6dant a vos d6sirs de coquetterie, remplir
votre devoir de femme chr6tienne - aider a l'icconrplissement du r&ve d'une humble servante de Dieu.
jJean DELAGE. »
S4 novembre. - On craint beaucoup de nos jours les

-43microbes qui s'attaquent aux corps; on ne craint pas
ceux qui tuent les ames; aussi pendant qu'oo laisse
ces derniers exercer leurs, terribles ravages, on pourchasse les premiers sans merci ; voilA pourquoi, aujourd'hui, par ordre superieur, nous avons tous et6 vaccinds contre les microbes materiels.
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12 novembre. - M. Fr. Caussanel est renvers6 dans
la rue de Sevres par une auto qut ne marchait pas dans
la direction voulue. La chose pouvait etre grave, mais
notre cher confrbre est encore vigoureux comme un
jeune homme quoiqu'il ait quatre-vingt-six ans et, son
ange gardien aidant, il est rentrh A Saint-Lazare
comme si de rien n'etait.

17 novembre. -

Premier cas de conscience.

24! novembre. - On se demandait pourquoi le corps
de la bienheureuse Louise de Marillac n'etait plus
sous 1'autel oii il se trouve d'ordinaire; il parait que
des infiltrations d'eau avaient endommagi la chisse et
les vetements qui recouvrent re corps de la Bieaheuzeuse; on a, ces jours-ci, fait quelques travaux
pour detourner les eaux, cause du malheur, et le corps
de la Bienheureuse a 6t6 de nouveau expose k Ia
devotion des fiddles.
25 xouembre. - Cl6tuxe des fetes magnifiques da
cinquantenaire de l'Institut catholique de Paris. La.
runion finale a lieu dans lagrande salle du Trocad6ro.
On voit sat l'estrade le cardinal lIgat, Mgr Lujon,
archeveque de Reims, les cardinaux Mercier, Dubois,
Touchet, Ie nonce apostolique, un grand .nombre
d'dv6ques, les representants des Universites de Cambridge, Cracovie, Louvain, Saragosse, Strasbourg..
Universit6 grigorienne de Rome, Santiago, Varsovie,
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Liege, Indiana (E.-U.), Quebec, Angers, Lille, Lyon,
Beyrouth, Toulouse, Fribourg, Washington, college
ang6lique de Rome, Montr6al, Milan, Nimegue,
Deusto Bilbao. On lit d'abord une belle lettre de
S. S. Pie XI dans laquelle le Souverain Pontife rappelle que le cardinal Gasparri a tC professeur a 1'Institut de Paris et f6licite eleves et maitres d'avoir
toujours et dociles auxenseignements du Saint-Siege
et a la doctrine de saint Thomas d'Aquin. On lit des
lettres elogieuses du cardinal Bisleti, prefet de la
Sacr6e Congregation des Universit6s et des adresses
de trente universites du monde entier. Mgr Baudrillart fait 1'histoire de l'Institut catholique qui continue la vieille Universit6 oui saint Thomas et le bienheureux Albert le Grand ont profess6; ii salue les
illustrations du jeune Ipstitut : dans le droit canon,
le cardinal Gasparri; dans les sciences, les Broglie,
les Lapparent, les Branly, les Rousselot, ces deux
derniers si c6lrbres par leurs d6couvertes, l'un de la
tel6graphie sans il,1'autre de la phonetique expirimentale; dans la philosophie, le P. Peillaube, etc. Le
cardinal Mercier se leve ensuite pour prendre la
parole. L'immense assembl6e se leve et acclame de
longs applaudissemients le cardinal aussi ferme dans
la doctrine que dans l'action, le d6fenseur de la v6rit6
religieuse et diu droit civil. Chaque phrase de l'6minent orateur est acclam&e. Mais il se fait deja tard et
si nous voulons trouver les portes de Saint-Lazare
encore ouvertes, il nous faut a notre grand regret quitter la salle pendant que se poursuivent les discours.
26 novembre. - Saint-Lazare accueille pour quelques
jours beaucoup de sup6rieurs de s6minaires qui
viennent assister au Congres du recrutement sacerdotal.

27 novembre. -
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Le cardinal Dubois pontife a la

Communauti & sept heures du matin. Le soir, M. Mantelet fait la conference d'usage.
29 novembre. -

Le cardinal Charost est chez nous

pour quelques jours; il vient cl6turer h Notre-Dame
les f&tes en l'honneur du cardinal Lavigerie.
Le grand cardinal a 6t6 en relation avec un certain
nombre de nos confrtres en Algerie; aussi, dans les
discours prononcis en differentes villes de France, il
a 6tt fait quelquefois mention de la collaboration
fournie par M. Girard (celui qu'on appelait le Pere
eternel) et par d'autres missionnaires; cette collaboration a 6t6 quelquefois difficile, car le cardinal Lavigerie, comme les grands homi~es, voyait loin et voulait
fort; il voulait arriver et il imposait sa volont6 avec
l'energie d'an homme qui n'a pas l'6ternit6 devant lui;
il voyait loin, il voyaitl'Afriqueimmense et il voulait
la convertir; on l'a compare an lion qui a besoin de
l'immensit6 des d6serts, l'aigle qui cherche l'immensite des airs; on a rappele sa croisade antiesclavagiste, son toast d'Alger, etc.
Le soir, i Notre-Dame, devant un auditoire considerable ou se melent les reprisentants de l'Itat et les
personnages eccl6siastiques, Son tm. le cardinal
Charost, qui avait 6t6 envoy6 en Afrique comme 16gat
du Saint-Siege, glorifia lecardinal Lavigerie, le gxand
missionnaire de l'Afrique et le grand conqubrant, le
pere des Arabes et des noirs, I'homme aux grandes
vues, au coeur tendre, a la volont6 imp6rieuse, celui
que le Saint-Pire Pie XI exalte dans une belle lettre
comme le fondateurdes Pres Blancs, le pionnier qui ne
s'est jamais repose, le constructeur de Flglise NotreDame d'Afrique, le continuateur parson concile provincialdesconciles cclbres d'Afrique interrompus depuis
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douze sidles, le restaurateur du siege de Carthage,
le primat d'Afrique, le dCfenseur des privileges des
papes au concile du Vatican, l'ex6cuteur courageux

non tant d'un ordre que d'un conseil de Leon XIII as
sujet des affaires de France, en un mot, dit le Souverain Pontife, le serviteur bon et fidile qui a fait
rigner le Christ en Afrique.
En meme temps que l'Eglise, l'tat glorifiait a la
Sorbonne celui qui a bien m6rit6 de la France.
II nous plaisait d'entendre ces 6loges et d'y associer
nos v6n6rables confrbres qui out vecu avec le cardinal Lavigerie et ceux qui continuent actuellement
son

oeuvre.

I" dicembre. - Reunion A Saint-Lazare de I'ceuvre
du pret des couvertures. Le president montre dans
la femme forte de nos saints Livres le modele des
dames qui se consacrent a cette euvre de chariti. On
dit en effet de la femme forte qu'elle faisait des
couvertures, Stragulatamvestem fecit; que ses domestiques 6taient bien couverts, vestiti sunt duplicibus;
que 1'on ne craignait pas dans sa maison les rigueurs.
du froid, non timebit domui suae a frigoribus niuis;
qu'elle 6tait bonne, large, mis&ricordieuse pour les
pauvres, donnant sans compter, manum suam apermit
inopi, etc., traits que les dames de l'aeuvre ont la.
noble ambition de r6aliser.

o1 dicembre. - Conf6rence sur notre confrere
M. Blanchet, decede le 26 novembre. On a loui sa
pietk, sa charit6, sa delicitesse. Jeune encore, il
hisitait entre saint Francois et saint Vincent et ne
pouvant se d6cider, il fit comme les ap6tres an
C&nacle, il tira au sort et le sort tomba sur saint
Vincent et il se fit lazariste. Au s6minaire sa bdlle
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ame en fit le privilgii de M. Chinchon, directeur. Ce
dernier le prit avec lui pendant la guerre de 1870 et
pendant la Commune; cela faillit tourner A la perte
de M. Blanchet, car alors qu'il etait aux Invalides
avec M. Chinchon, les communards firent irruption;M. Chinchon pouvait n'etre pas molesti en passant
<omme aum6nier des sceurs; mais qu'allait-il advenir
<du petit frere Blanchet? Aussit6t on lui mit une cornette, une robe de soeur, on l'installa a la cuisine et
M. Blanchet (sceur Julie) eplucha des pommes de
terre; notre confrere avait une figure rose comme
-elle d'une jeune fille, les communards ne soupconnerent rien et quand ils furent partis sceur Julie
redevint M. Blanchet.
M. Blanchet resta en relations ipistolaires avec son
-venr6 directeur, M. Chinchon, et nous avons, dans le
Petit pri spirituel, des lettres de ce dernier adressees
A M. Blanchet, en particulier.celle du t. II, p. 241 :
-comment on peut aimer Dieu plus peut-etre que ne le
fait un ange sous certains rapports;
M. Blanchet a rempli toutes les fonctions de la
-Compagnie; il a 6et dans les 6coles apostoliques et
petits s6minaires, au Bercean et A Nice, et son talent
musical lui a permis de relever l'cclat des f&tes par
les sons des fanfares qu'il dirigeait; il a &t6 dans les
grands siminaires a Albi, Tours, A Kouba,a Chilons,
A Cahors, a Carcassonne, a Dax, remplissant tour A
tour les fonctions de professeur de philosophie, de
dogme, de morale; il s'est occup6 des sceurs A Smyrne,
A Alexandrie, A Toursainte, a la Maison-M&re, a
Alger, A Constantinople; c'est dans cette derniere
-ville qu'il se trouvait pendant la guerre et il eut
I'honneur d'etre emprisonn, et il faillit &treexecute;
il s'est adonn6 aux missions et jusque dans les derniers
mois de sa vie il n'a cessi de pr&cher la parole de
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Dieu : a l'Age de soixante-seize ans il pr&chait encore
le careme en Corse.
Apres la guerre, il fut plac6 a Bucarest oi -ilse fit

de grandes amities par ses manieres affables, par sa
parole distinguee; il etait le confesseur du roi et des
grands personnages ecclisiastiques. Mais la solitude
de Bucarest oi il 6tait seul confrere lui pesait; ii
voulait mourir en communaut6 et il supplia instamment
M. le Sup&rieur g&niral de lui permettre de se preparer a la mort dans tine maison de la Congregation,
au milieu de ses confreres. Cette grace lui fut accord6e
en 1924 a sa grande joie et ii fut plac6e

la Maison-

Mere oiu ii nous a tons edifies par sa tendre pi&te, sa
delicate charit6 et sa patience dans les souffrances. 11
a fait une mort douce et tout a fait sacerdotale, la
mort d'un artiste chretien qui meurt en chantant icibas la gloire de Dieu avant de la chanter 6ternellement dans les cieux avec les choeurs des anges.
.I dicembre. -

Assemblee generale des Dames de

la Charit6. On regoit cent quinze dames et cent cinquante demoiselles. Mgr Fabregues, coadjuteur de
P6kin, dit la messe et prononce I'allocution. II rappelle tout ce que les dames ont fait pour lui ii y a
cinq ans et les fruits de salut que ces dons ont produit
dans son vicariat,qui 6tait alors celui de Pao-TingFou. M. le Superieur G6enral est present a la c6r6monie ainsi que ma soeur officiere et un grand nombre
de soeurs de Paris.
17 dicembre. -

Grande reunion des Academies de

France, pour la distribution des prix littiraires et
moraux. Voici quelques coupures faites, par-ci par-la,
dans le discours de M. Robert de Flers :
a Comme chaque ann6e, I'Acad6mie francaise a
accord6 une partie de ses prix &des oeuvres collectives

-

49 -

de patronages, d'assistance et de relevement. Parmi
elles, les unes sont, en quelque maniire, les oeuvres
de I'arriere, privoyantes et sagement ordonn6es; les
autres, plus audacieuses, vont s'installer dans les faubourgs, en premiere ligne, au front du malheur.
c Nous avons accorde sur la fondation de Sussy un
prix de 4000 francs a l'Association Marie-Thirkse. Un
jour, en 1912, une Sceur de Saint-Vincent de Paul,

de

l'h6pital Saint-Joseph,

entendit raconter que

la-bas, de l'autre c6te des fortifications, dans la
commune de Malakoff, l'indigence et sa complice, la
maladie, faisaient des ravages. Apres avoir obtenu I'aatorisation de la Superieure, un matin d'hiver, la Sceur
partit a la d6couverte et se trouva bientot au milieu
d'une agglomeration de maisons et de cabanes insalubres et surpeupl6es. Dans chaque abri, des vieillards gemissaient sur des paillasses, des enfants
malingres se trainaient sur les seuils. La religieuse
n'avait ni ressources ni appui. II lui fallait tout inventer,
tout creer. Elle repartit bien vite, afin d'etre plus
t6t de retour. Le soir meme, elle 6tait l de nouveau; elle apportait sous un bras une chaise et sous
l'autre un panier rempli de m'dicaments. Elle posa la
chaise sur le chemin, s'installa et se mit a soigner les
vieux et les petits, accourus, pas bien vite, autour d'elle.
Le lendemain, elle revint. Mais que poumait-elle,
toute seule, pour adoucir le sort du village, que d6j&
elle appelait tendrement et gaiemeht aussi t sa petite
Chine ,, car la petite Soeur esttris gaie. Quand onfait
autant de bien, le moyen 4'&tre mblancolique? La
melancolie, c'est une affaire de riches, - de riches qui
ignorent la charit6. La petite Soeur resolut d'en
6gayer quelques-uns. Elle leur demanda l'aum6ne, de
quoi louer une petite chambre pour y recevoir les
malheureux et leur donner ses soins. La chambre fut
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bien vite insuffisante. Alors on loua une petite maison,
qui bientot fut, elle aussi, trop petite. Alors on prit a
bail une vieille ferme qui devint le centre de l'ceuvre.
La religieuse avait eu le bonheur, en effet, d'obtenir
la grace qu'elle implorait chaque jour dans ses prieres,
celle de rencontrer une femme d'un grand coeur qui
lui apport.t les ressources n6cessaires. Aujourd'hui,
cette oeuvre a fond6 une garderie pour les tout petits,
un patronage pour recueillir les plus grands au sortir
de l'Ncole, un dispensaire antituberculeux, un autte
de mbdecine gen6rale, une consultatiQn de nourrissons, un magasin pour prkt de couvertures, un fond
destin6 a aider, an moment du terme, ceux qui ne
peuvent pas payer leur loyer, car les pauvres, eux
aussi, ont beaucoup de peine a payer leur loyer; enfin,
une organisation de visites Ldomicile qui out atteint,
au cours du dernier exercice, le chiffre de o344. L'humble cellule du d6but est devenue une ruche en
pleine activit6. Sept religieuses secondent l'ouvriere
de la premiere heure. La besogne croit chaque jour.
La petite Sour le sait et ne s'en effraye pas. J'ai
remarqu6, tandis qu'elle me faisait parcourir les salles
claires et les cours nettes de sa maison, qu'elle regardait, avec l'ceil charg6 de convoitise du candidat propri6taire, un terrain mitoyen qui est a vendre.et, un
peu plus loin, un baraquement qui le sera bient6t.
Ah! que cette petite Sceur m'a paru ambitieuse! Elle
voudrait tout avoir pour tout donner. Elle ne concoit
pas que l'on puisse s'enrichir autrement. Et si vous
saviez comme elle est contente! Enfin, l'Association
Marie-Th&rese est en pleine prosperit6, mais, veuillez
y r6fl6chir, qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre prospere?
C'est une auvre qui a plus besoin d'argent que les
autres.
aý Nous avons 6galement attribue un prix de
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4 ooo francs 4 l'Associationd'kygikne socialedu VPlarron-,
dissement qui'est, precis6ment, celui de l'Institut.
Nous n'avons point songe, en prenant cette decision,
a assurer cette r6putation de boas voisins, car nous
habitons bourgeoisement et nut ne se plaint de nous,
mais nous avons entendu honorer une ceuvre ing6nieuse et active. Elle comporte deux sections,: d'abcrd,
une ceuvre d'assistance aux tuberculeux, soign6s an
dispensaire de la rue Saint-Andre-des-Arts; ensuite,
le preventorium du chateau de Beaujeu, dans la HauteSa6ne, qui recoit quatre-vingts fillettes pr6tuberculeuses. C'est une religieuse de Saint-Vincent de Paul,
Seur Marie-Vincent Petiet, qui a eu 'i de premiere de
l'Association. Elle-est assist6e dans son divouement
de chaque jour par un excellent personnel d'infirmitres laiques. Nee pendant la guerre, cette union
sacr6e devant 1'ennemi est devenue l'union sacrie
devant le mal. C'est un 6tat d'esprit qui rbsiste mieux
dans le monde de la charit6 que dans celui de la
politique.
4 Un prix de 2 ooo francs au Foyer universitaire des
clercs •irangers qui, a Strasbourg, s'est donn, pour
mission de faire connaitre aux nations amies de la
France ce que la vie du catholicisme doit a notre
pays.
SNous avous encore inscrit a notre palmares la Maison du missionnaire oa les ap6tres de la foi et de la

France viennent a Vichy reparer leurs forces souvent
Cbranles par des climats redoutables. )
20 dicembre. -

A l'occasion du 16" centenaire du

Concile de Nic6e, il s'est d6roul6 dans Paris une s6rie
de c6rkmonies c6lCbries chaque jour dans une 6glise
differente et dans un rite particulier. Aujourd'hui a
lieu a Notre-Dame la procession de tons ces rites et
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I'on entend tour a tour les chants liturgiques dans les
differentes langues approuvies et I'on admire dans le
d6fil la vari6et et la richesse des costumes liturgiques. Nous logeons a Saint-Lazare quelques-uns des
personnages venus pour la circonstance.
21

dicembre. -

On nous a demandi (missionnaires

et sceurs qui sont a l'etranger) s'il etait vrai que l'ambassade du Saint-Siege pres la France avait 6t: supprimee et que le nonce apostolique avait recu ses
lettres de renvoi; le petit article suivant de la Croix,
rassurera ceux qui nous ont interrogi :
t S. Exc. Mgr Cerretti, nonce du Saint-Siege apostolique pres le pr6sident de la R6publique, ayant it6
promu a la pourpre romaine dans le Consistoire du
14 decembre 1925, a recu aujourd'hui, a midi, la barrette cardinalice, par le ministere de S. 9m. le cardinal
Dubois, au palais de l'tlys6e, en pr6sence du chef de
l'tat.
4 A onze heures trente du matin, M. de Fouquibres,
introducteur des ambassadeurs, est allE prendre, i la
nonciature, avenue du President-Wilson, le nouveau

cardinal ainsi que Mgr Valerio Valeri, ablgat apostolique; don Enzo Napoli Rampolla, prince de MonteLeone, garde - noble pontifical; Mgr Evreinoff,
Mgr Fidecicchi, secr&taire de l'ablegat; et le cortege,
auquel s'6tait joint S. Em. le cardinal Dubois, qui
etait accompagn6 par Mgr Mirio, s'est rendu a
1'Elysie, oi les honneurs militaires ont 6te rendus par
un bataillon du 5' de ligne, avec drapeau et musique,
qui joua la Marseillaise.

u A midi, le pr6sident de la R6publique, ayant
aupres de lui M. Briand, pr6sident du Conseil, ministre
des Affaires etrangires; M. Ph. Berthelot, ambassadeur de France, secretaire gn6aral du ministere des
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Affaires ktrangbres; M. Laroche, ministre plenipotentiaire, directeur des affaires politiques; M. Canet,
conseiller pour les affaires religieuses au minist&re
des Affaires etrangeres; M. Jules Michel, secretaire
general civil, et M. le general Lasson, secretaire general
militaire de la presidence de la R6publique, ainsi
que les membres de ses maisons civile et militaire, a
recu en audience publique Mgr Valerio Valeri, auditeur
de la nonciature, qui lui a remis les lettres pontificales l'accreditant aupres de lui en qualite d'ablegat
apostolique.
u A 1'issue de cette audience, I'ablegat ayant donne
lecture du bref pontifical, le cardinal Dubois, en presence du chef de l'Etat,.a impose la barrette au cardinal Cerretti, qui etait, en meme temps, rev6tu du
manteau de pourpre par l'introducteur des ambassadeurs.
, Le cardinal Cerretti a ete recu ensuite en audience
publique par le chef de l'1tat, assiste du president di
Conseil et entoure des membres de ses maisons civile
et militaire.
,( Cette audience ayant pris fin, les cardinaux ont
et6 retenus a dejeuner par M. le president de la Republique, avec le president du Conseil et les autres
personnages ayant pris part a la c6r6monie.
« Au d6part de l'Elysie, les r&mes honneurs qu'a
I'arrive ont et6 rendus. ,
23 dicembre.'- Aujourd'hui est nk un nouveau bulletin nomm6 Echo de la Maison-Mkre des Filles de la

Chariti.
I1 renferme : une explication des 6vangiles des
dimanches de janvier par un prktre de la Mission; le

mot des Superieurs (aujourd'hui de M. le Superieur
general qui benit la revue); une meditation sur la
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presence de Dieu par la Tres Honorie Mere; des novelles de la Maison-Mere; le compte rendu des r6anions sur les ceuvres de bonne garde et sur les patronages; enfin des r6ponses a des questions par M. Cazot;
la couverture donne le calendrier de famille de jana
vier 1926.
Le nouveau-n6 est ungentilpetit poupon; il a de belles
joues; il n'a pas froid aux yeux; il remue ses jambes

a la fa<on de quelqu'un qui veut marcher longtemps!
Les vieilles Annales, qui ont pres de cent ans (elles
remontent a i834),souhaitent a la nouvelle publication
longue vie, travail f&cond! Que l'Echo de la MaisonMWre contribue a developper l'esprit de simplicitY,
d'humilit6 et de charit6, en sorte que les Filles de la
Charit6 aiment toujours Dieu et les pauvres de plus
en plus, a la sueur de leur visage et aux dipens de
leurs bras!
28 dicembre. - Les sceurs servantes ont pen6tr6
aujourd'hui dans un local qui leur 6tait jusqu'ici
interdit; elles ont offert leurs vceux

M. le Sup6rieur

general dans la salle de r&creation des 6tudiants; la
raison pour laquelle on a recul momentan6ment la
cl6ture que les femmes ne peuvent franchir, c'est que
la salle des pr&tres, oui les seurs servantes se riunissaient a pareille 6poque et pour pareille circonstance,
doit servir aujourd'hui pour un grand diner auquel
prendront part le cardinal Dubois' et le mar&chal
Foch.
31 dicembre. - M. Drillon, ditecteur des retraitants,
nous communique la statistique des retraitants venas
a la Maison-Mere cette annee 1925 et les pr6ckdentes :
1921 = 242
x922 = 636
1923 = 63o

= 465
9z25 = 664

1924
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Nous avons omis cette mime ann6e 1925 de mentionner la participation de M. le Sup&rieur g6neral ou
de son reprisentant ou quelquefois de nos jeunes gens,
aux nombreuses fates organisies dans Paris & l'occasion des nouveaux saints: le cur6 d'Ars: Jean Eudes,
Madeleine Postel, Sophie Barat, Th6rese de l'EnfantJ6sus, on des nouveaux bienheureux: Julien Eymard,
les martyrs du Canada, les martyrs de Cor6e, etc., qui
nous ont prouv6 que nous pouvons devenir des saints
puisque des hommes et des femmes de notre pays en
si grand nombre ont 6t6 glorifis a Rome et & Paris.
.Quod isti et istae cut xno ego?
S1926
L'annie 1926 nous ramine un centenaire qui nous
interesse : c'est l'acquisition du n° 93 de la rue de
Sevres, lequel est devenu en partie notre chapelle, dont
la premiere pierre a At6 pos6e le 16 ao~t 1826. Cela ne
put se faire que par la gin6rosit6 du roi Charles X et
de Mgr Frayssinons, dont on verra la manifestation
<-ans l'acte suivant:
14 juin i826. -

Ordonnance de Charles X autorisant le prifet

de la Seine i acquirir la maison situde rue de Sevres, 93,
pour la Congregationde la Mission.
Charles, par la grice de Dieu, roi de France et de Navarre,
A tons ceux qui ces pr6sentes verront, salut.
Vu I'ordonnance royaie du 3 fevrier 1816 qui autorise definitivement la Congregation des missionnaires de Saint-

Lazare;
Vu I'ordonnance du 3 dEcembre 1817, qui affecte t l'6tablissement de cette Congregation l'ancien h6tel de Lorges,
rue de Sevres, n° 95, A Paris;
Vu l'avis du prefet de la Seine du 13 mars t826;
Sur le rapport

de notre

ministre secr6taire

W'ktat au
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dipartement des Affaires ecclesiastiques et de l'Instruction
publique,
Notre Conseil d'ttat entendu,
Nous avons ordonni et ordonnons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. - Le Prefet du dephrtement de la Seine
est autoris6 a acquerir du sieur Thierry, et pour le compte
de l'Ptat, une maison situde rue de Sevres, no 93, a Paris,
moyennant le prix capital de deux cent mille francs, les
glaces except6es.
Cette maison sera remise a la Congregation des Missionnaires de Saint-Lazare, pour &tre affectee a completer i'itablissement de cette Congrigation,
ART. 2. - Le prix de cette acquisition sera paye, savoir:
moiti" par le ministre de notre Maison, un quart par le
ministre de la Marine et des Colonies, et Pautre quart par le
ministre des Affaires ecclisiastiques et de l'Instruction
publique.
ART. 3. - Le ministre de notre Maison et nos ministres
secretaires d'Etat de la Marine et des Colonies et des Affaires
ecclesiastiques et de 1'Instruction publique sont charges,
chacun en ce qui le concerne, de l'execution de la pr6sente
ordonnance.
Donne en notre chiteau de Saint-Cloud,le quatorzime jour
du mois de juin de l'an de grice 1826, et de notre rbgne le
deuxieme.
Sign6 : CHARLES.
Par le roi, le ministre secr6taire d'ktat au
departement des Affaires ecclisiastiques et
de I'Instruction publique,
Sign6 : - D. Ev. d'Hermopolis.

En vertu de cette ordonnance, 1'achat du n 93 - se
fit comme il est relate ci-dessous :
L'an 1826, le 5 juillet, a l'H6tel de Ville de Paris, devant
nous : Gilbert, Joseph, Gaspard, comte de Chabrol-Volvic,
prefet de la Seine, agissant comme 6tant autoris4 par une
ordonnance royale du 14 juin dernier, laquelle est demeurde
annexie a la minute du present acte de vente, i acquerir
pour le.compte de l'itat la maison dont va etre ci-apxbs
parle.

-

57 -

Se sont pr6sents : M. Pierre Thierry, docteur en mddecine,
chirurgien du roi, et son 6pouse, lesquels ont declard qu'ils
vendent, cedent, etc. a I'tat repr6sentd par uous, prifet de
la Seine, une maison avec cour et jardin, situi a Paris,
rue de Sevres, no 93, avec toutes ses dEpendances, d'une
superficie de 1844 metres 8 centimetres carris, tenant sut le
devant i la maison no 91, vers le couchant k celle numdrotde 95, appartenant A la Ville de Paris et occupee par les
Lazaristes, au fond vers le sud A la propriiet de M. Duchateau, et par le devant, vers le nord, a la rue de Shvres ou est
son entree.
Ainsi que ladite maison, cour, jardin et d6pendances, se
poursuivent et comportent, sans en rien excepter et tels qu'ils
sont designds dans le procks-verbal d'estimation et sur an
plan dress6 par le sieur Louis Avril, architecte, lesquels
proces-verbal et plan oat 0ti signis par les parties et annexes
a la minute de la prdsente vente.
Suivent:
Rdserves de glaces, poeles, etc.
Enregistr6 h Paris, ce 8 juillet 1826.
Folio i38, recto, case deuxiime.

Le bitiment qui a numbro 93 a done 6te achet6 il
y a cent ans; il n'avait pas l'importance qu'il a eue
depuis; c'6tait une petite maison bourgeoise avec-cour;
on etablit d'abord une galerie A la place du petit
refectoire actuel et c'est 1i que pendant de longues
annies le fameux frere Francois travailla aux toiles
qui ornent les principales salles de Saint-Lazare. Ce
frere Frangois, comme chacun sait, s'appelait Casimir
Carbonnier; il itait n6 A Beauvais en 1787, avait
6tudi6 la pcinture d'abord a l'ecole de David puis a
celle d'Ingres; ii s'ktait marie a une jeune orpheline,
mais apres quelques annies, d'un mutuelconsentement,
les deux 6poux se s6pardrent. Mmie Carbonnier entra
dans une communaut6 de femmes A Marseille, M. Carbonnier entra & Saint-Lazare comme frere coadjuteur
et prit le nom de frire Francois. C'6tait en 1839; il
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avait cinquante-deux ans. M. ttienne, qui 6tait alors
procureur g6neral, lui affecta la petite galerie dont
nous avons parl plus haut, transforma cette galerie
en atelier et de la sortirent les tableaux que frire
Francois pinxit. Nous devons etre bien reconnaissants
a ce bon frere, car il a orn6 d'une facon tres convenable
un certain nombre de nos salles. Mentionnons
quelques-uns de ses tableaux. La chapelle contient
ses plus grands (je parle de grandeur materielle);
nous voyons A la tribune : la Presentation de Marie,
'Annonciation, la Visitation, I'Adoration des Mages,
Jesus au milieu des docteurs, le Sermon sur la Montagne, I'Ascension de Notre-Seigneur, tableaux mesurant 3 m. 25 sur 2 m. 60; ils demanderaient A etre
vus d'une certaine distance; comme l'6troitesse de la
tribune ne permet pas le recul n6cessaire pour bien
appr6cier ces tableaux, ils ne font pas l'effet qu'ils
pourraient faire; on dit qu'ils 6taient autrefois en bas,
dans la chapelle proprement dite, derriere les stalles,
la oh s'ouvrent maintenant les baies qui donnent vue
sur les bas cot6s; 6videmment ils 6taient mieux plac 6 s
la et ils devaient contribuer A rehausser 1'ornementation du chceur. La sacristie contient la sirie des portraits des Supbrieurs geniraux d6funts : sept de ces
tableaux ont &te copi6s par le frere Francois; ce sont
ceux de MM. Jolly, Pierron, Watel, Bonnet, Couty,
de Bras, Cayla. La chapelle de la Passion renferme
trois tableaux du frere Francois : le Christ en croix,
derriere l'autel; Notre-Seigneur au jardin des Olives
et le Pretoire de Pilate; plus certaines peintures repr6sentant les instruments de la Passion. La salle d'oraison
contient saint Pierre dilivrd de prison et saiit Franfois de Sales. Le petit oratoire de la salle d'oraison
Notre-Dame. de la Midaille miraculeuse. On admire
dans le grand r6fectoire la Multiplication des pais,
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Notre-Dame de ta Medaile Miraculeuse, Jdsus rivilant
FEuckaristie & saint Joseph, saint Vincent, la biencherense Louise de Marillac. Ces deux sujets ont kti
peints plusieurs fois par le frere FranGois et on en
retrouve des tableaux dans differentes salles.
La salle des pr&tres contenait autrefois un certain
nombre de tableaux de notre artiste frere. Les deux
salons des 6v&ques au rez-de-chauss6e contiennent plusieurs tableaux de notre frere ainsi que la salle des
Reliques, la salle du conseil et d'autres chambres.
Le frere Francois eut d'autant plus de merite a
peindre ses tableaux que son atelier n'6tait pas des
plus commodes pour la peinture, la temperature en
etant glaciale, le soleil n'y paraissant jamais et d'autre
part, comme le constate sa notice, tous les freres de
cette 6poque n'appr6ciaient pas comme le P. Etienne
les travaux de leur confrere et ce dernier eut & subir,
de ce chef, de petits ennuis, de petites contradictions
qui faillirent amener de graves cons6quences.
Puisque le centenaire du n"93 nous a rappel incidemment le souvenir de ce bon frere, il est juste que
nous prof&tions de cette occasion pour tbmoigner
publiquement la reconnaissance que nous lui devons.
En 1854, M. Pltienne fit construire le batiment qui
se voit encore; ii le destinait aux retraitants; il a surtout servi aux jeunes gens ainsi qu'aux offices de la
pharmacie, de la couture, de la cordonnerie;
Nous avons dit que 1926 ramenait aussi le centenaire
de la pose de la premiere pierre de notre chapelle-;
nous pourrions a cette occasion faire l'historique de
ce monument, mais nous en avons diji parl6 autrefois
assez longuement; nous ne pouvons que renvoyer aux
volumes prec6dents ceux qui seraient d6sireux de se
documenter a ce sujet.
Ayant achev6 la serie des anniversaires que nous
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rem6more 1926, continuons maintenant le journal de
la Maison-MWre.
jauvier 1926. - On nous lit, le soir, la circulaire
accoutumee qui parle surtout de la derniere assemblee
sexennale; voici les- nouvelles qu'elle donne de la
Compagnie:
a La province d'Allemagne a perdu son visiteur,
M. Philippe Jansen. M. Guillaume Bausch a recueilli
sa succession et, avec elle, 1'esprit de pikt6, la sagesse.
de jugement et l'amour de la rigularit6 de son pr&decesseur. II s'efforce, par la creation d'une &cole
apostolique, de pourvoir au recrutement de sa province
et aux besoins de ses missions de Costa Rica et di
Honduras, auxquelles pr6sident avec un zile tout.
l"e

apostolique Mgr Hombach.et Mgr Blessing.
i Demembrees de l'ancienne province d'Autriche,
la Yougo-Slavie et la Hongrie demandent a etre 6rig6es en provinces ind6pendantes. Satisfaction leur
sera donnielsi Rome accorde son assentiment. Puissentelles se developper et prosp6rer!
( Quant a 'l'Autriche elle-mEme, elle maintient ses
euvres et le nombre de ses 6tablissements, comme celui
de ses sujets.
(c La Belgique a envoye ses premiers missionnaires
au Congo belge; d'autres les suivront, s'il plait i Dieu
benir leur d 6 vouement et susciter de bons ap6tres. Les
Filles de la CharitA belges s'appretent, elles aussi, a
se rendre'dans cette Mission, oii un vaste champ est
ouvert a leur activit6 charitable.
( En Espagne, les deux provinces de Madrid et de
Barcelone maintiennent leur prosperit6. La Mission
des Indes britanniques offre un consolant developpement, dont nous a entretenus le Superieur, M. Fernandez Jos6 Maria. Trois maisons y sont ktablies, qui
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forment une vice-province, ayant a sa tete M. Fernandez. La Mission de San Pedro Sula, dans le
Honduras, prendra de nouveaux accroissements sons
la direction de son Supeiieur, nommi vicaire apostolique, Mgr Sastre Juan.
4 La Hollande suffit, sans trop de difficultks, aux
besoins de ses Missions de Chine et de Java. Dans
cette derniere, les conditions du pays et du climat
6prouvent les ouvriers; question de temps, d'acclimatation et aussi d'un point salubre et de repos pour les
missionnaires fatigues.
« La province d'Irlande ne nous offre aucune particulariti remarquable.
« L'Italie d6plore, a Turin, la mort du tris bon
M. Dam,; qui rendit de si grands services tant a la
maison qu'a la province deTurin. Les trois provinces
italiennes : Rome, Turin et Naples, demandent a Dieu
les nombreux et apostoliques ouvriers que reclame
Mgr Ciceri pour son vicariat de Kianfu.
a La Pologne a change de visiteur. M. Slominski
Gaspard, sur ses instantes et repeties demandes, a &tC
dicharg6 de la direction de la province. I1 est remplac6 par M. Kriska Joseph, p6c6demment supirieur
de la Maison centrale de Cracovie. Sous sa direction,
la province de Pologne verra se continuer le progres
dans le nombre des sujets et dans celui des 6tablissements.
« Le Portugal aurait besoin de la plenitude de paix
politique et de libert6 religieuse, afin de pouvoir
travailler efficacement ; son recrutement et, par ii,
a 1'accroissement de ses ceuvres.
( Constantinople, aprbs avoir grandement craint
pour ses maisons d'enseignement, est, pour le moment,
dans le calme et, par suite, dans le travail.
( En Asie, la Chine nous offre le consolant spec-
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tacle du nombre toujours croissant de ses cathchumenes, de ses baptisis, de ses chr6tiens. De temps a
.autre, des mouvements de nature diverse : politique
on sociale, viennent jeter l'inquiktude; mais on se
confie a Dieu, pour qui et avec qui on travaille. La
province du Sud a tait une grande perte par la mort
de son pere le regrett6 M. Guilloux. M. Legris, son
successeur,apporteraa cette province une juste et 16gitime consolation.
« La Perse connait encore de nombreuses difficult6s; toutefois les conditions amiliorees permettront
bient6t de reprendre les positions que les massacres
et les agitations avaient fait abandonner.
a En Syrie, rien a signaler.
S Le nord de l'Afrique, province d'Alger, n'offre
rien non plus A signaler..
a L'Abyssinie, oft quelques nouveaux ouvriers
viennent d'arriver, pourra mettre en plus grande
valeur le champ si bien pr6par6 par le saint Mgr de
Jacobis.
a Madagascar a requ quelque renfort, qui permettra
un progris dans l' 6 vanglisation, facile et consolante,
dans cette ile aimee de saint Vincent.
u Les Etats-Unis d'Amerique se trouvent toujours
dans une.tres convenable prosperit6 et leurs Missions
de Chine, ayant surmont6 les inevitables diffcultis
du debut, se diveloppent, grace a Dieu.
( Les trois provinces qui tirent, du moins en partie,
leur personnel de Madrid, a savoir : le Mexique, les
Antilles et les Philippinesne nous prbsentent rien de
saillant, si ce n'est que nous avons accepte la d6mission que nous a presenthe M. Alvarez, visiteur des
Antilles. Son successeur n'est pas encore d6sign6.
Meme
e
remarque a faire pour les provinces de
rAmerique centrale et m6ridionate. Les oeuvres s'y
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maintiennent et se multiplieraient si les ouvriers s'y
faisaient plus nombreux.
SA la Maison-Mere et dans nos maisons de France,
on vit dans la paix et on travaille de son mieux aux
oeuvres de la Compagnie, implorant et attendant de
Dieu les recrues abondantes qui nous sont n6cessaires.
Mais, d'ailleurs, n'est-elle pas toujours vraie la parole
6vangelique : Messis mult, operariiautem pauci?Prions'
done le Maitre de la moisson de nous envoyer nombreux et bons, surtout bons, les' ouvriers. Un vraiment
bon vaudra mieux que plusieurs m6diocrites ou nonvaleurs.
" Prions Dieu; mais aussi- aidons-le.
IA propos de la Maison-Mre, je me reprocherais de
ne pas dire la commune reconnaissance que la Congregation doit a notre cher confrere M. Coste, pour avoir
mend a bonne fin, en ces derniers mois,la publication,
en quatorze beaux volumes, de tout ce qui nous reste
de saint Vincent, ses lettres, ses entretiens et les documents qui se rapportent au saint et t son oeuvre.
( Saint Vincent pourra *tre mieux connu et, par
une suite toute naturelle, il sera mieux aim6. La connaissance de pareils saints amine a les aimer; qu'elle
nous amine aussi a le bierrimiter. )
VERDIER.
11 est d'usage de nous distribuer a cette 6poque unL
petit catalogue du personnel de la Congregation; on
en a restreint le tirage depuis quelque temps. Qu'on
nous permette cependant d'en signaler les grandes
lignes en le comparant avecles catalogues desdernieres
annees. Nous verrons par 1A la vie de la Compagnie.
TABLEAU.

Pretres

en maison

1926.. .
1925. . .

2507
2455

1924.

2

1923..
1922..

1921..

.

Pr.tres

hors

maisot

51
65

f34 -

naristes.

Simi-

Coadju-

diants.

425
514

276
285

687
661

Etu-

teurs.

Total.

3946
3980

8

77

505

249

659

3908

383

60

463

232

652

3 79

235

82

470

238

656

3797

2334

78

451

266

688

3817

1

Rappelons qu'en 19g3, avant les fermetures, il y
avait 2637 pr&tres dans la Compagnie et que nous
ne sommes pas encore remontss a ce chiffre, puisque

actnellement nous ne sommes que 2 558. Esp6rons que
nous y reviendrons bient6t, Dien aidant.
3 janvier. -

On trouve mort dans .son lit le frbre

Michel, notre tailleur. II 6tait des plus grands et des
plus forts, et ii a suf f d'un. souffle de Dieu pour
teindre cette flamme de vie qui paraissait puissante.
Iojanvier. -

Fate des Missions a la paroisse Saint-

Frangois-Xavier. Ce sont nos jeunes gens qui chantent
Ala grand'messe; Mgr Faveau officie pontificalement.
M. Thoor pr&che a toutes les messes.
IIjanvier. -

Reunion des Dames de la Chariti.

Mgr Faveau leur dit qu'elles sont, comme l'ange de
Bethl6em, les messageres de la bonne nouvelle; il leur
montre comment en Chine comme partout, c'est la charit6 des seurs qui amine, Dieu aidant, a la foi.
A la reunion qui suit la conference de Mgr Faveau
et qui est prisid6e par M. le Superieur general, on
donne la statistique ci-jointe des Dames de la CharitA
du monde entier, telle qu'elle resulte des comptes
rendus recus; il est i remarquer que tons les ans, un
grand nombre de rapports ne nous sont pas envoyqs;
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cette statistique indique seulement les chiffres des
rapports que nous avons recus :
France . . . .
Angleterre.
Belgique. ..
Danemark ..
Hongrie . . .
Italie . . . . .
Lettonie ...
Pologne . . .
Portugal . . .
Suisse . .
Turquie . . .

i6 549
i

308
Egypte . . . . . .
Natal . . . . . . .
43
Etats-Unis ..
.
5 x3
Mexique . . . . . 47956
Costa-Rica .
.
2000
Guatemala ...
244
BrIsil . . .. . . .
9040
Colombie. .. .
I 122
Equateur ....
r37
P6rou. . . . . . .
486

o38

1708
50
So
2747
28 750
121
10798

io6o
18z
230

ce qui fait un total de 129782.
Voici maintenant la statistique.de tous les rapports
qui nous ont et6 envoyds dans les dernieres annies.
Encore une fois, on ne donne que les chiffres qui nous
ont 6t6 communiques. II y avait done :
En 1919. . .

En 192.

29682 dames.

. . 57464

En 1921. . .

94265

En

1922..

99977 dames.

.

-

En 1923. . .

1o8 532

-

-

En 1924..

129782

-

.

24 janvier. - Ouverture de la retraite de la SainteAgonie, pr&chie par Mgr Henry, directeur de l'CEuvre
Saint-Francois-de-Sales.
25 janvier.. -

La conference d'usage est faite par

M. Fontaine, supirieur de la maison internationale
d'6tudes de Rome. M. le Superieur g6ntral nous invite
A la reconnaissance pour le bien opere et a l'imitation
de saint Vincent.
31 janvier. -

Mgr Izart, archevaque de Bourges,

venu pour la Semaine catholique, est notre h6te pour un
jour. Cette Semaine catholique a pour but de com3
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menter la magnifique Encyclique de Pie XI sur la
royaut6 du Christ.
2 fevier. - La cl6ture de la neuvaine de la Sainte
Agonie tombe le jour de la Purification. M. le Sup6rieur general dit la messe de huit heures. Mgr Henry
dine aujourd'hui avec nous.
7 ifvrier. - M. Mac Hale officie pour la solennit6
de la Purification, renvoyee a ce jour dans le diocese
de Paris.
8 fivrier. - A la r6union des Dames de la Charit6,
presid~e par M. le Superieur g6enral, M. Fliche, president des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul de
Paris, expose les ceuvres principales des membres des
confirences et indique comment on pourrait arriver i
une union plus 6troite entre hommes des Conferences
et Dames de la Charite. II rappelle que c'est i 1'initiative de M. le Supirieur general qu'est due l'introduction de la cause d'Ozanam. M. le Sup6rieur general
engage les Dames et les Soeurs qui remplissent la salle
des pretres a former avec les membres des Conferences
ce funiculus triplex dont parle l'Ecriture, ce triple lien
de la Charit6 qui sera difficilement rompu.
12 fevrier. Anniversaire du couronnement de
S. S. Pie XI. II y a le matin une grandiose cer6monie
religieuse a Notre-Dame. Tout le corps diplomatique
est present ainsi que les representants des corps
constitu6s. Nos jeunes gens y chantent avec les
autres
maitrises de Paris. Le soir, une magnfique reception
voit d6filer dans les salons de la Nonciature le grand
monde de Paris. La Congr6gation est reprssentee
a
ces c 6 r 6 monies par M. le Sup6rieur g6neral
et deax
de ses assistants.

14 ftvrier. -
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On a suspendu dans la salle des

pretres un magnifique dipl6me de Benemerenza par
lequel le Cardinal Van Rossum, pr6fet de la Progagande, atteste et certifie que la Congregation de la
Mission a bien merit6 du Saint-Siege par sa participation i 1'exposition vaticane des Missions. Voici,
d'apres la Croix, le compte rendu de la cerimonie
pendant laquelle fut donni ce dipl6me :

(c Le 1o decembre, la c6r6monie de cl6ture de 1'Exposition missionnaire eut lieu, comme 1'inauguration
de decembre I924, dans le magnifque Braccio Nuovo
du Musee de sculpture, construit sous Pie VII; quand
Pie XI, a 1o h. 2o, arriva souxiant et d'un pas alerte

monta sur le trane prepar' a la rotonde centrale, il
put embrasser du regard la brillante assemblee : vingt
cardinaux assis en demi-cercle face a lui, le -corps
diplomatique aux premiers rangs de la galerie droite,
les repre6entants des missions ranges dans la galerie
de gauche; dans la tribune elevee derriere le groupe
des missionnaire*, le chceur puissant de la Socitt6
polyphonique romaine entonna, sous la direction du
maestro Casimir, les acclamations au Pape merveillettsement harmonisees a six voix; puis le'cardinal Van
Rossum. approcha di tr6ne.
Dans one adresse sobre et precise, il constata le
succes de l'Exposition voulue par Pie XI et ot dfitlerent un million de visiteurs. Le prefet de la Propagande remercia le Pontife de la magnificence qui avait
realis6 la grande ceuvre et aussi des precieux encouragements qu'il ne -cesse point de donner aux
missions.
Pie XI dit d'abord sa reconnaissance envers Dieu
qui lui avait accord6 d'inaugurer, voici un peu plus
d'un an, 1'Exposition et en avait assure le succes,
reconnaissance envers les hommes aussi qui avaient
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donne une si efficace collaboration. Le succks 6vident
de l'Exposition avait et6 consacr6 par I'admiration de
tant de centaines de milliers de fideles, de gens venus
de toutes contries et m&me d'hommes de toutes
croyances. Grace 1'Exposition qui, pour la premiere
fois, etalait pareille documentation, des multitudes
ont pu reconnaitre l'immensite mondiale de 'oeuvre
missionnaire; les gen6rosites en faveur des missions
se sont accrues et les vocations aux missions se sont
multiplibes.
Le Pontife voulait insister sur deux pricieux risultats de 'Exposition : elle a premierement manifestd
l'universalit6 vivante de l'tglise de Dieu, car ce fut
un vrai triomphe de discipline affectueuse. A un simple
signe du Pare commun, on repondit de toutes parts
avec un elan, une g6enrositi et une abnegation incomparables. En second lieu, I'Exposition a 6t6 et reste
comme un livre immense dont chaque objet est une
page, une phrase on une ligne et qui demande, pour
etre lu, une 6tude approfondie. « I1 est bien vrai,
remarqua l'auguste orateur, que certains de ces enseignements frappent imm6diatement i'esprit. L'Ivangile
montre le divin missionnaire Jesus guerissant les malades et attirant a lui la jeunesse. A ces deux lecons,
toute la littlrature apostolique joint une troisieme, en
faisant voir les ap6tres constituant des eveques et des
diacres pour l'assistance religieuse des futurs fiddles,
et leur exemple met en lumidre la necessit6, bien comprise par les missionnaires, du clergk indigene.
" Mais, poursuivit le Pontife, outre ces enseignements d'6vidence imm6diate, 1'Exposition qui est un
livre immense contient d'innombrables indications sur
les moyens a prendre et les defauts a 6viter. Elle fournit, en] un mot, la m6thode qui est le secret de tout
succes. Aussi le d6sir a surgi de tous c6tes que les
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pages de ce livre ne soient point dispers6es a tous les
vents. , Le Pape itait heureux d'annoncer que ce veu
serait exauce et que le precieux ensemble des objets
rassembl6s dans L'Exposition subsisteraig sons la forme
de Musee des missions. - Ouvert ici au centre d'ou
rayonne la Propagation de la Foi, ce livre pourra
toujours etre lu par tous, specialement par ceux qui
sont destines A diriger les missions et qui pourront:
ainsi prendre un contact plus imm6diat avec les pays
et les peuples qu'ils sont appelis A 6vangbliser. n
Le Saint-Pire se plaisait a voir en cette r6alisation
une gracieuse disposition de la divine Providence et,
faisant allusion A l'installation du Mus6e des missions
dans le palais du Latran : a Le Mus6e des missions
formera, dit-il, avec le mus6e profane et le mus&e
chretien, une synthese magnifique qui rapprochera et
permettra de comparer I'aube actuelle de la foi et
1'aube qui se leva autrefois sur Rome paienne. Notre
gratitude, ajouta le Pontife, va du fond du cceur i
toutes les gn6ereuses volont6s qui nous rendent possible une institution si utile pour le bien des ames,
pour la gloire de Dieu, pour I'extension du regne de
J6sus-Christ. , En termes delicats, le Pape dit alors
qu'il voulait remettre de ses propres mains des
dipl6mes a tant de personnalites qui avaient si bien
merit6 les t6moignages de sa -satisfaction et de sa
reconnaissance.

Puis, se tournant en esprit vers les missionnaires, les
premiers auteurs de toutes ces joies magnifiques :
c Que 1'Esprit-Saint, dit-il, sur tous les rivages ou se
deroule leur labeur apostolique, leur accorda de se
sentir unis a nous, comme nous nous sentons unis .
eux. )

Le Pontife developpa d'une facon 4mouvante cette
pens6e et termina en ces termes : t Ils se joignent ici
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i nous, eux qui portent les 6tendards du Roi divin
jusqu'aux extrimitis de l'univers et reculent les fronti&res de son royaume bienfaisant; et nous nous joignons a eux pour chanter a 1'adorable Roi divin
Regi saeculorum immortali ipsi honor et gloria. ,' Mgr Marchetti, secretaire de la Propagande, lut
ensuite une longue liste de titulaires de dipl6mes qui
vinrent les recevoir de la main du Pape, tandis que la
Polyphonic romaine chantait entre autres morceaux
sur le mode palestrinien 1'Hymne i la Vierge, Reine
des missions, de Jocquin des Pres. La distribution terminCe, Pie XI prit de nouveau la parole pour adresser
un touchant hommage aux femmes qui se consacrent
; l'ceuvre des missions et n'ont point pu participer a
cette c&remonie, pareilles aux saintes femmes qui se
devouaient au service du Christ et ne sortirent de
I'ombre qu'au jour des epreuves et du martyre. A elles
et &tous les amis des missions il allait donner la benediction apostolique. La Polyphonie entonna un dernier chant, tandis que le Pape se retirait, portant sur
le visage une expression de satisfaction profonde. n
(La Croix).
Revenons a la Maison-Mere.
IS fIvrier. - Examens oraux des jeunes gens.
I6 fivrier. - Adoration perp6tuelle. M. Misermont
a commente, ces trois jours, le texte : Ego sum via,
veritas et vita. Aujourd'lhui, il nous montre que JesusChrist est la voie qui conduit au ciel. Il y a diffirentes
voies qui conduisent au royaume des cieux; elles sont
indiquees dans les beatitudes du sermon sur la montagne; les dispositions et moyens a prendre pour
suivre ces votes, pour suivre J6sus-Christ qui est la
voJe, sont 1'energie, la foi, la charit6.
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17 fivrier. - Mgr Reynaud est revenu tres fatig6u
de Rome. I1 ne peut plus garder la nourriture qu'it
prend. Aussi a-t-on cru sage de l'administrer aujourd'hui. C'est M. le Superieur general qui donne le viatique et l'Extreme-Onction. Mgr Faveau lit la profession de foi en usage a pareille c6remonie.
Le soir, Ic pr6dicateur de 1'adoration perpbtuelle
nous montre que Jesus-Christ est la v6rit6; Notre-Seigneur nois a donni la verith sur Dieu, sur le royanme
de Dieu, sur I'homme.
18 fivrier.- Service solennel pour le Cardinal Mercier a Notre-Dame. Nous avions vu a Paris, il y a
deux mois, le vin&ri primat de Belgique. Les journaux
avaient annonc6 que sa sant6 6tait tres affaiblie.
M. Portal, notre confrere, 6tait allI le saluer avec
Lord Halifax et il a racont6 dans la Croix ses dernieres
conversations avec le Cardinal Mercier.
( Le mercredi, Son Eminence me fit dire que, s'il
etait agreable i Lord Halifax d'assister a la messe qui
se c616brait dans sa chambre, il pourrait venir le
lendemain, vers 7 heures. La proposition fat acceptee
avec une tres vive reconnaissance. La messe fat dite
par le chanoine Dessain, secretaire de l'archeveque.
Y assistaient: le Fr. Hubert, deux Soeurs de la clinique, l'abbe Van den Hout, Lord Halifax et moi. Le
cardinal fit la communion, ce fat sa derniere. Dans
quelle intention il la fit? II est facile de le presumer.
Apris la messe, nous saluions en silence le cardinal
pour nouS retirer, lorsque tout d'un coup il ouvrit ses
grands bras vers Lord Halifax et ils s'embrasserent
longuement.
Vers Io heures, le cardinal nous recut ure premiere
fois. L'entretien fut assez long, et tout naturellement
de Malixes. Une demion traita des Cowversatiorn
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heure apres, nous ecmes un deuxieme entretien, oii
on revint sur quelques questions agities dans le premier. Enfin, Son Eminence nous demanda de revenir
une troisieme fois avant la separation. Vers la fin de
cet entretien supreme, le cardinal eut un geste d'une
delicatesse infinie. II tira l'anneau pastoral de son
doigt et il dit a Lord Halifax :
- Vous voyez cet anneau, il porte graves saint
Desire et saint Joseph, mes patrons; saint Rombaut,
patron de notre cathedrale. II m'a 6t6 donn6 par ma
famille quand j'ai 6t6 nomme 6veque. Je 1'ai toujours
port6, bien que j'en eusse d'autres. Eh bien! si je viens
a disparaitre, je vous prie de le recevoir...
Notre emotion etait a son comble. Lui gardait toujours sa belle sreanit6. II b6nit Lord Halifax et sa
famille. II me bsnit et ajouta : c Mes amiti6s a nos
amis de Paris, a Mgr Batiffol, a l'abb6 Hemmer et h
votre Supirieur g6neral. ,

(La Croix.)
Le cardinal Mercier 6tait tres estimi dans Paris.
Aussi le service fait pour lui k Notre-Dame a-t-il 6et
tres solennel. En voici un compte rendu d'apres la
Croix.
t Le president de la R6publique, le president du
Conseil, le president de la Chambre, le president du
S&nat, le chancelier de la Legion d'honneur, les marechaux de France, le gouverneur militaire de Paris, de
hauts fonctionnaires 6taient la en personne on par
leurs repr6sentants. Derriere eux avaient pris place les
membres du Parlement, de l'Institut de France, de
1'Institut catholique de Paris, du Conseil municipal,
des officiers, des marins de tout grade, de hautes personnalit6s catholiques... A c6te d'eux se trouvait le
corps diplomatique, au premier rang duquel etait assis
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S. Em. le caidinal Cerretti, pro-nonce apostolique.
Dans le choeur, cinq cardinaux, y compris S. Em.
le cardinal Dubois qui c6elbra le Saint Sacrifice:
LL. EEm. les cardinaux Lucon, Maurin, Charost et
Touchet, ainsi que de nombreux archeveques et
6veques, et d'abord Mgr Legraive, vicaire capitulaire
de Malines; Mgr de Guebriant, Mgr Roland-Gosselin, Mgr Chaptal, Mgr Baudrillart, Mgr Gaillard,
Mgr Neveux, etc., les repr6sentants des 6evques de
Bourges et de Li6ge, des pr6lats, le chapitre m&tropolitain, an innombrable clerg6... Une foule pressee
d'hommes et de femmes de toutes conditions remplissait la nef.

La maitrise de Notre-Dame et le S6minaire accompagn&rent de leurs chants la messe quf fut c6lbree
par le cardinal archeveque de Paris. Apres le dernier
evangile, les prilats s'acheminerent vers le bane
d'oeuvre, tandis que Mgr Baudrllart montait en chaire.
Enun discours d'une haute 6loquence-et d'une ordonnance splendide il montra comment S; Em. le cardinal
Mercier, tout au long de sa vie, realisa la parole de
l'Ecriture :.- La loi de verit6 6tait dans sa bouche. »
Aprbs avoir retrac6 le noble et douloureux spectacle
des funerailles admirables que la Belgique lui fit le
28 janvier dernier, a Bruxelles, il evoqua les grandes
6poques de sa vie et les providentielles-interventions
qui en deciderent l'orientation. En particulier, il rappela I'intervention de Leon XIII et la fondation de
l'Institut de philosophie de Louvain, ce qui lui fut
une occasion de c6l6brer le renouveau thomiste, dont
avec le grand Pape l'abbe -Mercier fut le principal
instrument; l'intervention de Pie X et la prestigieuse
fafon dont le cardinal Mercier administra, dirigea,
6vang6lisa surtout son diocese de Malines; l'invasion
de la Belgique et l'h&roique attitude du cardinal; le
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merveilleux courage avec lequel il lanca chaque fois
qu'il le fallut la v6rit6, avec lequel il soutint le moral
de son peuple. Enfin, il conta les dernidres annies
de la vie du primat de Belgique, qui, entourb d'hommages et de v6n6ration, m&le aux plus hautes affaires
de l'Etat et de 1'Eglise, n'en resta pas moins d'une
extraordinaire humilite, tout p6n6tri d'esprit de
priire, de penitence et de pauvret6.
L'orateur en concluant montra comment, par une
grace supreme, la Providence permit que cette noble
existence s'achev.t en une harmonieuse symphonie, oi
reparurent, dans le raccourci de quelques semaines,
afin qu'il pGt les benir encore, toutes les causes pour
lesquelles Mgr Mercier avait v6cu : son voyage i Reims
pour y remettre au cardinal Lucon une relique insigne
de saint Albert, sa participation aux f&tes de l'Institut catholique de Paris, la messe qu'il c6lebra a l'occasion des noces d'argent du roi et de la reine de Belgique, sa derniere entrevue avec lord Halifax et ses
supplications pour l'union des Eglises.
Puis, ayant dit la mort admirable et si humble du
cardinal, Mgr Baudrillart l'invoqua en ces termes :
<<O grand homme! 0 saint 6veque! Danslabienheureuse 6ternit6 ou~ Dieu vous recoit, interc6dez pour
nous et gardez-nous! Gardez ce peuple et ce roi que
vous avez tant aimbs! Gardez ces Allies qui combattirent ensemble pour la plus noble des causes. Gardez
cette France que vous aviez si parfaitement comprise
et que vous vouliez digne de servir de module a toutes
les nations! Gardez la civilisation chr6tienne! Gardez

1'Iglise catholique, temple de la verit6, qui fut l'objet

de votre culte et que vous souhaitiez voir reconnue
par tous les hommes de bonne volonte! 0 grand
homme! 0 saint 6.vque! Gardez-nous encore! Gardez-nous toujours! ,
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Apres quoi, S. Em. le cardinal Luyon donna l'ab-

soute. ,
(La Croix.)
Ajoutons un d6tail qui n'est pas dans le compte
rendu que nous venons de donner. Nos jeunes gens
ont chant6 avec ceux des Missions etrangeres, du SaintEsprit, et de. Saint-Sulpice; ils sont rentrbs de la c6r&monie a une heure et demie.
Le soir, cl6ture de l'Adoration perp6tuelle. Le prAdicateur montre que Jesus-Christest la vie, la vie surnaturelle de nos ames.
23 fjivier. -

Mgr Reynaud rend son

ame & Dien.

On l'expose a la salle des Reliques.
Mgr Reynaud Paul-Marie 6tait n6 le 12 avril 1854,
a Sainte-Croix de Pavezin, Rive-de-Gier (Loire), an
diocese de Lyon. Entz6 dans la Congregation de la
Mission a Paris, le 19 mai 1873, il y faisait les voeux le
20 mai 1875, en presence de M. Chinchon et recevait
successivement la tonsure et les ordres mineurs le

26 mai 1877, le sous-diaconat le 15 juin 1878, le diaconat le 21 d&cembre de la m&me ann6e et enfin le

sacerdoce le 7 juin 1879. Des le mois de juillet suivant, il se mettait en route pour la Chine et debarquait
au Tch6-kiang qui allait devenir son unique, mais
fecond champ d'apostolat pendant plus de quarante
ans.
II n'avait pas termin6 la cinquieme annee de s6jour
qu'il etait nomm6 vicaire apostolique (13 mars 1884)
et recevait la consecration 6piscopale le 29 juin 1884.
C'cst a cette occasion qu'il ecrivait a la veille de son
sacre pour demander des prihres: n ... etre 6veque A
trente ans!... assumer sur ma conscience la responsabilit de 23 a 25 millions de paiens a convertir, avec
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une poignie de missionnaires! Je vous en parle pour
vous engager a prier pour moi afin que je ne gate point
1'oeuvre du Bon Dieu... Les saints fuyaient (ces honneurs et ces fardeaux) en tremblant et moi qui ne
suis pas saint, comment pourrais-je ne pas me d&concerter?... D
Sous son administration, le nombre des chr&tiens a
d&cuple, les missionnaires sont quatre fois plus nombreux qu'en 1884, les religieuses sont plus de deux
cents et 1'on a installe 6oc catechistes et maitres
d'cole. La grande charite de Mgr Reynaud a etC soulignee par plusieurs distinctions honorifiques: tpi
d'or du gouvernement chinois en 1919, Legion d'honneur du gouvernement franeais en 1923, f6licitations
du Saint-Siege, en 1924, qusi se plaisait a rappeler le
geste qu'il fit un jour alors qu'ayant tout distribue en
aum6nes, ii envoya encore sa pelsse pour qu'elle fuit
vendue au profit des infortun6es victimes de l'inondation.
M. Canet, conseiller au ministere des Affaires itrangeres pour les choses religieuses, 6crit a M. le Sup&rieur g6neral la lettre suivante :
REPUBLIQUE FRANAISE
MINMseRE DEs AFFAIRES ItTRANIGIeES

Direction des Affaires

folitiques et commerciales
Paris, le 23 f6vrier 19a6.

MONSIEUR LE SUPERIEUR GENERAL,

J'ai 1'honneur de vous faire savoir que M. le President du Conseil, ministre des Affaires ktrangeres,
vient de me designer pour le representer, vendredi prochain, a 8 heures, aux obsiques de S. Gr.
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Mgr Reynaud, 6veque de Fussola, vicaire apostolique
de Ning-po.
M. Briand tient a associer le gouvernement au deuil

de votre Compagnie et a lui t6moigner la reconnaissance qui est due A l'ceuvre de civilisation qu'accomplissent en Chine les vicaires apostoliques et les missionnaires lazaristes francais.

Agriez, M. le Supirieur general, les assurances de
ma haute consideration.
Louis CANET.

M. le Superieur g6neral a requ igalement la lettre
suivante de M. le contre-amiral Frochot.
Paris, le 24 frvrier 1926
8, avenue Pierre-.i-de-Serbie.

Tel. Passy 85-88
MONSIEUR LE SUPERIEUR,

J'ai appris ce matin la mort de Mgr Reynaud. La
France, votre Soci6t6 et la mission du Tche-kiang
oriental, a laquelle il avait devoue sa vie et dont il a
eu la douleur de mourir 6eoign6, viennent de faire une
grande perte.
Rien de ce que j'ai vu en Chine n'a ajugment6 ma
fiert6 d'etre Francais plus que Cette admirable mission
si vivante, si active, si bienfaisante et si respect6e des
Chinois. Elle a tellement grandi pendant 1'6piscopat
de Mgr Reynaud qu'on peut dire qu'elle 6tait son
oeuvre. Sous sa direction energique et bienveillante,
missionnaires et Filles de saint Vincent de Paul accomplissaient des prodiges de zele et de chariti. II inspirait a tous ceux au milieu desquels il vivait un si
grand respect que, dans les circonstances graves,
des que la cite de Ning-po se sentait menacee, les
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notables chinois venaient lui demander ses avis et
parfois solliciter son arbitrage pour aplanir leurs differends. C'est a vos sceurs qu'ils conient, k Ning-po et
a Wenchow leurs propres orphelinats.
Vous savez tout cela aussi bien et mieux que moi,
M. le Superieur, mais je veux apporter aussi moa
t6moignage a celui qui n'est plus et exprimer ma gratitude de Frangais pour ce grand iveque qui nous a
tant honorbs, qui a tant fait, non seulement pour notre
religion, mais aussi pour le prestige de la France en
Extreme-Orient.
Je n'ai pas besoin de vous dire apres cela, M. le Supirieur, combien je prends part au deuil de votre Societe et de la mission de Ning-po dont je me represente la douleur d'avoir perdu son &v6que.
Je vous prie d'agr6er I'assurance de mes sentiments
de respectueuse consideration.
H. FROCHOT,

Contre-Amiral.
26 fivrier. -

Funerailles de Mgr Reynaud. M. le

Sup&rieur general fait la levee du corps. Mgr Faveatt
chante la grand'messe. Les cinq absoutes sont don.
n6es par Mgr Chaptal, Mgr Faveau, Mgr Fabr:gues,
Mgr de Gu6briant, le Cardinal Dubois. II y a en plus
dans le sanctuaire Mgr de Cormont, 6vaque d'Aire
et de Dax, et plusieurs pr6lats et repr6sentants des
congregations religieuses. Derriere le catafalque se
trouvent M. Canet, repr6sentant M. Briand, pr6sident du Conseil; M. le contre-amiral Frochot, les
d6Clgues des ministeres des Affaires trangeres et de
la Marine. On aurait pa avoir une representation de
l'armie si on l'avait demandee, car le difunt 6tait
chevalier de la Legion d'houneur; mais on a pr6fr&
agir simplement pour entrer dans l'esprit de saint
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Vincent et, au lieu de la troupe terrestre, c'ktait la
troupe celeste, Iarma Angelorum, qui rendait les honneurs funebres. Deducant te Axgeli. Le corps de
Mgr Reynaud a bte conduit provisoirement au cimetibre de Montparnasse, car les chr6tiens de Ning-Po
ayant reclame sa depouille mortelle, Mgr Reynaud
retournera mort en Chine oh il pensait retourner
vivant avec Mgr Faveau.
Le soir, conference sur les vertus de Mgr Reynaud.
Le frere Brion, de l'infirmerie, parle de sa patience,
sa piete, son humilit6. Mgr Faveau nous entretient
de ses vertus apostoliques, sa bont6 vis-a-vis de tous,
son zsle ardent pour la gloire de Dieu; son souci de
se sanctifier et de sanctifier ses pretres par la r6gularit6. M. le Supirieur g6n6ral rappelle ce que
Mgr Reynaud etait aux-tudes et il exhorte les jeunes
gens a avoir la pi6t6 simple et solide, la bont6 et la
serviabilit6 du d6funt.
2 mars. - Nous avons en ce moment les cardinaux
Maurin et Charost, les archeveques de Cambrai,
d'Albi venus pour I'Assemblke annuelle. A cette occasion, le R. P. Janvier, le ce6lbre conferencier de
Notre-Dame, nous fait I'honneur de souper.ou plut6t,
puisque nous sommes en careme, de collationner avec
nous.
3 mars. -. M. Milon, ancien secretaire g6neral de
la Congregation de la Mission, est administr6 aujourd'hui. II meurt dans la soiree, apres une agonie
p6nible pendant laquelle il garda toute sa connaissance.
5 mars. - Fundrailles de M. Milon. Plusieurs sceurs
du secretariat y assistent, ainsi que M. Dumoulin,
imprimear des Annales de la Congregation. Comme
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le numero present des Annales est sous presse, il ne
nous est pas possible d'en dire davantage pour le
moment. Nous le.ferons plus longuement, s'il plait -.
Dieu, au num6ro prochain; sans doute M. Milon a
demand6 qu'on ne parle pas de lui apris sa mort
mais c'est un devoir de rappeler dans les Annales
tout ce que M. Milon a fait pour celles-ci durant
les vingt-deux ann6es qu'il a 6et secr6taire g6enral
de la Congregation de la Mission.
UNION MISSIONNAIRE

DU CLERGk : L'APOSTOLAT MIS-

SIONNAIRE DE LA FRANCE. CONFERENCES DONNIES A

L'INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (1924-I925). Paris,

Pierre T6qui, libraite-_diteur, 82, rue Bonaparte.
1926.

On trouvera dans ce volume dix conferences sur les
Missions du monde entier : Origines de la Soci&et des
Missions 6trangeres; Relevement de la femme patenne
aux Indes; I'Emulation missionnaire a travers le
monde; Madagascar religieux; les Missions maristes
en Oc6anie; l'Institut missionnaire des Frdres des
E.coles chretiennes; la Mission des Gallas en Abyssinie; I'Apostolat par l'education au Japon; les EItu- diants chinois a l'6tranger; Ce que j'ai vu en Afrique
occidentale franqaise.
Une introduction de Mgr Beaupin signale l'importance de ces conferences en montrant le r6veil de
1'Islam, la propagande communiste dans le monde, le
problime de la civilisation et les nouvelles taches des
missionnaires.
LA VISITE DES PAUVRES DANS UNE PAROISSE
DE LA BANLIEUE

Nous avons trouv6 un homme de soixante-cinq ans,
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socialiste tres z•le, qui a travailli toute sa vie dans la
plus mauvaise usine de l'endroit. II 6tait veuf, pere de
quatre enfants, tous non baptis6s d'abord. La mnre a
6et enterr6e civilement. La fille ainie a 6t6 baptiste
pour etre maribe a l'eglise, suivant le disir du jeune
homme qui appartenait a une famille chr6tienne; mais
elle n'a pas fait de premiere communion. Une jeune
fille de dix-neuf ans est morte a Villepinte oi elle a
demande et recu le bapteme et la sainte Communion
avant de mourir. Une troisihme fille qui a aujourd'hui
vingt-cinq ans, faisait partie d'une oeuvre de midinettes dirig6e par Mile Morel d'Arleux, elle a Wte
baptisee a seize ans et vit en fervente chritienne. Elle
a Wte A meme de voir les Soeurs de pres et desire se
donner au bon Dieu. C'est elle surtout par ses sacrifices et ses pribres qui a aide au retour de son pere.
II y a encore un his aine, toujours ouvertement prifer6 du pere et dont la conduite jusqu'a la mort de
celui-ci laissait beaucoup i d6sirer. Le pere et le fils
6taient du meme parki .socialiste, chefs de groupes et
ils 6taient entraineurs dans leur milieu, beaux parleurs
tous deux. Le pauvre homme se croyait d'une essence
sup6rieure et toujours en admiration devant sa propre
eloquence. II avait tout un bagage de mots sonores,
de phrases toutes faites qu'il d6bitait a tort et a travers, et qui souvent avaient un sens contraire a ce
qu'il croyait dire. Ainsi il affirmait: a L'Etre supreme
ne demande pas qu'on fasse des bondieuseries A
l'eglise, ii suffit d'avoir des pensies agglomnries (?). Le
communisme est un mot brutal qui traverse le cerveau
du peuple et qui n'a pas d'autre signification. )
La Sceur 1'a visite, assist6, suivi durant onze mois
sans obtenir autre chose que la promesse de porter
une petite m6daille de Lourdes apport6e par une
Enfant de Marie A son intention. II souffrait beaucoup
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d'un ulcere a l'estomac; mais avec un grand courage
et une grande contiance dans les petits conseils don-,
n6s par la sour, ii les suivait . la lettre bien mieux
que ceux du m6decin qui n'entendait rien . son cas,
disait-il. Le dernier mois de sa maladie fut tri$-

pinible i cause de la faiblesse, des vomissements, des
hbmorragies qui se r6pitaient et se rapprochaient de
plus en plus. On lui mit le scapulaire vert sous son
oreiller, et de tous c6t6s on demanda des prieres. Us
jour qu'il s'extasiait sur de beaux fruits que la saeur
lui avait apportes, il lui dit : , Quelle invocatios pourrai-je faire pour vous qui etes si bonne pour moi? a
La sceur lui repondit : a Vous allez dire tous les
jours : - Mon Dieu, ayez pitid de moi et de cette
pauvre sceur qui voudrait bien me convertir! - Ah!
reprit-il, un pen interloqu6, ah! bien, je le ferai. a Le
fils ditenait un papier sign6 du malade qui demandait
un enterrement civil, et il espCrait s'en servir an,1
moment voulu. Cependant la mort semblait approcher
a grands pas, la j-une fille n'osait rien dire, le fils
avait dCclare que jamais un pr&tre n'entrerait chez lui;
le malade ne semblait pas chang6. La seur essaya tout
de meme en parlant d'abord au malade de sa fille, si
bonne, si devouee, si affectueuse pour lui et qui serait
si heureuse de le voir penser a son ame; puis elle lui
dit : u Oh! si vous lui faisiez cette surprise de recevoir

le pr&tre et de. faire la paix avec le bon Dieu, comme
nous serions heureux, tous, et vous aussi, vous verrez! a ... Le pauvre homme h6sita un instant, puis ii
r6pondit tout 6mu : a Je veux bien faire plaisir a ma
fille, mais surtout a vous, car j'ai beaucoup d'amiti6
pour vous, et je ne peux rien vous refuser. n Le soir
meme, le pretre vint; le malade fut confesse, administr6 dans les plus idifiantes dispositions. (II ne put
recevoir Ia sainte Communion a cause des vomisse-
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ments.) Devant son ils, son geadre, ses deux files, la
soeur, il r6tracta son acte impie en disant : « Je regrette
&6treenterr6 avec les
ce que j'ai fait, et je demande
cir6monies de I'gUise. a C'etait touchant de I'entendre eosuite; il se confessait tout haut a la sceur, et
il disait : c Vous croyez. vraiment que Dieu me pardonnera, que je n'irai pas en enfer? Je suis content et
je vous remercie de m'avoir aid6. » L'enterrement.i
l'eglise,fut un 6vinement sensationnel, surtout dans
les cabarets oi se tenaient ies reunions des societaires:
,
Le pere G... a l'iglise? C'est la sour et les
calotins qui 1'onu ensorcelK! a disaient-ils.
Une autre grande consolation nous a 6et donn6e par
la conversion et la mort vraiment &difianted'une pauvre
femme ag6e de quarante-hait ans que nous avons
visitee et assistke durant plus:'urs mois. C'etait une
marchande des quatre-saisons, coanue dans tout le
quartier qu'elle parcourait en tous sens avec sa petite
voiture, vocifirant pour d6biter sa marchandise; un
grand corps aux membres agiles, une figure angnleuse, taillbe a coups de hache, des yeux vifs et
malins : on aurait dit un homme habille en femme...
Et une langue, un vocabulaire! Pour la force et les
aperitifs, elle rendait des points aux forts de la halle,
Elle chargeait et portait des sacs de 1oo kilogrammes
sans aide, et elle avoue elle-meme avoir absorb6 jusqu'a trente-sept ap6ritifs .ila file. Il est arrive plusieurs fois aux habitants du quartier de la ramasser

ivre-morte dans la rue et de la transporter chez elle.
Son mari, un invalide de guerre, buvait aussi beau-

coup; mais is faisaient bon menage quand m&me. En
tombant de voiture, il y a une douzaine d'annees, elle
se fit une contusion a la poitrine qui d6g6n6ra en can-

cer et la maladie fut horrible Elle fut oper6e il y a
deux ans, traina d'h6pital en h6pital; subit dix-huit
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fois 1'application du radium; toutes ses petites 6cono-.i
mies s'en allerent en midecins et en medeeines, et ellerevint cbez elle, aigrie, r6voltie contre Dieu, contre
son mal, dans un 6tat pitoyable. Son pauvre corps
n'etait qu'une plaie bideuse, infecte; par une ouverture
au sacrum on voyait toutes ses vert:bres. gon bras
droit dimesur6ment enflk, durci, douloureux, mesurait
80 centimbtres de tour a l'6paule. Elle ne pouvait ni
s'asseoir, ni se tourner, ni se mouvoir en aucune fagon;
les jambes paralysies ne la soutenaient pas. Sa poitrine itait litteralement calcin6e; c'&tait comme une
chaudiere de tomates pourriesen ebullition, et ii sortait
de la des cuvettes de pus. Personne n'osait la toucher _
ni meme l'approcher. Elle n'avait pas d'enfant, mais
des sceurs, des neveux et nieces qui ne la voyaient plus.
C'est a ce moment que la sceur fut appel6e; elle fit de
son mieux: donna d'abord la m6daille revue avec plaisir; elle fit les piqfres, on ea faisait de cinq A huit par
jour; les pansements duraient des heures et au debut,
c'etaient des imprecations, des ordures, des cris de
sauvage qu'il fallait entendre. Peu a peu, le calme se
fit, le loup'fut chang6 en agneau. La pauvre femme se
prit d'une grande affection pour la sceur qui la soignait
et bient6t apris elle lui demanda de la pr6parer a
recevoir le pretre et les sacrements. La transformation
fut rapide et complete. Le jour oi elle fut enfin confessbe, administr6e et oh Notre-Seigneur entra chez
elle, toute rayonnante encore de la grace rccouvre,
elle dit le soir a !a seur : ,t Jusqu'a present je n'ai pas
os6, mais maintenant que j'ai l'Mme blanche, que le
bon Dieu est avec moi, j'ose : je voudrais bien vous
embrasser! » Et la sceur 'lembrassa de tout son coeur.
Elle lui dit encore : a Quand je pense qu'une personne
comme vous n'est pas d6goft6e de moi qui sens si
mauvais! Qu'est-ce que j'aurais fait sans vous? Comme
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le bon Dieu est bon de vous avoir envoyie vers moi ! ,
Le pretre qui l'a assistie, suivie jusqu'au bout, 6tait
emu jusqu'aux larmes et dans F'admiration du travail
de la grice dans cette ame. Tous les jours, on la sentait plus prbs de Dieu. Dans les derniers jours, les
imprecations, les violences s'ataient changees en
prieres, en oraisons jaculatoires : t Mon Dieu, donnez-moi du courage! Mon Dieu, pardonnez-moi, gardez-moi ma bone swur, mon bon ange! * L'odeur qui
sortait de sa bouche et de ses plaies 6tait tellement
infecte que personne n'y risistait; il fallait s'en aller
ou ouvrir Ia fenetre; la malade elle-meme s'6vanouissait durant les pansements, m&me seulement a la
d6couvrir pour les piqfires. La sceur en 6tait arriv6e a
la panser non seulement sans r6pugnance, mais avec
joie; jamais elle n'a senti, comme dans ces moments,
le bonheur de la Vocation et n'aurait pas donni sa
place a une reine. La pauvre femme 'a attendue pour
mourir. Toute la. nuit, elle l'avait appelee avec instance; on vint la chercher vers cinq heures. Son
agonie fut tris douce et trbs courte; elle baisa le Crucifix, sa medaille plusieurs fois avec transport; ses
dernieres paroles intelligibles ont kti : i J6sus, Marie,
Joseph, je veux vivre avec vous. , Vers huit heures,
elle expira doucement. La mort lui laissa un sourire
c6leste; elle 6tajt transfiguree, toute trace de souffrance disparut... Personne ne voulait reconnaitre la
yaya des jours anciens. Nous esperons que cette ame
purifibe, transform6e par la charite et d'atroces souffrances, aura 6te bien accueillie Il-haut par saint Vincent et qu'elle sera au nombre de celles qui nous
recevront avec lai a la portedu ciel.
Soeur N...

-

86 -

DEPARTEMENTS
FETES DU TRICENTENAIRE
A DAX (NOTRE-DAME DU POUY)
•
A dix heures, grand'messe tres solennelle. M. It
Visiteur est 1H, ainsi que tous les Messieurs de16gues •_
l'Assembl6e provinciale, et d'autres confreres venus-:
des environs. Le fond de la chapelle est occupe pa,
plus de cinquante Filles de la Charite qui reprisentent
les diverses maisons des Landes, des Basses-Pyrenieset de la Gironde. Le maitre-autel a rev6tu sa parure
des grands jours.
C'est M. Verges, superieur du Berceau, qui officie
a la grand'messe. Soutenus par 1'orgue, sons les doigts
habiles de M. Praneuf, les chants tres beaux et tr~spieux sont d'une execution parfaite. Les ceremonies
se deroulent, comme toujours, sans beurt ni hesitation,
dignes, recueillies, majestueuses, dans un choeur si
bien fait pour en rehausser I'eclat. 11 en est de meme
le soir pour les vEpres pontifcales : car. Monseigneur
de Cormont, eveque d'Aire et de Dax, qui se glorifie
d'etre l'6vEque de saint Vincent et ne manque aucune
occasion d'en donner de toujours nouvelles preuves a-.
ses enfants, a tenu . les presider. Toutes les person-nalit6s du clerg6 dacquois sont venues avec lui, ainsi,
qu'un grand nombre de fideles, d6sire'ux de t6moigner
une fois de plus v6enration et sympathie a ceux de
qui ils ne recoivent que du bien.
Le discours de la fete a et6 prononc6 par M. Tardieu,
professeur de theologie an grand s6minaire de Perigueux. ( Mementote prepositorum vestrorum qui pobis
locuti sunt verbum Dei, quorum intuentes exitum conversationis, imitamini lfdem.., etc. ) Sans fatigue aucune,
kcout6 jusqu'au bout avec la plus grande attention,
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parce qu'il instruit et int&resse toujours, l'orateur
termine par la priere de Notre-Seigneur avant la Cene,
demandant au Pere que tous les siens ne fassent
qu'un....
Le salut du Saint-Sacrement est donn6 ensuite :
sentiments de reconnaissance pour les trois siecles
ecoul6s, supplications ardentes et confiantes pour
l'avenir : les versets du Te Deum chantbs par toute
l'assistance le disent a Notre-Seigneur sur' Fautel
embras6. Ix te Domiwe speravi : nan con/undar in
eytetnum! a Merveilleuse cl6ture d'une pieuse, bonne
<t riconfortante journee, dont la maison de NotreDame da Pouy gardera longtemps le souvenir.
NOTICE SUR M. DELANGHE (fia)
Nous avons dit comment dis son entr6e au Grand
S6minaire, M. Delanghe avait pris ý cceur de travailler
de tout son &trea. I'acquisition des vertus. La perfection du lIvite Rtait grande djai, quelle fut done celle
du pr&tre? Pour lordinaire tris repli6 sur lui-m6me,
M. Delanghe n'aimait pas reveler ce qui se passait
dans sa belle Ame, comme s'il eit voulu cacher aux
yeux du monde les merveilles que la grice de Dieu
op6rait en elle. Les circonstances qui ont accompagne
ses derniers moments ne lui permirent pas de d6truire
tout ce qu'il avait &crit pendant sa vie et ainsi dans
ses lettres, ses carnets de notes, nous trouvons comme
r6unies dans un admirable tableau toutes les vertus
qu'il aimait i pratiquer; et en compulsant avec soin
les timoignages de ses intimes les mieux renseignes
et aussi toutes ses pieuses reliques qui nous restent
de lui, nous n'avons pu r6sister au d6sir de dire &tous
1'6minente saintete de cet homme de Dieu.
- Parmi ces 6crits, quelques pages jaunies par les
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ans, us6es et comme imprignees par ses larmes, nous
ont frapp6 plus particulibrement. Ecrites au lendemain
de son ordination saccrdotale, il a df les relire bien
souvent, elles lui rappellent ses resolutions, tout un,
programme de vie. II lisait ces pages tous les
dimanches comme lecture spirituelle, les jours de
retraite du mois, et encore dans les moments plus
difficiles, plus pinibles, qu'il eut i traverser.
Trop longues pour &tre cities en entier, nous nous .
bornerons A en donner la substance.

L'union a Notre-Seigneur, l'amour de l'oraison, 11
sainte indifference et la mortification, voila les vertus
qu'il s'itait promis de pratiquer entre toutes lorsqu'il
fut 6lev6 a la dignitE du sacerdoce.
Son union a Notre-Seigneur Atait arriv6e . un haut
degr6. II n'eut jamais qu'un d6sir : celui d'appartenir a-,
Jesus, a lui seul, a lui tout entier. « Pen m'importe,.
disait-il, d'etre trait6 comme le dernier de tons, d'etre
tire de droite et de gauche, d'etre applique a un travail attrayant ou non, de voir mes intentions quelque
parfaites qu'elles soient, mes actions que je crois avoir
bien faites mal interpretbes et d6naturees, pourvu que
je puisse vous trouver, vous, mon Jesus! qui etes mon
unique bien. Ah! laissons faire les hommes, qu'ils
s'agitent comme ils l'entendent pourvu que vous soyez
glorifi, mon J6sus! Pour moi, mon affaire est trbs
simple, c'est de ne vouloir que vous, de ne chercher
que vous, de ne trouver que vous, et avec vous je suis
assez riche. Vous seul, Jesus, mon Sauveur, et que
tout le reste ne me soit rien !y Cette pens6e de I'union
intime avec Notre-Seigneur deviendra l'.me de son
ministere sacerdotal; elle sera l'idee maitresse de ses
pens6es, de ses paroles et de ses actions. Revenir sur
cette idie, la m6diter, se l'assimiler de plus en plus,
c'6tait pour lui un v6ritable besoin. Quand l'6preuv-.
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vient le visiter, quand les dificultts viennent entraver
sa marche vers l'iddal propos6, il s'unit a Jesus souffrant et humilii. A qui irait-il donc? N'est-ce pas lui
et lui seul qui a les paroles de vie, ces paroles qui consolent et donnent la force et le courage de tenir dans
la lutte, toujours et malgr6 tout ? II crit en 1895 : , Ma
pratique ordinaire est l'union a Notre-Seigneur, surtout l'union A Notre-Seigneur souffrant et humili6. Je
l'ai fait consister dans l'habitude de rapporter i NotreSeigneur non seulement les exercices de pit6e, mais
aussi 1'accomplissement des plus petits points de la
rfgle, tAchant de considerer en tout le bon plaisir de
Notre-Seigueur et d'y ajuster ma volont6. Sans doute,
il m'en co6te assez souvent et j'ai a m'imposer quelque
petit sacrifice d'une maniere continue, mais alors la
pens6e que Notre-Seigneur par ses souffrances m'a
m6riti les graces nicessaires, m'encourage a la verttt
et les exemples de mortification qu'il a donnis, surtout dans sa passion, m'excitent a me mortifier moimeme. Les jours ou j'ai rencontre quelque peine on
quelque contrari6et ont et4 les meilleurs pour I'accomplissement de ma pratique. , Christo confixus sum
Cruci! c'est son mot d'ordre et il aime A faire toujours
la volont6 de ce Jesus qui a tant souffert pour lui.
Bien des fois, au cours d'une journ6e, il arrete son
regard sur le crucifix de ses Saints Vceux, qu'il a 1a
devant lui, sur sa table de travail. It lui confie ses
projets, ses peines, iP lui demande conseil, comme le
faisait son bienneureux Pere au pied du tres SaintSacrement.
Par suite de cette union intime qu'il essayait de
r6aliser entre lui et Notre-Seigneur, il s'est applique
avec un zele special a la pratique de la sainte indifference, que saint Vincent recommande tant A ses
missionnaires. II renonce a sa volonte propre afin de

s'unir ainsi plus ktroitement k 1'h6te divin de sow•
ame. 4 Oh! gardez mon ame en paix par cette sainter
indifference, voilk une grace qui m'est bien nkces-.
Notre-Seigneur dans une prire.
saire u, dit-ilt

ardente.
Pendant toute sa vie, M. Delanghe a pratiqu6 cette
vertu; on peut dire qu'il n'a jamais fait sa proprei
volonte. Les divers offices qui lui furent confies, it
s'en est acquitti par obaissance, et uniquement poar
plaire i Dieu, car lui-mmxe n'y trouvait aucun gofit ni.
attrait; tout au contraire, chaque nouvel emploi 6tait-,
une nouvelle croix que Dieu lui imposait par l'inter-

midiaire de ses sup6rieurs.
S'il avait pu choisir son champ d'action, c'est vers
la Chine que le zile d6vorant qui l'embrasait l'aurait,
port6. Jusqu'k onze fois il demande a l'autorit6 delenvoyer en pays de mission. Et la derniere fois qu'ii;
faisait cette supplique, il ktait age de quarante-six ans,.
supirieur de la maison de Dax, et a la veille d'tre
nommi visiteur de la province d'Aquitaine! Quel,
exemple pour ses frires plus jeunes I
Le bon Dieu avait sur lui d'autres vues. II s'aban6
donne done pleinement, avec une confiance illimit er
i sa divine volontb. Dieu saura bien tout arrangerpour le mieux : u Que je sois ici ou la, dans tellemaison ou dans telle autre, occup a ceci ou & cela,
pourvu, mon Dieu., que je fasse toujours votre boo
plaisir, je serai heureux, car ainsi, je servirai la petite,
Compagnie... Sans doute, il y aura encore beaucoup de
travail, de peines, de miseres, de croix a porter, mais
avec Jesus je n'ai rien a craindre : Omnia possum ia
eo qui me confortat. Pour etre assur6 de sa grace toujours surabondante, je n'ai qu'g me donner a Jesus,
conformer mes intentions, mes aspirations, mes r6solutions aux siennes, subordonner toutes les Iagatelles
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de cette miserable et courte vie an bon plaisir du Bon
Jesus. 0 mon Sauveur! je me donne a vous de mon
mieux, pardonnez a mon indignitA, soutenez ma faiblesse et faites que tonjours j'embrasse cette devise si
sanctifiante qui 6tait la v6tre : Quae placita sunt ei
facio semper. Tout ce que Notre-Seigneur ordonne &
mon snjet et le bien qu'il d6sire faire jaillir meme du
mal qu'il permet, tout cela est bien selon son bon
plaisir, je dois m'y attacher avec.une pleine confiance
et une g6n6rosit6 inalt6rable. Faites, 6 J6sus, qu'il en
soit ainsi. Sans m'inquifter des hommes, ni suivre les
inclinations traitresses de mon amour-propre, puisskje chercher toute lumbree, toute force, toute paix,
toute joie en votre bon plaisir! ,
Dans 1'ordinaire de la vie, il faisait consister cette
pratique t dans la g6nerosit6 A accomplir le bon plaisir
de Notre-Seigneur dans les petits points command6s
par la regle on par les Superieurs, en esprit d'humilitA et de p6nitence et avec pleine confiance en Jesus
. Dans les circonstances plus solennelles,
crucifiL,
changement de maison on d'affice, il accepte tout avec
une grande simplicit6 et une parfaite indiff6rence.
C'est ainsi que nous le voyons poursuivre sa retraite
de Pontchevron, en g918, dans le plus grand calme,
apres avoir reua la nouvelle de son prochain depart
pour Paris, oi il devait faire fonction de substitutassistant.
Et apres l'Assembl6e gen6rale, revenant i Dax, il
ecrit: a Retraite calme et dans la paix interieure, joie
intime d'avoir fait mon devoir et d'avoir obbi jusqu'an
bout. » Nianmoins, deux fois il est pret a succomber
a la tentation d'exposer ses idles, de justifier sa
maniere de voir; mais le d6mon ne rbussira pas B le
faire tomber. Dans le premier cas, il dechire r6solu-

mnent le brouillon qu'il se dispose a transcrire, pour en
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envoyer la copie a ses Supirieurs, et dans le second
cas, c'est une simple pensie, dont il n'icrira rien. Soa
journal porte ces simples mots : " Notre-Seigneursait
la virit6 et si dans l'int6r&t d'une oeuvre ou de per-sonnes chbres il desirt que je parle, il saura bien me
faire connaitre sa volonte et je lui demande la grace
n6cessaire pour reconnaitre son bon plaisir et m'y
conformer. ,
Cette reflexion n'est pas d'une ame ordinaire. Les
m6diocres ensont incapables' la noblesse et la grandeur peuvent seules en dieter de pareilles.
Pour demeurer ainsi dans l'union intime et continuelle avec Notre-Seigneur par la pratique heroique_
de la sainte indifference, M. Delanghe demande i
son Divin Maitre, pendant sa retraite de 1885, quels:
moyens il doit prendre afin de ne jamais deehoir:.
" Que me conseillcz-vous,6 mon Dien, pour n'adhdrer
qu'a vous seul? Le premier moyen et le principal.dont dja~ vous m'avez fait sentir le besoin, c'est
I'oraison bien faite et toujours compleite et parachev&eO
par une r6solution pratique pour la journee, que j'ecri
rai fidelement tous les matins. ,
C'estsurtout dans l'oraison que l'ame s'unit & Dieu;,
elle parle & Dieu et Dieu s'entretient avec ell dans.
un intime coeur a coeur. De ces entretiens sublimes
entrele Cr6ateur et l'oeuvre de ses mains, on a vu jaillir
.les plus g6nereuses r6solutions, celles qui font les.
h6ros et les saints. Saint Vincent le savait bien, aussi.
ne craint-il pas d'affirmer hautement que l'homme
d'oraison est capable de tout. M. Delanghe en estconvaincu. II s'appliquera done pendant toute sa vie
a cet exercice important. 11 ne s'en dispense jamais :
ni en voyage, ni a la maison, ni mnme a F'infirmerie,
quand la maladie l'aura terrass6 sur un lit de souffrances. I1 sait trop bien que u l'oraison est A ceux qui
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sont pros de l'autel ce que 1'epee est au soldat ,. Un
soldat sans 6pbe n'est plus un soldat; a quoi bon le
conserver plus longtemps dans la milice? II n'est plus
dbsormais qu'un point de mire pour 1'ennemi, et le
pretre qui ne fait plus oraison tombera bien vite sous
les flches de lesprit mauvais, qui r6de sans cesse
autour de lui comme un lion devorant et cherche a le
pricipiter dans les tenebres. L'oraison est done indispensable pour maintenir

I'mie toujours unie a Dien.
Un des fruits de l'oraison, c'est la mortification,
sans laquelle ii est impossible 1l'homme d'iloigner
tous les obstacles soit int6rieurs, soit exterieurs, qui
s'opposent a cette union. En nous, ii faut Ie reconnaitre avec 1'aptre, ii y a des impulsions dangereuses
qui ne peuvent etre enrayies que si l'on a eu soin de

ridnire anparavant les obscures poussies qui perpetuent les tristes effets du p6ch6 originel. C'est
pourquoi M. Delanghe implore la grace de la mortification avec autant d'ardeur que d'autres mettent

a

rechercher ce qui plait a la nature : t Un dernier

moyen, bon Sauveur, enseignez-le-moi. Oh'! vous le
dites si bien; c'est la mortification. Oui, mourir a moimeme, mourir intrieurement sans doute, bon Jesus;
mais k ce feu intrieur il faut du bois sec, un aliment
extbrieur, ii me faut de petites pratiques de mortification. Indiquez-les-moi; avec votre grace misericordieuse, je les embrasserai de bon coeur! »
II sera mortifi6 interieurement en acceptant sans
jamais se plaindre, et meme joyeusement, toutes les
privations imposees par le devoir on nos saintes regles;
en luttant continuellement contre les penchants mauvais de la nature toujours prete & se r6volter; il sera
mortifi6 exthieurement en embrassant les aust6ritis
corporelles qui sont si agr6ables a Dieu parce qu'elles
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nous arrachent a cette vie de mollesse et de facile
contentement de ceux qui ne sont pas conduits par
I'esprit du Christ.
0.O
.bonnes petites mortifications, s'ecrie-t-il, qui
tendent a me rendre plus regulier, surtout pour les
exercices de piete, pour la ponctualite au son de la
cloche, c'est le bon Jesus qui m'appelle; oh! qu'il sera
content de me voir tout quitter pour lui plaire davan tage! ,
En lisant ces lignes tout impr6gnees d'esprit de
sacrifice, on croirait entendre les 6chos des cris br5lants d'amour qui s'tchappaient du coeur d'un saint
Franois d'Assise et d'un Vincent de Paul.
( Mon defunt directeur, M. Rouvelet, disait-il,
n'est au ciel que parce qu'il s'est rudement mortifie.
Moi qui suis trop 1ache pour entreprendre de grandes
mortifications, je sollicite hnmblement la grice d'&tre
fiddle a pratiquer toutes les petites qui se presentent,
surtout par l'exactitude et la ponctualit6 dans tons les
points de la rggle. Le tout, bonnement, suavement,
mais fortement.
Nous verrons. bient6t qu'il ne s'est jamais comporte
comme un lache en face des grandes mortifications.
Sans entrer dans tous les details auxquels il fait allusion dans ses 6crits, nous en choisissons unqui montre
bien comment il savait se mortifier continuellement.
II prenait toutes ses recreations avec les 6tudiants, et
afin d'etre toujours pour eux intiressant, agrbable et
utile, il se trace une ligne de conduite sur ce point
delicat ; 6coutons-le : a Dans les conversations, je
dois donner Notre-Seigneur a 'mes freres et me
donner a eux avec Notre-Seigneur. Je dois sanctifier
les recreations par la vigilance sur moi-meme en me
faisant tout a tous dans l'accomplissement de mon
devoir, et pour cela revenir toujours a l'humilite aux
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pieds de Notre-Seigneur humble et doux de ceur.
Je dois veiller sur ma langue, afin d'etre toujours
patient et plein de charit6 et de savoir, quand cela
est n6cessaire, garder le silence. »
Ainsi que dbji on le faisait remarquer plus haut,
M. Delanghe ne jouissait pas de l'heureux privilbge
d'etre doux et patient par nature; au contraire, il 6tait
plut6t portti la violence; mais avec de la volont6et le
secours de Dieu, il etait arriv6 a se maitriser pleinement.
Nous le voyons, par exemple, faire cette priere pour
demeurer calme dans les contradictions imprevnes :

u Dans ces occasions, bon Jesus, fermez ma bouche,
liez et garrottez ma mauvaise nature, afin qu'elle. ne
m'emp&che pas de r6flichir. » Voili done son secret :
se renfermer dans le silence ain de se reserver le
temps de rfl&chir et par cons&quent de reprendre la
maitrise sur toutes les passions.
A la mortification interieure il ajoutait les penitences ext6rieures. Dans ses repas il se surveillait afin
de ne point donner satisfaction i la nature. II savait,
i table, faire la part du bon ange, comme il le disait
fort graciensement.
Parfois, il avait recours aux instruments de penitence quapd il voulait obtenir de Dieu une grace
particulire; il e. confie lui-m&me a son journal :
" Dans mcs difficultes j'ai la d6votion de dire la
sainte messe i l'intention des besoins du moment et
aussi de me donner quelques coups de discipline pour
1'inter&t spirituel des inf6rieurs que je trouve en peine
et que je voudrais aidet. » Ces quelques coups de
discipline devaient ktre plus fr&quents et plus nombreux qu'il semble le dire; car nous savons qu'une
fois au moins il fit une neuvaine de cent coups de
discipline par jour.
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Mais arretons-nous ici. Point n'est besoin de continuer l'6num&ration des autres vertus pratiquees par
M. Delanghe. Celles qui viennent d'etre mentionnees
suffisent pour nous faire entrevoir ce qui se passait
dans l'int6rieur de ce saint pr&tre et jusqu'aquel degr6
de perfection il 6tait arrive dans sa chire vocation.
Comment est-il parvenu a ces sommets? Oh ! bien simplement : en s'appliquant avec genkrosit6 a. tous ses

devoirs d'6tat, n'en n6gligeant aucun de propos delibere, s'acquittant aussi de tous ses offices avec un
abandon filial . la divine Providence qui rggle et"
gouverne toutes choses.
11 a pass6 au milieu de nous, faisant le bien, comme
I'un d'entre nous sans doute, ainsi qu'autrefois son
bienheureux PNre, mais le faisant discretement, cherchant a se d6rober le plus possible aux regards des.
hommes; il aimait rester cachk et etre compti pour
rien. II a bien rempli le programme qu'il s'6tait trac.
des les premieres ann6es de sa formation : cach6 aux
yeux du monde, il est reste toute sa vie cette humble
petite fleur qu'on .ignore, qui r6pand partout sonD.
parfum exquis et dilicat, mais qui jamais ne s'epanouit.
LES NOCES D'OR DE L'HOSPICE
SAINT-GEORGES DE L'ISLE

Le 20 octobre, l'Hospice Saint-Georges de 1'Isle,.
install6 dans I'ancienne demeure de la famille d'HeIliand, f tait le cinquantieme anniversaire de sa fon-:
dation.
Des le Ig au soir, les vieilles pierres grises du
chiteau de Lisle avaient commenc6 leur toilette, se
parant, les coquettes, d'oriflammes 6t de drapeaux.
Mais le lendemain matin, quacd -elles s'iveillerent
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joyeuses A la pens6e du grand jour qu'elles allaient
vivre, elles apercurent un temps maussade et menaqant. Une petite pluie fine, cle crachin ) de la Bretagne toute proche, commencait de noyer impitoyablement la pelouse fraichement rasee et le sable,
couleur de pelure d'orange, etendu la veille dans les
allees, les pierres se firent plus grises et tristes...
Tout s'endeuillait. L'eau jaunie de la Mayenne
emportait des feuilles mortes. D'autres se ditachaient
des arbres rouilles, h6sitaient quelques secondes, immobiles entre ciel et terre, puis, lentement, comme
a regret, descendaient en tourbillonnant. Les orifiammes et les drapeaux se recoquillaient le long des
mats, et c'6tait d'une doulofreuse ironie cette parure
de fete en ce decor pluvieux d'automne.
Dans une chambre qui s'enfonce au premier 6tage
de la plus vieille partie du chateau comme un nid
frileux sous l'auvent d'un toit, une malade cloude sur
son lit, et qui ne devait rien voir de la fete, suppliait
inlassablement la Vierge d'envoyer du soleil.
La pluie cessa, comme pour saluer le sourire encore
triste du ciel (le sourire d'un malade auquel on
demande s'il va mieux), des musiciens se grouperent.
Un air de marche &clata. Sous la voute basse de
l'6troite porte centrale, Mgr Grellier parut. De partout des enfants, des adolescents, des vieillards
s'ftaient approches. Une longue procession s'organisa pour conduire Sa Grandeur a la chapelle. Attentifs aux moindres d6tails, 4 les grands papillons
blancs aux ailes palpitantes ) des Filles de la Charit6
(comme dira joliment une fillette l'apris-midi) volaient ici ou la, silencieux et prestes...
Le saint sacrifice de la messe fut cl6ebr6 par
M. I'abb6 Mautaint, cure de Saint-Fraimbault-dePcieres, qu'entouraient comme. diacre et sous-diacre
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MM. les cures de la Haie-Traversaine et de SaintLoup-du-Gast; Monseigneur assistait au tr6ne, ayant
a ses c6tes M. le vicaire general Bossuet et M. le
chanoine Houlliire, cure archiprktre de Saint-Martin
de Mayenne. Devant le sanctuaire avaient pris place
M. l'abbe Boulay, aum6nier de l'hospice; le R. P. Cazot, assistant gendral de la Congregation de la Mission; le R. P. Robert, secr6taire g6neral; Dom
Ch. Lecoq, b6nedictin de Solesmes et neveu de
M. Pivert, le premier aum6nier de l'Isle; le RP. Agnius; MM. les abb6s Houlliere, ancien cure de
Sainte-Suzanne; Guillemeau, ancien cure de VilliersCharlemagne; Davoust, aum6nier de la Roche-Gaudon; Bougl6, cure de Houssay; Gigaut, cure de
Champion; Gagn6, aum6nier de l'H6tel-Dieu de
Mayenne; Hubert, directeur de l'Institution du Sacr&Coeur a Mayenne; Dilis, vicaire a Saint-Martin de
Mayenne, et Sevin, professeur au collge Saint-Paul
de Mamers.
Une nombreuse assistance emplissait la nef trop_
etroite et les chapelles latdrales. On remarquait
notamment M. le marquis de Quatrebarbes, MM. les:
comtes de Quatrebarbes, M. le comte et Mme laI
comtesse du Pontavice, Mine la comtesse Hyacinthe de
Quatrebarbes et de nombreux amis de '&tablissement.
Les chants qu'avait- pr6pares Finfatigable sceurAgathe, appartenant elle-meme a la famille d'H6liand,
6taient executes par les jeunes flles de l'6tablisse-.
ment, sous 1'habile direction de M. 1'abb6 Guillet, cure.
de Grenoux.
Apres lEvangile, M. Boulay, 1'aumonier, prit la
parole. II salua d'abord en termes delicats Mgr Grellier et Ie remercia d'avoir bien voulu, si g6nereusement, consacrer toute une journee & Lisle, afin que
ia fete de famille qu'on y cilebrait ne fit pas attristie
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par l'absence diu Pre. Puis, A grands traits, mais
d'une-fagon singulirrement pr6cise et &mouvante, il
retraia les einquante ann6es 6coul6es, la naissance
de l'hospice sur le tombeau d'un martyr, Georges
d'Heliand, mort a vingt ans d'une balle au front,
pour la d6fense des droits de 1'iglise; l'absolu d6sinteressement de la comtesse d'Heliand, abandonnant
aux pauvres et aux orphelins, de son vivant, le chateau ou elle finit ses jours, volontairement pauvre
elle-m&me; le zele sacerdotal de l'abbb Pivert, le premier aum6nier; le d6vouement de sceur Catherine
d'Heliand, et plus discretement, pour m6nager une
modestie pr&te A se d6fendre, celui de la seconde
Superieure qui realise ce prodige de charit4 qu'un
hospice destin6, d'aprbs les actes de fondation, A
n'abriter que huit orphelins et quatre vieillards
abrite aujourd'hui - aujourd'hui c'est-a-dire malgr6 la
vie chbre et les charges fiscales - plus de deux cents
enfants et prs- de soixante vieillards... Rapidement
peut-ktre, pour insister, - M. Boulay se trouvait-il
m616 trop 6troitement A cette partie de I'histoire de la
maison? - I'aum6nier montra la magnifique vitalit6
chretienne de Saint-Georges de Lisle. Ses mots ne
faisaient guere qu'indiquer, mais A travers eux, on
devinait les merveilles d'ordre surnaturel qui s'opirent en ce lieu, les semences fecondes jetees en des
Ames d'adolescents, avant lear envol vers les mille
sollicitations malsaines du monde, les reconciliations
silencieuses et fortes avec le Dieu de la Premiere
Communion, de tant de vieillards qui viennent 1l
terminer leur vie... Cinquante ans plus t6t, A cette
mime place, le premier aum6nier, M. I'abb6 Pivert,
avait offert le Sacrifice de la Messe, pour demander
au ciel de benir I'hospice naissant. M. Boulay venait
de nous redire la merveilleuse r6ponse du Ciel A cette
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demande. Et c'6tait une messe d'actions de grace que
l'on clebrait cette fois. Tous les assistants comprenaient I'impnrieux devoir de remercier. Des yeux se
mouillaient de larmes, tout i l'heure, a 1'6vocation
de certains souvenirs. Des mains se joignaient maintenant pour la priere. Les petits garcons, serrbs dans
l'all6e centrale et si gentils dans leur costume marin,
leverent leurs yeux avides vers 1'Hostie que le pretre
tendait de ses deux bras allonges, parmi les lumieres
et les fleurs de l'autel...
A midi, un' djeuner r6unit les h6tes de SaintGeorges dans le grand r6fectoire des jeunes gens.
6
Mgr Grellier prbsida la table avec cette simplicit ,
cette affabilit6 d6licate que vantent tous ceux qui
'ont approch6. Au dessert M. Boulay se l1ve. S'emparant d'un mot adress6 naguere & Mgr Rousseau, le
nouvel eveque du Puy, il dit pourquoi I'eveque, a
Saint-Georges, c c'est tout ,. Puis il salue M. le

vicaire gen&ral Bossuet, Iui rappelant avec 4 l'loquence du coeur , qui se moque de l'6loquence, dit
Pascal, parce qu'elle est la .vraie eloquence, cette
amiti6 qui les unit I'un I'autre, vieille de quarantesept annies. Tour a tour 6mouvant et spirituvl, il sut
trouver pour chacun ce qu'il fallait dire, notamment
pour les si dignes repr6sentants de la famille d'Heliand.

Le R. P. Cazot apportait, lui, le salut de la Congregation de la Mission . Monseigneur; ii pr6sente
les hommages du Pere G6n&ral, retenu a F'etranger. II
remercie M. Boulay du devouement qu'il t6moigne
aux Filles de Saint-Vincent-de-Paul, et fait des voeux
pour que longtemps encore Saint-Georges continue
de faire du bien sous la sage direction de son aum6nier et la haute autorite d'un 6veque výnire.
Mgr Grellier ne voulait pas garder pour lui tous
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les remerciements qui lui avaient &t6 adressis. A son
tour il remercie M. Boulay dont il sait le zele et dont
il avait appr6cie 1'6mouvante predication et le toast
delicat. 11 remercia le R. P. Cazot qu'il chargea de
ses hommages pour le Superieur g6enral de la Mission. II remercia les membres de la famille d'Hl6iand,
sp6cialement M. le marquis de Quatrebarbes, dont il
rappela les opportunes et efficaces interventions en
faveur de la cause catholique au Conseil general, il
remercia les sceurs de Saint-Vincent-de-Paul du bien
qu'elles font dans son diocese; puis, livrant toute son
ame, il dit sa joie tres grande de se trouver au milieu
de pretres, ses pretres...
Pendant le repas, de jeunes musiciens, dont 1'age
oscillait entre sept et treize ans, joubrent plusieurs
morceaux, un pen rapidement peut-ftre, mais avec
un parfait ensemble et des nuances tres fines. Les
bugles et les pistons surtout s'6taient fait remarquer
par la souplesse et 1'harmonieuse limpiditb de leurs
sons.

Le ciel s'etait d6finitivement derid6, le soleil
restait un peu timide, mais il y avait du soleil.
A deux heures et demie, nous nous retrouvions a
la chapelle pour les vepres. Le lent deroulement de
l'impeccable psalmodie eut t6t fait de cryer une
atmosphere intens6ment pieuse. L'un apres I'autre,
comme des vagues qui deferlent, lancaient vers Dieu
des cris de d6tresse ou d'exultation. II y avait comme
une grande paix de toutes choses. Les mille soucis
quotidiens semblaient tres loin. Une trove complete
pacifiait les ames. Le magnifique esprit de famille
de Saint-Georges de l'Isle paraissait s'6purer encore,

tous les coeurs se retrouvaient dans le coeur du Maitre;
une harmonie supra-terrestre fondait tous nos vouloirs dans le vouloir divin... Ensemble nous presen-
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tions au Ciel nos actions de grace et lui demandions
de faire I'avenir aussi beau que le passe. Cette priere
se fit plus pressante encore lorsque, sur les t&tes pench6es, 1'Hostie dessina lentement la Croix Ridemptrice...
Quelques minutes plus tard, dans le refectoire
des jeunes filles habilement transformi en salle de
spectacle, le rideau se levait sur une pice historique :
le Marlyre du Bienheureux Gabriel Perboyre. Enfants
et jeunes gens ne r6ussirent pas seulement a int6resser leurs auditeurs, cinq actes durant; ils surent
les 6mouvoir. Les differents rbles, - celui du Bienheureux, celui du vice-roi et celui de Tchou, son confident notamirent, - furent tenus avec un art tres reel,
beaucoup d'ame et de naturel. C'est une a r6ussite ,
d'autant plus remarquable que rien ne semblait pr&parer les jeunes acteurs & interpreter une pi&ce aussi
difficile. Monseigneur avait et6 salu6, des le debut
de la seance, par 'un d'eux, costume en zouave pontifical, pour 6voquer Ie souvenir de Georges d'H61iand.
Entre temps, cinq ou six bambins, joliment habills,
avaient pr&te le charme de leurs frais minois et de
leurs voix d'argent a quelques couplets qui retraaaient 1'histoire de la maison. Quand le spectable eut
pris fin, Monseigneur se leva, d6sireux de filiciter les
jeunes artistes, et ceux ou celles qui les avaient si
merveilleusement initi6s l'art difficile de la scene.
11 n'eut garde d'oublier les musiciens de Lilliput qui
nous avaient 6merveillbs pendant le dejeuner.
Les jeunes filles eurent leur tour, apres diner. Avec
cette hardiesse feminine qui ne veut connaitre aucun
obstacle, elles nous emmenerent du premier coup en
plein ciel et nous montrerent, dans le Livre oi lisent
les Anges, la page oii s'etaient inscrites les vies si
belles de la comtesse d'Heliand, de soeur Catherine
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et de l'abbe Pivert. Le billet de la loterie de locrisse
nous ramena sur la terre. Et il n'y avait pas ai douter
que nous 6tions sur terre; Jocrisse se montrait si
parfaitement niaise! Mais Jocrisse &tait une brave
fille, et nous lui pardonnons de grand coeur toutes
ses bivues ! elle nous faisait rire si franchement!
II ntait tard deja, Monseigneur dut partir. II dit
encore quelques mots de remerciements, et comma
il quittait la salle, enfants, adultes, vieillards lui
crierent spontanement : merci! Sa pr6sence avait crb6
toute la journ6e une telle joie, une telle pi&t6! puis il
s'etait si charitablement prodigu6 que sa bont6 rayonnante lui avait conquis tdus les coeurs.
Apres son d6part, les jeunes filles interprkterent
Hors les Chaines, longue piece en vers, plus lyrique
que scenique, mais d'une belle tenue litteraire, et,
par endroits, vraiment imouvante. Elles montrirent
un sens tres str du rythme et de la diction; comme
pour les jeunes gens, le naturel de leur jeu frappa
les spectateurs un pen avertis, non moins que leur
aisance et leur distinction. Les ballets d'enfants
avaient occupA les entr'actes. Et ce ne fut pas la
moins gracieuse chose d'une aussi gracieuse seance
que ces fillettes evoluant si 16&grement, vetues de
blanc, des roses dans leurs cheveux frises... Le spectacle termin6, le R. P. Agnius traduisit fort spirituellement les sentiments de tous, sentiments tres complets d'admiration, d'&motion, de joie, de m6lancolie
aussi, la m6iancolie du soir, apres un jour splendide...
Car c'6tait fini, les heures avaient gliss6 si rapides
et si belles qu'il nous semblait que nous venions de
faire un reve et que brusquement nous allions nous
riveiller.
La barque de songe est pass6e...
Entre les cygnes endormis...
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Demain Saint-Georges reprendrait sa physionomie
laborieuse. Les aiguilles, a l'ouvroir, recommenceraient de courir. Garcons et fillettes rouvriraient leur
grammaire ou leur geographie. Les jeunes gens
auraient d6pouillM les costumes splendides qu'ils portaient tant6t et retourneraient, par les chemins
boueux, vers les travaux rudes des labours. 11 semblait pourtant que tout ne serait pas fini, qu'une
ardeur nouvelle, apres cette halte,emplirait les coeurs,
et que l'Isle reprendrait.dans la joie son ascension
vers l'avenir merveilleux que Dieu semble lui pr 6 parer.
A. SEVIN.
Voici le discours qui a &tt prononc6 par M. Boulay,
.aum6nier :
Bienheureux ceux qui savent comprendre
les besoins des pauvres.- (Ps. 40.)

I. - Comme toutes les oeuvres de Dieu, 1'ceuvre
de bienfaisance dont nous fetons aujourd'hui le
cinquantenaire, fut le fruit de l'ipreuve, de la souffrance, du sacrifice.
Le 5 septembre 1845, mourait en cette maison de
1'Isle, a l'&ge de trente-quatre ans, M. le comte Pierre
d'Heliand. Sa mort brisa le coeur de sa jeune 6pouse,
Mile Pauline de Quatrebarbes. Mais Mme la comtesse
d'Heliand itait une vaillante, une de ces chr6tiennes
que 1'6preuve peut atteindre, mais qu'elle ne saurait
abattre. N'appartenait elle pas a la noble famille dont
le blason porte cette fibre devise : In altis non defcio,
des hauteurs oit il plane, mon coeur ne saurait dechoir,
i\ habite trop haut pour connaitre la d6faillance?
Aussi, lorsque quinze ans plus tard, son fils Georges
d'Hl6iand vient lui dire son disir de s'enr6ler sous
la banniere des zouaves pontificaux pour voler a la
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difense de I'Eglise et du Saint-Stige: " Va, mon
enfant, lui r6pondra-t-elle, va sous le regard de
Pie IX, et avec ses b6n6dictions, sacrifier a Dieu la
force de ton bras et le coeur de ta mere. n Trente-deux
jours apris son enrblement, le 18 septembre 186o,
Georges d'H-liand tombait k Castelidardo, frapp6
d'une balle au front. II avait dix-neuf ans. En apprenant cette nouvelle qu'elle avait lue sur le visage
attrist6 d'une parente, la pauvre mere se tournant
vers ses deux filles : a Venez, mes enfants, lear ditelle, allons a l' glise de la paroisse faire un chemin
de Croix pour votre frbre. , Le lendemain elle 6crivait
au PNre de Beuvron : « B6nissez avec moi le bon Dieu;
une balle dans la t6te a ouvert le ciel a mon Georges,
la mort a &t6 instantan6e. n
II n'y a que la foi qui puisse inspirer de tellcs
paroles, une telle resignation. Et n'est-ce pas cette
m6me foi, vive, ardente, qui lui faisait accepter, sans
murmurer, deux ans plus tard, la mort de sa fille
ainee, Marie Clotilde, emport6e i vingt ans par une
maladie dont sa bonne constitution semblait devoir
triompher ?
Par la mort si prompte, si inattendue de ces trois
membres de la famille d'Hl6iand, Dieu voulait, sans
doute, suivant !'heureuse pens6e de M. l'abbi Pivert,
couronner la bont6, le d6vouenent et 'innocence,
mais il voulait aussi et surtout imprimer le sceau du
sacrifice sur le front et dans 1'tme des deux admirables chr6tiennes, A la charit6 desquelles nous
devons cet hospice.
La mort de ses deux aines faisait Mile Catherine
d'H6liand unique heritiere de la propri6t6 de I'Isle et
de ses d6pendances. Ces biens, elle les sacrifiera de
bon coeur, ou plutbt elle les fera passer entre les mains
des pauvres. Elle se fera servante des pauvres, Fille de
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la Charit6, et avec l'assentiment de sa mere les vieillards, les orphelins viendront habiter l'antique maison
oik v6curent ses ancetres; ils seront d6sormais les
v6ritables chitelains de I'Isle.
Le 12 octobre 1875, arrivait a Saint-Georges de
I'Isle, envoy6 par Mgr Wicart, premier iv&que de
Laval, un jeune pretre, aussi distingu6 par son talent
et sa vertu que par son zile et son aimable modestie,
M. 1'abbe Pivert : c'6tait le futur aum6nier de l'hospice. Quelques jours plus tard, le 18 octobre, arrivaient a leur tour trois religieuses, Filles de la Charit6, scur Julie Colombat, la premiere supkrieure de
1'6tablissement, soeur Marie Meillandon et sceur Vin-

cent Millot. Elles venaient travailler a L'appropriation
du futur hospice dont elles devaient etre les premieres servantes.
Enfin, le 2 novembre de la m8me annee, se presentaient les premiers b6neficiaires de 'hospice, deux
vieillards et quatre orphelins, dont I'une a la joie
d'etre pr6sente a cette fete du cinquantenaire, la
Providence l'y ayant ramen6e pour terminer ses jours
dans cet asile tranquille qui abrita son enfance.
Et maintenant, asile beni de la Charite, grandis,
prospere, sous les auspices de la Vierge Marie Immacul6e, sous le patronage du glorieux saint Georges,
en souvenir du jeune h&ros tomb6 i Castelfidardo, et
dont le tombeau devint pour ainsi dire ton propre
berceau; grandis, prospere, sous l'habile et sage direction du saint pr&tre que fat M. I'abbl Pivert, de la
devouee et sainte religieuse que fut soeur Catherine
d'HI6iand!
I I.
- Et, de fait, il grandit et prospera rapidement, comme par enchantement, grace

a la baguette

magique de la charite, l'antique manoir de I'Isle
devint bient6t un hospice confortable dont on pou-
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vait admirer les beaux et vastes dortoirs et la superhe
salle destinae a servir d'ouvroir aux jeunes flles,
pendant que tout pros du manoir sortait de terre un
immense bitiment qui devait abriter les hommes et
les petits garcons. La vieille chapelle disparaissait,
elle aussi, pour faire place a celle que nous occupons
aujourd'hui et dont le seul d6faut est d'etre trop
petite pour contenir le personnel actuel de l'Isle.
Pour-completer et couronner le tout, quelques maisonnettes d'ouvriers vinrent encadrer ce pieux asile
de la Charit6 qui, pendant les quarante premieres
annees, abrita sous son toit, chaque jour, environ
trente a quarante vieillards et une'soixantaine d'orphelins.
Puis ce fut I'horrible guerre dont le souvenir fait
encore courir dans nos veines le frisson de l'horreur, de
1'6pouvante. Alors les portes de l'hospice s'ouvrirent
bien grandes pour recueillir les pauvres soldats
blessts, malades, ainsi que I'hospice de Montdidier.
Vers la fin de la guerre, Dieu rappelait a Lui les
deux fondateurs, les deux insignes bienfaiteurs de
cet hospice : M. l'abb6 Pivert mourait le 15 octobre
1916, et sceur Catherine d'Hl6iand, le 24 janvier 1917.
Tous les deux allaient, ;I quelques mois d'intervalle,
recevoir au ciel la recompense de leur divouement
et de leur charit6.
Depuis ce temps, I'hospice a suivi sa marche ascensionnelle bienfaisante, sous une direction nouvelle,
soutenu par un 6gal devouement. De plus en plus
grandes se sont ouvertes ses portes pour recevoir
enfants -et vieillards. Aux ceuvres d6jai tablies est
venue s'adjoindre une ceuvre nouvelle : 'CEuvre agricole. Au sortir de I'&cole, les gar-ons, au lieu-d'&tre
places comme domestiques on apprentis, abandonnes
a eux-mhmes, sans direction ni surveillance, peuvent
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entrer dans ce groupe et y rester jusqu'd leur service
militaire, ce qui leur permet de profiter pendant cette
piriode si difficile de leur vie des secours religieux et
desconseils n6cessaires a leur formation morale.et chretienne. Telle est, Monseigneur, mes Frires, dans ses
plus grandes lignes, la physionomie que j'appellerai
mat&rielle de notre hospice de l'Isle, depuis son
origine jusqu'a I'heure actuelle. Jetons maintenant un
coup d'oeil sur sa physionomie morale et consideronsle au point de vue du bien qui en est r6sulti et qui
en r6sulte encore aujourd'hui pour tous ceux qui en
sont les heureux b6n6ficiaires.
III. - Ind6pendamment de l'assistance corporelle
qui consiste dans la nourriture, le logement, le votement, les soins les plus d6voues en cas de maladie ou
d'infirmit6, il est un bien mille fois plus precieux
qu'ont trouv6 dans cet hospice les centaines de
vieillards et d'enfants qui y ont et6 admis depuis
cinquante ans. Ce bien, c'est le bien qui a t&6 fait a
leur Ame. L'hospice de l'Isle est, en effet, avant tout,
un 6tablissement chr6tien, oit 1'on apprend a mieux
connaitre Dieu, a le mieux servir, a l'aimer davantage. Il est vraiment, comme on se plait souvent a
l'appeler, la maison du bon Dieu, et j'en ai la douce
conviction, il est pour tous ceux qui ont le bonheur
d'y mourir comme le vestibule du Paradis. Combien
de pauvres vieillards, aprbs une vie d'indiff6rence
religieuse, ont retrouv6 ici la foi et les pratiques religieuses de leur enfance et sont morts dans la paix
et I'amour de Dieu!
Mais si les vieillards apprennent ici & bien mourir,
les enfants, les jeunes gens y apprennent ' bien
vivre. education chr6tienne, instruction religieuse,
cathchismes de pers6verance, associations pieuses
d'Enfants de Marie, des Saints-Anges, pour stimuler
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la piet6 des uns et des autres, bons conseils, reproches, justes sanctions, rien n'est epargne pour enseigner a tous le chemin de la vertu qui sepl peut etre
pour tous, 6galement, le chemin du bonheur. Est-ce
a dire pour cela que tous les enfants on jeunes gens
-leves dans cette maison se montrent toujours, dans
la suite, des chr6tiens irrepiochables? Je n'oserais
I'affirmer. II a pu se produire parfois, chez quelquesuns d'entre eux, des oublis, des faiblesses, des 6carts
momentanks; mais la bonne semence jetee dans leur
Ame ne saurait etre perdue. T6t ou tard elle se riveillera et portera ses fruits de resurrection et de retour
a une vie plus vertueuse, plus chritienne. En revanche, quelle riconfortante compensation n'avonsnous pas dans cette magnifique floraison de vocations
religieuses, 6closes depuis cinquante ans. sur ce sol

beni de Saint-Georges! On en compte plus de quatrevingts de ces vocations xeligieuses qui sont alles
enrichir les Congr6gations des Filles de la Charit6,
des Trappistines, des Clarisses, des Carmelites, des
Augustines, des Visitandines, des Petites Seurs de
l'Assomption, et qui ont aliment6 cette admirable phalange des agreg es, institution due an zlie de M. 'abb6
Pivert et dont le d6vouement est si pr6cieux, je dirais
presque si indispensable a cette maison. Et aujourd'hui, plus que jamais, s'accentue cet envol des Ames
vers la vie religieuse et, nous avons bon espoir, vers
le sacerdoce. Elles -closent tout naturellement ces
vocations religieuses dans un milieu oi, de bonne
heure, les Ames des enfants sent orientbes" vers le
Dieu de 1'Eucharistie et vers la Vierge Immacul6e.
La Communion frbquente, est-il besoin de le dire ? est
en honneur dans cet hospice, et c'est un bien beau
spectacle qu'il nous est donhe de contempler encore
souvent au cours de I'annie, que celui de tous les
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membres de la grande famille de l'Isle, depuis les
tout petits de six a sept ans jusqu'aux vieillards de
soixante a soixante-dix ans, venant tour A tour
s'agenouiller a la Table Sainte pour y recevoir le
Dieu de l'Eucharistie, et par cette commune union A
la Divine Hostie, affermir et cimenter entre eux les
liens d'une fraternelle charit6, gage de paix et de
bonheur pour tous. Car ce qui caracterise notre
hospice de Saint-Georges, c'est I'esprit de famille
qui y regne. Malgr6 les petits nuages qui se rencontrent inivitablement meme dans les families les plus
unies, on y trouve cette fraternite chr6tienne, cette
mutuelle sympathie qui fait que les peines des uns
deviennent les peines des autres, les joies des uns
deviennent les joies des autres, et que se r6alise ainsi
pour tous les habitants de Saint-Georges de l'Isle

la parole de la sainte Ecriture : Ecce quam bonum et
quam jucundum habitare fratres in unum. Qu'il est
bon, qu'il est agreable de vivre ensemble, unis par

les liens d'une sainte et fraternelle dilection !
IV. - En retracant l'origine et les diverses
phases de 1'existence de l'hospice de l'Isle, je n'ai
fait ,que retracer les bienfaits de la charite, je n'ai'
fait que redire un hymne de louanges A cette divine
charite, qui prend sa source dans le coeur meme de
Dieu, charite que le Sauveur J6sus est venu apporter
A la terre et qu'il voudrait voir embraser et consumer tous les cceurs : Ignem veni mittere in terram et
quid volo nisi ut accendatur. Charit6 qui devrait

etre la marque distinctive de tons les vrais chritiens,C'est A cette marque, disait le Sauveur A ses ap6tres,
que 1'on reconnaitra que vous etes mes disciples..que vous vous aimez les uns les autres; chariti, si cbhre
au coeur de Dieu qu'il regarde comme fait a luim6me tout ce qu'on fait au plus petit d'entre les
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siens, au nom de cette sublime vertu; charit6, enfin,
qui, suivant la parole du psalmiste, donne droit au
souverain bonheur, a la souveraine beatitude : Beatus
qui intelligit super egenum el pauperem. Bienheureux
qui savent comprendre et soulager les pauvres, ces,
princes de la Cite de Dieu, comme les appelle Bossuet
Oh! comme elle avait bien compris cette grande
loi de la charit6 chretienne, la gendreuse fopdatrice de cet etablissement, scur Catherine d'Hlijand !
Comme elle avait bien compris et pratiqu6 l'enseigne-

ment du divin Maitre : i Si tu veux. vraiment atre
mon disciple et arriver a la perfection, quitte. tout
pour me suivre, depouille-toi de tes biens et abandonne-les aux pauvres. , Aprbs avoir tout quitt6 pour

suivre Jesus, elle goita les saintes joies de son sacrifice. Quelques jours aprbs sa premiere visite a son
cher hospice de l'Isle, alors qu'elle itait attach6e,
comme religieuse, a une maison charitable de Rome,
elle Acrivait a sa mire : a A part la joie que m'apporte mon nom de Fille de la Charite et le bonheur
de mes saints engagements, j'ignorais qu'iI me fft
possible, ici-bas, d'avoir autant de consolations que
j'en 6prouve en pensant a tout ce qui se fait a l'Isle
et en voyant combien le bon Dieu y est servi et aims. »
Ne l'avait-il pas comprise, lui aussi, cette grande
loi de la Charite, le bon et pieux abb6 Pivert, qui,

pendant quarante et un ans, se divoua, coeur et bourse,
i cet hospice? Et n'est-ce pas parce que vous 1'avez
comprise, vous aussi, chores - religieuses et cheres
agr6g6es, ainsi que toutes vos cheres sceurs qui vous
ont pr6cedees dans cet hospice, parce que vous l'avez
puis6e, pour ainsi dire, au coeur de vos deux saints
Fondateurs, saint Vincent de Paul, I'ap6tre par excellence de la Charit6, -et la bienheureuse Louise de
Marillac, que vous avez quitt6 vos families et renonc6
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a toutes les joies du monde, pour vous faire les servantes des pauvres, n'ayant pas de plus ardent disir
que de consumer vos forces, votre sante, votre vie au
service de Jesus-Christ dans la personne des pauvres
de cet hospice? Qu'elle est belle votre r6compense!
Qu'elles seront douces A entendre ces paroles qut
vous adressera le divin Maltre, au seuil de la bienheureuse kternit : a Venez, vous, les b6nies, les privil6giees de men Pere, venez, venez poss6der le
royaume qui vous a 6ti prepar6 en r6compense des
bons offices que vous m'avez rendus. Alors que j'6tais
sans abri, sans nourriture, sans v6tement, vous m'avez
recueilli, vetu et nourri dans la personne de ces vieil-

lards et orphelins hospitalis6s dans la maison de
Saint-Georges de l'Isle. En retour de tout ce que vous
avez fait pour eux, c'est-a-dire pour moi, venez vous
rev6tir du vetement de gloire et d'immortalit6 des
elus, venez vous nourrir des joies indicibles du Para.dis! Et ainsi se r6alisera pour vous la parole du Psal-

miste : a Bienheureux ceux et celles qui ont su comc prendre les besoins des pauvres, y compatir et y
a porter secours. n
II y a cinquante ans, exactement, jour pour jour, le
20octobre 1875, en la fete de saint Jean deKenty, avait
lieu ici, dans la premiere chapclle de la maison, une
cer6monie analogue, dans un sens, a celle qui nous
r6unit aujourd'hui. M. l'abb6 Pivert c6l6brait la sainte
Messe a laquelle assistaient MM. les cures de SaintFraimbault, de Saint-Loup-du-Gast, de Montreuil, de
Javron, une delegation de l'orpbelinat de Javron, les
trois premieres religieuses de l'hospice et Mmre d'H6liand, pour demander . Dieu de benir le futur hospice.
N'est-ce pas la reponse a cette priere que nous
venons apporter aujourd'hui? Nous venons remercier
Dieu de toutes les benedictions et faveurs qu'il a

accordees depuis cinquante ans a l'hospice de SaintGeorges de l'Isle. Oh! oui, en cette fete du cinquantenaire, r6jouissons-nous et benissons Dieu, Exultem'us
Domino, jubilemus Deo salutarinostro.
BOULAY.

M. DILLIES
M. Dillies arriva comme directeurau s6minaire academique de Lille en octobre 1920; ii y est mort le
13 janvier 1925. En ces quatre breves annies, il r6ussit
a penetrer la maison de son esprit, a marquer tous
ceux qui 1'approchbrent de son empreinte. Et c'est
pour que cet esprit reste toujours vivant, que cette
empreinte demeure ineffaqable, qu'on a voulu ici voquer sa figure, redire quelle fut son influence, marquer
quelle place il a tenue dans nos vies.
Son humilitA aurait souffert a la pensee qu'il eit
pu etre l'objet d'un travail de ce genre. Mais pour le
bien des ames qui attendent, il aurait su refouler les
repugnances de sa modestie, et, suivant son expression, (( aller de l'avant ,). Ce- n'est done pas faire
violence a sa m6moire que r6unir aujourd'hui tout ce
que nous avons pu recueiliir de lui, et pr6senter son
image a ceux qui, au Seminaire, I'ont connu F'ont
aim6, ont ecout6 ses conseils et admire ses vertus.
Puisse cet image rester debout, au seuil de nos vies,
comme une grande leqon et un magnifique exemple!
Le directeur de conscience. - Tous ceux - et ils
furent nombreux -- qui confibrent a M. Dillies le
soin de leur Ame ont requ de ce contact intime et
prolonge une empreinte qu'ils veulent garder ineffagable. Chacun aimera A retrouver ici un echo de ses
propres souvenirs.
Apres avoir d6fini ce qu'on pourrait appeler - d'un
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mot fort inexact - la m6thode de M. Dillies, on
essayera de grouper les iddes mattresses de sa direction.
Ce que tous ont d'abord remarqu6, c'est la pindtration de son coup d'ceil. Celui qui, nouveau venu,
se pr6sentait a lui, se sentait envelopp6 et scrut6
jusqu'au plus intime par ce clair regard, si lumiieux,
si doux et en meme temps si percant. Sa longue experience des ames, son sens avis6 des nuances et aussi
- pourquoi ne pas le dire? - les lumiires surnaturelles qu'il devait recevoir en abondarice, rendaient
inutiles de longues explications. Psychologue tres
averti, et en meme temps pretre qui savait ce que c'est

qu'une ame, il avait vite penetr6 celle qui se confiait
A lui. D'un mot, il le faisait sentir : a Je vois quel
est votre etat; je vois ce qu'il vous faut:.. ) Profondement respectueux des personnalitis, persuade que
son r61e 6tait surtout de reveler et de stimuler les
energies propres de chacun, il savait merveilleusement
s'adapter aux Ames les plus diverses. 11 a eu entre les
mains les caracteres et les temperaments les plus
opposes; nul n'a jamais pu dire que M. Dillies ne
Iavait pas compris.
Cette ame qu'il avait ainsi p6n6tr6e, bien vite il
l'aimait d'une affection tendre, profonde, surnaturelle
et telle que chacun pouvait se croire le seul a 6tre
aime de lui. Cette affection le faisait s'interesser aux
moindres ditails de notre vie : 6tudes, famille, projets d'avenir. II s'inqui6tait quand les visites - ou
les lettres -

devenaient plus rares : o Ne soyez pas

trop longtemps A m'6crire : je pense beaucoup a
vous... ) 11 se r6jouissait des bonnes nouvelles :
A Enfin, vous voila, et avec d'excellentes nouvelles, ce
dont je remercie le bon Dieu... n et il fermait ses
lettres sur ces formules, oi l'on sentait battre tout son
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coeur de pere, tendre et aimant : " Au revoir, tres
cher ami, je vous embrasse et vous benis du plus profond de mon coeur... Je vous assure que je suis toujours avec vous, et si v6tre qu'il m'est impossible de
1'6tre davantage, tout en Notre-Seigneur. )
De telles phrases, il pouvait les redire a chacun de
nous : fatigue, epuise, mourant, jamais on ne 1'a vu
fermer sa porte, -refuser un conseil, un encouragement. Toujours il 6tait pr&t a nous recevoir, a nous
entendre. Quand nous nous pr6sentions chez lui, son
aimable sourire, si lumineux, si fin, nous accueillait;
il posait sa plume, icartait la lettre commencee, on
fermait son livre; et c'6tait la longue causerie intime,
affectueuse, qui se prolongeait, sans que jamais on
vit passer sur ses traits le moindre signe de lassitude
ou d'impatience; et la conversation n'6tait interrompue
que par le son de la cloche, ou par l'arrivie d'un
nouveau visiteur. Aussi pouvait-il un jour terminer
une lettre pat ces lignes : u Excusez-moi, il m'a fallu
une journ6e pour 6crire ces mots, maintes fois interrompus. ,,
Telle est I'atmosphere oi s'itablissent les rapports
entre M. Dillies et ses p6nitents, atmospbhre toute de
confiance, ou l'ame s'ouvre et se livre d'elle-m&me. Ici
comme ailleurs, il est fermement et malgr6 tout optimiste. Optimisme de temp6rament et d'6ducation sans
doute, mais aussi optimisme raisonna et fondk sur une
foi vivace en la toute-puissance de la grace. Inspirer
confiance a ceux qui s'adressent a lui, faire confiance
aux bonnes volont6s, aux ressources infinies que
recelent les ames, et surtout a I'action incessante de
1'Esprit-Saint, telle est sa methode. C'est elle que l'on
retrouve dans son sourire accueillant, dans sa parole
bienveillante, encourageante, persuasive; c'est elle
qui lui inspire ces mots d'espoir et de r6confort:
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a Ayez toute confiance; tout ira bien; n'ayez pas
l'ombre d'une hesitation. Je n'ai pas a votre sujet la
moindre inquietude... Notre-Seigneur vous a si bien
garde depuis votre bapt~me!... o
Cet optimisme va jusqu'k l'audace. Sachant que
toujours l'homme reste en de<k de ses desirs et de
ses resolutions, il veut que nous mettions tres haut
notre ideal, afin qu'il y ait au moins en nous une
modeste ascension. La oi ne s'6bauche encore qu'un
il voit une
desir ou qu'une vague bonne volontI,

realisation; 1l oii les dispositions ne sont que
mediocres, il les suppose excellentes. Ce qu'il veut
que nous

soyons, il nous persuade presque que

nous le sommes deji. Aucun but n'est trop 6levi
pour nous, aucune ambition trop haute; nous sommes
faits pour de grandes choses; c'est son intime et tenace
conviction : a Marchez, allez de l'avant. , Cet homme
si frele, si efface, qui semble presque timide, craintif,
nous apprend a oser.
Aussi n'a-t-il pas peur de nous montrer, d'emblee,
les cimes. Sa direction 6tait tres haute, et partant,
tres simple. M. Dillies ramenait tous les d6tails
et tous les exercices de la vie spirituelle a cette
grande id6e : realiser le plan de Dieu sur nous,
tel que saint Paul l'exposa dans l'lpitre aux tph6siens, dont il aimait a conseiller la lecture et la meditation. Cette ( vocation surnaturelle , cbnsiste a nous
incorporer an Christ pour qu'il vive eg nous. Tout son
in
enseignement tient en ces lignes de saint Paul : ...
aedificaiionem corporis Christi... in virum perfectum,
in mensuram aetatis pleniludinis Christi... crescamus
in illo per omnia, qui caput est, Christus (Aph., IV,
12-13, 15). Cette croissance surnaturelle de 1'ame,

toute grande ouverte

I'action du Saint-Esprit, n'a

qu'un but : accroitre notre union, notre a identifica-
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tion o progressive au Christ, pour nous unir au culte
que le Souverain PrEtre rend aux trois Personnes
divines. De ce culte, le sacerdoce fera de nous les
prtres; le bapteme nous en a faits les temples:
Glorificate el portate Deum in corpore vestro. (I Cor.,
VI, 20). Nescitis quia templum Dei estis ci Spiritus Dei
habitat in vobis? (I Cor., III, 6). Vos enim estis templum Dei vivi. (II Cor., VI, 16). Tous les exercices de
la journ6e, priere, oraison, briviaire, saint sacrifice,
doivent etre pour nous autant de moyens de participer
a cette c Unique Liturgie ,.
Cette conception si haute, qu'on pourrait trouver
un peu austere et tout inteltectuelle, de la vie spirituelle, n'emp&chait pas M. Dillies de nous exciter a
nous 6tablir, a travers le detail des multiples occupations de la journie, dans une intimit6 de tous les
instants, tres douce, avec Notre-Seigneur. II aimait
a r6peter et A commenter les mots, si tendres et si
forts, de 1'Imitation : Familiaritas stupenda nimis...
tu solus miki loquaris, -et ego tibi... tu in me et ego
in te. Je ne vous dis qu'un mot de Notre-Seigneur :
Manete in dilectione mea. Quelques passages de ses
lettres montreront mieux cette cctendresse » :
cc ... TAchez, comme la colombe, de revenir souvent,
au cours de la journ6e, dans le creux du rocher. C'est
la seconde d6licieuse dans sa brievet6 pour 1'Ami qui
attend. Que d'instants perdus dans notre existence A
des riens! Prenez lhabitude de les donner a Celui
qui est tout et qui vous a fait son sanctuaire privi1lgi6. Lourdes, Paray, Montmartre, Lisieux, ne sont
rien & c6te. Et le phlerinage est vite acheve. Achev6?
Non, il est sans fin. Vivons jusqu'au bout l'ipitre aux
tphesiens. ,
S...Soyez jaloux d'adorer, d'aimer, de consoler, de
rejouir vos H6tes interieurs! N'oubliez jamais que la
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Sainte-Trinit6 n'a fait si beau le Temple saint que

vous etes que pour l'habiter, pour vivre avec vous,
vous unir a elle, et creer le ciel en vous... Glorificate
et portate Deum in corpore vestro. A quoi donc, quand

on pense et qu'on sent, peut-on faire servir la pensbe,
le sentiment, l'ame tout entiere, A chaque respiration,
si ce n'est pour vouloir r6aliser en nous, dans l'amour,
le magnifique dessein du bon Dieu, 1' c Unique
Liturgie , ?
( ... J'avais repris ici, dans ma solitude, le sixieme
livre de la Republique de Platon et D6mosthene. Mais
j'ai le regret et la honte de vous avouer que je n'ea_
lis guere. On dirait que j'ai perdu le peu de grec que
je savais. J'aime mieux revenir au texte primitif de
saint Jean et de saint Paul. Le vrai genie est la, tout
plein de l'Infini. Le bon Dieu pourtant est la et ici:
il suffit de le trouver partout. Faites-le... vivez avec
Lui, en Lui; II est l'union et la suite de tous les actes
parce qu'll est un. Ah! la bonne et sainte habitude de
la jeunesse! Prenez-la tout de suite, pour n'en jamais
changer, et vous pratiquerez sans cesse le crescamus
in illo per omaia. a

C'est dans cette intimit6 avec , nos H6tes Interieurs , (suivant le mot, qu'il aimait a citer, de soeur
Jlisabeth de la Trinite) que M. Dillies voyait la
source de toute la fid6lit6 aux devoirs multiples de
la vie sacerdotale. Toute sa doctrine n'etait que le
commentaire de ce mot de saint Augustin : Dilige, et
quod vis fac. Pour lui, une ame capable de se maintenir i ces hauteurs ne pouvait pas dichoir par ailleurs. Au reste, loin de n6gliger les ( exercices de
pi6t6 ),, il voyait en eux des moyens de r6veiller et
d'alimenter cette vie interieure, de nous renouveler
dans le recueillement et de rallumer cette ardeur, cette
ferveur sans laquelle elle ne peut vivre. Aussi recom-
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mandait-il avec une spbciale insistance les deux 4 examens particuliers ,, moments d'arr&t, minutes de
silence dans l'agitation de nos journies, qui permettent de faire le point et de raffermir, avant de
reprendre la marche, notre resolution de vie int6rieure. On n'a pas oubli6 que dans la dernibre instraction qu'il nous fit (dicembre 1924), parlant des

4 craintes , que doit avoir le pretre, il mettait au
premier rang celle d'en arriver a ne plus faire qu'un
quart d'heure d'oraison par jour.
< Tichez de vous former de plus en plus a votre
pratique de vie int6rieure. Rien n'y peut etre un
obstacle. Vous portez partout votre tabernacle avec
vous; vivez-y avec I'h6te divin qui l'habite : pr-voyance le matin, examens particuliers renouvel6s.
Tout en d6pend. Quand cette pratique est assurie,
une infidelit6 notable ailleurs est impossible : Quae
placita sunt ei facio semper.

Tout doit done concourir a cette ceuvre « d'6dification ).

Ce programme

divin ne repousse

rien

d'humain. Sur cette base surnaturelle, M. Dillies
veut 6lever un 6difice humainement parfait. Autant
que par ses vertus, le pretre doit s'imposer par ses
qualit6s humaines de science, de distinction, de bont6.
Tout le monde a remarqu6 le caractire si profond6ment humain de la direction de ce pretre, pour luimEme cependant si austere, si d6tache, si d6pouill6.
II cherchait a stimuler et a exalter beaucoup plus qu'A
comprimer et a arracher. L'imagination et la sensibilite sont des forces vives qu'il voulait, bien loin de
les brider, utiliser pour l'6panouissement complet de
I'Ame. Ici encore, il citait l'Imitation : Dilata me in
amore. C'est cette piet6 joyeuse, 6panouie, dilatie,
telle que la decrit le chapitre V du IiI" Livre de I'Imitation, qu'il voulait que nous fissions encore. Que de
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fois n'avons-nous pas entendu ses appels a l'amour,
dans la joie et dans la paix!
, La plenitude du Christ dans une humanite parfaite ,, voici le but qu'il montrait a nos efforts. C'etait
transposer le mot de saint Paul : Crescamus in illo per
omnia. Toutes les circonstances, tous les 6v6nements
deviennent alors des moyens de s'elever, de grandir,
in virum perfectum, pourvu que toujours I'on sache
garder son Ame grande ouverte a Faction du SaintEsprit, aux - missions invisibles ,.
C'est toujours le moment, quand les circonstances.
semblent ne pas nous convenir, de nous rappeler le
mot de saint Paul : Diligentibus.Deum omnia coope.
ranturin bonum. Je le crois. Les plus petits incidents
servent, a ceux qui sont de la categorie diligentibus...
C'est un mot tres consolant quand on le medite,,
et qui permet de nouvelles ascensions tris belles, tres
bienfaisantes, quand on y ajoute l'intelligence d'un
autre mot de saint Paul : Crescamus in illo per omnia,
qui esf caput Christus... , J'ai dl vous rappeler deji
ces magnifiques paroles: elles disent tant de choses.
Toutes vos facultes doiveat grandir et par toutes les
occasions, tous les moyens permis par la Providence...
Mettez-y toute votre ardeur. Per ipsum et cum ipso el
in ipso. Avec lui, il ne pourra pas vous arriver de
d6choir. »
Cette u pikt6 confiante >, qui s'epanouit dans I'exaltation de tout I'6tre, n'est pas une pi6et facile, paresseuse. Elle est energique, volontaire, et tout entikre
fond6e sur l'esprit de sacrifice. N6gliger cet aspect
de la pensee de M. Dillies serait le m6connaitrie totalement.
.... Rien n'est meilleur que l'experience surnaturelle de soi-mime, le souci de dissiper les dernieres
illusions (dernieres?) sur nos forces morales... et la
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conviction profond6ment sentie que le refuge du
chretien, dupretre surtout, c'est I'humilit, v6ritable. )
it ... II est necessaire de remplacer I'attrait par la
volonte, qui est la clef de tout. Peu importe I'impression on le sentiment. Ayez seulement le courage de
vouloir, de toujours vouloir, et le probleme eAt r6solu...
m6prisez vos r6pugnances; soyez fiddle, arce que vous
le voules. C'est par cette volonte que nous saurons utiliser les
circonstances, qu'un s6minariste soldat, par exemple,
saura trouver dans la privation de la sainte communion un moyen d'exciter sa ferveur.
SJe g6mis autant que vous de cette privation de la
communion qiotidienne. Mais elle n'est pas de votre
fait : il y faut voir une permission de la Providence,
qui veut votre sanctification en dehors des grands
moyens. Le regret. est d'ailleurs un vrai desir, c'esta-dire un v6ritable amour. , -- t ... La privation 6tant
fortement ressentie par vous est reellement une source
indirecte de feconde r4action. Le d6sir de Dieu a

possbder est, par la grace de Dieu, presque un 6quivalent de la possession. Et votre temple avec tout le
ciel est toujours l1 oh vous vous trouvez, c'est votre

incomparable privilege, vous en jouissez comme de
la plus magnifique cathidrale : un souvenir, un regard,
un recueillement int6rieur, et vous etes

a genoux dans

l'intime sanctuaire, plus riche que 1'autre, devant
l'H6te aim6, b jamais adore. Quand ates-vous empoch6
de vous livrer

i

ces actes r6pet6s, si simples, si faciles,

si doux, de la vraie vie? En aucun cas. Tout s'y accommode, et plus les evenements paraissent vous tirer en
sens contraire, plus l'ame, qui a compris sa richesse,
se refugie dans cet iritime tabernacle. ,
C'est cette volonte enfin qui sera la condition
essentielle de la fidelit6 aux exercices journaliers, qui
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triomphera, dans une lutte incessante, des ripugnances, des faiblesses, des d6faillances de la nature.
C'est elle aussi qui perpetuellement s'efforcera de
maintenir la pi6t6 h ce degr6 de ferveur que r6clame
notre vocation surnaturelle. Se forcer a demeurer
toujours fiddle, toujours fervent, par volont6 plus que
par sentiment, malgr6 les s6cheresses, les degofits, la
fatigue, c'est une dure mortification. Et c'est cette
a mortification de la ferveur , que M. Dillies aimait
a recommander avant toute autre.
Car il ne concevait pas la pitcd sans sacrifice. Le
sacrifice dont il nous donnait l'exemple chaque jour
plus frappant, dans ga vie toute de mortification et
d'abn6gation, il 1'exigeait de nous. Sacrifice qui noas
fait renoncer a tout pour suivre jusqu'au bout l'appe
d'en haut, sacrifice qui refoule peu a peu tout amourpropre et toute satisfaction personnelle pour nous
identifier davantage au Christ, sacrifice joyeux de
tous les instants, de toute la vie, c a petit feu )). C'est
la son dernier mot, en spiritualit6 comme en peda.
gogie, comme ailleurs; c'est sur ce mot qu'il faut clore
ce chapitre : a Aimer, c'est se donner..., c'est souffrir..., c'est mourir... ,

(A suivre.)
NILVANGE. -

PATRONAGE LOUISE DE MARILLAC

II a &t6 fond6 en 1922; il compte soixante-quinze
grandes jeunes filles de quinze a dix-huit ans, cin-

quante-trois moyennes de treize A quinze ans; quarante-huit petites de onze a treize ans, et quatre-vingttrois .toutes petites au-dessous de onze ans.

On y fait avant tout oeuvre religieuse : c6lbration
solenneile de la fete du 15 mars; b6endiction de la

banniere par le chanoine Louis, d6pute; arbre de
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Noel; fete de la Sainte Enfance, cercle d'-tudes religieuses ou I'on explique la Sainte ecriture; la chorale
pour les chants d'gglise; I'ceuvre des tabernacles, la
d6coration des autels, I'aide aux processions, reposoirs,
premieres communions.
On y fait aussi oeuvre pratique : conf6rence par
Mile Lacroix, sur les qualites d'une bonne m&re de
famiUe; ventes de charite; cercles d'6tudes sociales;
cours de francais et d'arithmetique; cours de musique,
cours de dessin; atelier de couture; oeuvres du trousseau, conferences mnnaggres.
Enfin il y a aussi des solrees, des r&creations; on a
jou6 Antigone, de Sophocle, et la repr6sentation a et6
prepar6e par une conference sur ce sujet de Mile Qry,
professeur au lycee de Metz; promenades a differents
endroits; assistance aux concerts catholiques.
On constate dans le rapport que la gymnastique
n'est pas aimne et que les grandes promenades ont
pen d'adhirentes.
A part cela, tout va bien. sous la direction du cure,
de la soeur Josephine et de Miles Wetzel.

ALLEMAGNE
SANCT VINZENZ. - Nouvelle revue illustr6e qui contient diff6rents articles sur saint Vincent, sur les travaux de nos confreres et de nos sceurs de la province
allemande. Les r6dacteurs des articles sont M. Bausch,
le visiteur; MM. Thomas, Pawels, Hotze et Sonnen.

I .
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AUTRICHE
Nous avons recu une petite plaquette illustree de
soixante-six pages, ridigte par M. Rudolf Koza, f
1'occasion du troisieme centenaire de la Congrigation
de la Mission. C'est un pr6cis de l'bistoire de la compagnie, surtout en Autriche.

BELGIQUE
LIEGE
Des inondations ont couvert d'eau une bonne partie
de la ville de Liege; les Sceurs de la Limere ont du
quitter leur maison en barquette et se refugier a la
maison centrale. A la maison de la place Saint-Jean
on se croyait en sfiret6; mais, &crit la soeur Grillet,
vers onze heures de la nuit, deux grands coups se
firent entendre; une heure apres on sonnait a coups
redoubles; mais nous songions si peu au danger que
la chbre sceur Marie s'6criait indigone.: ( Comment
peut-on, en ces temps d'6preuves, faire le reveillon et
agacer les braves gens! , Mais, comme nous approchions de la rue... c'6tait un veilleur de nuit qui venait
nous avertir que deux 6gouts venaient de sauter et que
l'eau nous arrivait a flots. En cinq minutes, les soeurs
et une dizaine d'enfants de la Bonne-Garde qui
n'avaient pu regagner leur demeure etaient sur pied
pour sauver vivres, charbon, etc., au moins de quoi se
ravitailler durant quelques jours. J'avais re'u la con-
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signe de garder le lit au deuxieme etage et de ia j'entendais 1'eau tomber dans les caves avec un fracas
comme lorsqu'on ouvre les 6cluses au moment d'une
tempete. J'eus vite fait de rejoindre les vaillantes et
de m'assurer si Ie bon Maitre n'6tait pas menace, et
voyant I'eau gagner toutes les places avec la rapiditA
des vagues pendant la mar6e haute, tremblante d'6motion, de crainte et de bonheur de pouvoir sauvegarder
la Reserve, j'ai envelopp6 le saint Ciboire et I'ai
porte respectueusement a la chapelle du Patronage.
Au premier 6tage, soeurs et enfants se prosternaient
dans 1'eau avec une foi confiante qui a df toucher
Notre-Seigneur. Nous avions commenc6 le travail a
minuit et a deux heures l'eau montait a o m. 8o centimetres.

Quel triste jour de l'an! Pas de messe! Pas de
communion! Heureusement, toutefois, Dieu avec nous!
Nous avons pri6, chant,6 mme, avec une ferveur inaccoulum.e.
SScur GRILLET.

TILLEUR
Les sceurs de Tilleur 6crivent qu'on n'a jamais vu
inondation semblable; beaucoup de maisons ont 6t6

inond6es jusqu'a l'Ytage, jusqu'au toit meme; dans
l'eglise, I'eau atteint la hauteur du chemin de croix.
On a recueilli les evacu6s dans les maisons plus
elevees. Le roi Albert est venu en personne, contribuer
au sauvetage et au ravitaillement. Voici ce qu'icrit la
scour Potier : A partir de ce meme jour, les pauvres
commencerent a affluer en notre maison, comme si
saint Vincent, souriant l-haut, nous les envoyait pour
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4tre nourris et v6tus, a commencer sans doute par ses
prif&rss : les plus pauvres d'entre les pauvres, n'ayant
litteralement plus rien! De pauvres vieux, de pauvres
enfants, des hommes, des femmes, des tout petits;
tout ce monde nous arrive trois fois par jour pour
etre ravitaill, et en profite naturellement pour exposer sa mistre et demander du linge, des v&ements,
des sabots... Et tout cela est si n6cessaire! Beaucoup,
qui n'ont que ce qu'ils avaient sur eux il y a dix jours,
vont retourner dans leur pauvre masure qui sera, ou
bien ditruite, on bien entierement vide! Et il faut
voir avec quel appetit ils d6vorent soupe et tartines
que nous leur servons! Ce ne sont pas, pour la plupart,
des figures connues... elles ont un singulier aspect,
assez farouche, sauvage. Aussi ces malheureux se
glissent-ils le long du mur et se font-ils le plus petits
possible... Dans la grande salle, faiblement 6clairee
par quelques bougies, ils cherchent le coin le plus
obscur... Sans doute pour ne.pas 6tre trop reconnus
des a gens d'eglise >iqui sont lU... Pourtant, apres
avoir manmg6 leur premiere assiette de soupe, sans le
moindre respect humain, ils la tendent vers ma Sceur,

en demandant bien humblement s'il n'y a pas moyen
d'en avoir une seconde.
c Voila deja dix jours que cette eau jaune, infecte,
stationne dans la plupart des maisons de Tilleur. A
1'6glise, impossible encore d'entrer; les statues des
saints, parait-il, et saint Vincent est du nombre, se
promenent sur!'eau. Le tabernacle mime a &t6 envahi.
Linge d'6glise, ornements, objets de procession, tout
a disparu : on sera bien endommage! Ce mercredi
matin, plainte gen6rale des pauvres 6vacues a I'h6tel
de ville. <cLa commune, nous disent-ils, nous force a
partir pour neuf heures. 11 nous faut done rentrer

chez nous! et qu'allons-nous trouver!...

Une maison,
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s'il y en a encore, pleine d'eau, plus de linge, ni de
vktements, ni de chaussures, ni de meubles! » Beaucoup vont nous revenir dans l'apres-midi, voir s'il n'y
a plus, selon leur expression originale, c quelque
chose. & mettre dans leurs pieds ., et de la bonne
soupe a mettre dans leur cruche, pour reporter au
mari qui retravaille A l'usine et va rentrer le soir.
< Avec mes compagnes, j'adressais a a Jesus, Pere
des pauvres ,, des prieres desesp&rees. Et le secours
est venu, si grand, si genfreux, que pendant quinze
jours nous avons distribu a&quatre cent vingt-deux
families, linge, v6tements, chaussures, pour une somme
ivaluee a vingt-deux mille francs, plus un camion de
vivres, qui nous permet de nourrir, trois fois par jour
au moins deux cent vingt-cinq personnes, sans compter les cruches apport&es par les enfants, et qui
demandent : ( Pour mon papa, pour mon grand frire
qui travaille, pour ma grand'mere malade, etc., etc. >
Sceur POTIER.

ESPAGNE
ANALES
Septembre 1925. - Assemblee g1enra.e des Conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul, sous la pr6sidence de
M. Diaz, pr6tre de la Mission (il y a cinq cent soixantedix-sept Conf6rences en Espagne, cent soixante-dixsept n'ont pas envoye de statistique). - La fate de
saint Vincent au noviciat royal. (Le panegyrique a et&
prononc6 par un pere Capucin, qui a montr6 comment
saint Vincent avait 6tC le restaurateur de la doctrine
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et de la pratique du christianisnme a I'6gard des
pauvres.) - On explique, A ]'usage des Filles de la
Charit6, occupies dans les asiles d'alienes, les projets
du gouvernement concernant 1'assistance de ces
pauvres gens. - A Valladolid, on a c6l6brd le cente-

naire de la venue des Filles de la Charit6. - Sur la
demande de l'6veque'de Cuenca, nos confreres ont
accept6 de recevoir les pretres du diocese pour la
retraite annuelle. On a observe pour cette retraite les
vieux reglements des premiers missionnaires de Barcelone. II y avait un prifet des exercices, M. Quintas,
charg6 avec les 6tudiants du materiel de la retraite;
le directeur des exercices 6tait M. Escribano, qui donnait les avis et les sermons; le Sup6rieur de la maison,
M. Tobar, faisait les meditations; les 6tudiants chantaient le salut tous les soirs. L'6veque est venu le dernier jour dire la messe et donner la communion aux
pr&tres. -- Notice sur M. Cecilio Nufio, n6 en 1870,
entr6 en 1886, applique aux missions en differentes
maisons, superieur de Santa Cruz de la Palma, mort
pieusement dans les sentiments les plus humbles; il se
fit remarquer toute sa vie par un bon caractere, un
devouement inlassable pour. confesser, demeurant
quelquefojs quinze heures au confessionnal, une.
grande simplicit6 et clarte dans l'exposition de la doctrine. - Missions de la maison de Las Palmas. A
Villaseco, du 25 fivrier au 9 mars, il y eut beaucoup de
monde, malgr6 le mauvais temps. Au sermon sur le
p&ch6, on apporta tout a coup un grand crucifix et on
invita Ia foule a venir baiser ses pieds en signe de
reparation. Tous le firent avec de grosses larmes. A la
fin, les personnages de 1rendroit accompagncrent les
missionnaires jusqu'a Las Palmas. A Arrecife, personne
n'attendait les missionnaires; la foule vint petit Apetit, ,
sans etre jamais tris considerable ni tres enthousiaste;
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il y eut mille quarante communions pour six mille
habitants. A Teguise, paroisse dont plus de la moiti6
des habitants sont & de grandes distances de I'6glise,
il y eut treize cent cinquante communions sur quatre
mille cinq cents habitants. -ý A Haria, les missionnaires ont log6'a l'auberge; les gens vinrent 6couter la
mission, mais peu se confesserent. II y eut neuf cents
communions pour cinq mille trois cent-soixante habitants. A Tias, les missionnaires sont recus par une
pluie de fleurs que leur jettent les enfants..La
nouvelle maison de Saragosse, ouverte le i" aoft 1924,
a pr&chA des missions, des sermons particuliers dans
Saragosse et des retraites a plusieurs communautbs
d'hommes et de femmes.
Ocobre 1925. - Notice sur M. FTorencio Jaso, qui
fut seize ans au;*Philippines, trois * Oviedo et vingtcinq a la Laguna de Ten6rife, oujours occupe ; la
formation scientifique et-religieuse des clercs. C'6tait
an pretre exemplaire, un religieux r6gulier et pieux,
un homme bon. II ne pouvait souffrir le moindre
manque de respect envers Dieu. Un jour qu'il entendait a la table da restaurant, sur le bateau, quelques
passagers parlant contre la religion, il se mit A crier :
, Vive Diet, vive J6sus-Christ.
II etait ingenu et
simple conmme an enfant, ne disant jamais la moindre
chose contre la v6rit6, meme pour rite, et ne comprenant pas que d'autres pussent le faire. II 4tait assidu
an confessionnal. II a vu venir la mort sans aucune
crainte, s'y 6tant prepare toute sa vie, soit par sa pi6th,
soit par sa patience dans les infirmites. - A Badajoz,
il y a une petite association, les Tarsicius, petits
enfants qui ont pour but d'honorer l'Eucharistie; on
d4crit unede leurs fetes organisee par nos confrires. Dans la maison de campagne de la Guindalera, un grand

- i3o-

-

1'enseinombre de Filles de la CharitY, appliquies
tempsdes vacances A snivre u~.vement, ont employ tle
cours de math6matiques et de comptabilith qui leur a,
6týfait par M. Mendivil. - A I'hospice de Pontevedra1 -,
on a remis solennellement les insignes de la grande
croix de bienfaisance A la sceur Raphaela Echarte,
superieure de la maison. - A Orense, on a cli6bripar une neuvaine la fete de la MWdaille Miraculeuse.,
Deux confreres ont prech ; it y a eu huit mille communions et plus de cinquante mille personnes au•-:
offices. - M. Ponciano Nieto raconte comment Notre Seigneur crucifi6 fit une grace singuli:re a ung Fillede la Charit6 : cette soeur s'appelait Manuela Lucina;
elle fut une des six Espagnoles qui, en 1782, passtrent :
en France pour entrer dans I'institut des Filles de la
Charit6; elle revint en Espagne en 179o; pen apr-s,.
quelques sceurs firent schisme et se mirent sous la
dependance de I'autoriti diocesaine; la soeur Manuela
Lucina demeura fiddle a ses superieurs naturels et elle_
et ses compagnes souffrirent beaucoup de ce schismen,
un jour qu'elle pleurait aux pieds de son crucifix, elhi.crut entendre ces paroles :ccAie courage, ma fille; cette.
petite plante si tendre et qui parait morte, se changera
en arbre et etendra ses rameaux dans les deux mondes., n
Le .schisme cessa, sceur Manuela Lucina fut la pre-.
miere visitatrice de la province espagnole. Ses infir-mites Pobligerent a renoncer A sa charge.
Novembre 1925. -

Visites canoniques faites par .

le visiteur, M. Atienza : il a visit6 les maisons de
Londres, de Ramales, de Limpias, de Marin oil s'estdonnie Ia retraite aux sceurs servantes, pr&ch6e parM. Horcajada; de Orense, de Los Milagros, de Villafranca del Bierzo oi sont maintenant les philosophes
et a qui le visiteur laissa mille pesetas pour I'ameuble-
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ment de la maison; d'Astorga of sont les apostoliques
jeunes filles aspirantes Filles dela Charit; d'Oviedo,
de Lorca, Miranda, et enfin Madrid, pour la retraite_
des saeurs servantes, que pricha M. Sierra.
Le roi a visit6 l'h6pital de la Croix-Rouge de SaintSebastien, dirig6 par les sceurs; il en a emporti la
meilleure impression. Les sceurs vont etre charg6es du
nouvel h6pital militaire de Logroiio. On fait observer
que la guerre du Maroc et les nouveaux h6pitaux militaires ont absorb6 beaucoup de scours et qu'on ne peut
en donner comme on veut aux autres maisons. On
ajoute qu'il est inutile de se contenter de ddplorer
cette n6cessite, -mais qu'iJ faut y remndier en ayant
recours a un personnel plus nombreux d'infirmiers,
d'infirminres, de sous-maitresses pour supplker les
soeurs qui manquent. - L'6cole apostolique de Tardajos .
a celIbr6 le troisiBme centenaire de la Congrigation
par une fete solennelle, honor6e de la presence de
I'iveque du diocese. - Compte rendu des Missions
dans le diocese de Madrid : elles ont &t6prech6es par
MM. Villanueva, Bravo et Marcos; elles ant servi de
preparation A la visite pastorale; I'assistance aux
sermons et la reception des sacrements ont vari6
avec les peuples; chez quelques-uns on a pa montrer
du doigt ceux qui ne se confessaient pas; cher
-d'autres, ceux qui se confessaient. A Guadarrama, la
merveille du monde, les habitants se sont montr6s
les dignes successeurs de ceux qui construisirent le
superbe monastire: il y eut de trbs nombreuses communions, les associations sont florissantes; A SaintLaurent de l'Escurial, il y a beaucoup de foi; it y a
aussi beaucoup de patriotisme, grande affection pour
le roi, incarnation de la patrie, respect et admiration
pour le monastere et ses grandeurs. L'&veque fut recu
par des vivats enthousiastes; dans son sermon, il
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6voqua les grandeurs de 1'Espagne, grande en sa
religion, grande en son pouvoir, grande en ses arts;
ii exhorta le peuple a etre toujours bon chritien, bon
Espagnol; il demanda des prisres a la Vierge pour
le triomphe de l'Espagne au Maroc; 1'6veque fit
ensuite la visite de 1'rglise et on lui offrit un refresco;
Ie lendemain il confirma huit cents enfants. II se rendit
ensuite a l'Escurial oi se trouve une 6glise remarquable. A c6t,, l'on voit la maison historique qui fut
habitue par Philippe II pendant que l'on construisait
le monastere et oh furent executes les plans des
entreprises del'Invincible et de Lpante. Cette maison
est an pouvoir des protestants luth6riens d'Allemagne
qui y ont installk.une 6cole. Ils y ont peu d'616ves A
present, mais ils ont fait du mal, en produisant dans
le peuple de l'indiff6rence. Aussi la mission a et6 pen
suivie, surtout par les hommes. La nouvelle generation,
qui n'a pas &t6 elev6e par les protestants, offre de
meilleures esperances. On travaille A faire enlever
aux protestants leur maison.pour en faire un monument national. On a fait dans ces missions des conf6-z
rences dialogu6es qui ont beaucoup plu; on a soign6
particulierement la fete des enfants; on a r6pandu a
profusion la M6daille Miraculeuse et on a 6tabli
I'Association de la visite domiciliaire les visites an

domicile des habitants ont donne d'excellents r6sul-:
tats. La communion des malades a &t6 tres solennelle
a San Lorenzo, A Carabanchel Alto et a Vicalvaro;
sans doute sa pr6paration est une source de peines
pour le missionnaire, car pour dix maladesqu'il visite,
six refusent les sacrements; mais la communion des

autres le console des ennuis de la veille. - Les Filles
de la Charit6 en Afrique : saint Vincent avait annonci
qu'elles iraient; les premieres qui realiserent cette
proph6tie furent celles envoyees a Alger en 1842; en
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1844, elles s'itablirent en tgypte; en 1878, elles
parurent enAbyssinie, mais furent obligies d'en partir
en 1894; en 1860, on en edvoya l'ile de la Reunion;
en 1897, a Madagascar; elles ont quitte 1'ile de la
Reunion en 1922; en 1926, elles s'6tablissent au Congo

belge. Les sceurs espagnoles parurent au Maroc en
1860, mais ce ne fut que pour un temps; elles y sont
revenues en 1921.
Dicembre 1925. -

Le visiteur de Madrid est parti

faire la visite des Antilles et du Mexique; M. Sierra
le remplace pendant son voyage. M. Jean Zamora a
fait paraitre un livre de poesies. Les dames de 1'Action
catholique de la femme oat fait la communion chez
les soeurs le jour de la Toussaint. M. Ignace Martin
explique le nouveau reglement pour le recrutement
militaire et en particulier les articles qui affectent les
missionnaires et les dispositions qu'ils contiennent.
A la Vierge de los Milagros a eu -lieu, comme tons
les ans depuis.I869, la neuvaine-mission; on estime
a quatre-vingt mille le nombre des personnes qui sont
venues cette ann6e au sanctuaire depuis le 3o aoft
jusqu'au 9 septembre.
Janvier 1926. - M. Pampliega est 'nommi
sup6rieur de la maisor centrale. Voici les associations qui

sont 6tablies dans la basilique de la Vierge Miraculeuse A Madrid: Veillie perp6tuellede la Miraculeuse
(dames); garde d'honneur de la Miraculeuse (hommes);
enfants de la Miraculeuse; jeudis eucharistiques avec
communion, sermon, heure sainte; communion reparatrice du premier vendredi avec heure sainte; archiconfrerie de la Sainte-Agonie, etc. Le 22 novembre a
paru le premier numrro du Bulletin de la Basilique.
Du 25 au 27 novembre, triduum A la Miraculease
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pr&ch6 par 1'eveque de Salamanque; le 27, ily eut
office pontifical par l'archeveque de Santiago avec
assistance de S. A. I'infante Isabelle et de S. Exc.
le Nonce apostolique. Deux nouvelles maisons de
confreres ont 6t6 ouvertes : 1'une a Baracaldo, I'autre
a Saint-Sebastien. Les etudiants de Cuenca ont donni
une seance musicale en l'honneur de Leurs Altesses
Royales Dona Paz de Borbon et Dona Pilar de Baviera.
Communions genarales des Enfants de Marie et des
Dames de la Charit6 avec leurs pauvres dans i'6glise
des saeurs. On a fait tirer a un certain nombre d'exemplaires le tableau qui reprisente la manifestation de
Jdsus Crucifi6a la sceur Manuela, dont nous avons parle
plus haut.
La Mission des Indes a 6t6 convertie en sous-province : vice-visiteur, M. Fernandez; superieur de
Surada, M. Guernes; superieur de Cuttack, M. Coello
Rey. Sont partis pour cette Mission, le 20 novembre,
de Marseille, cinq prktres et trois freres; deux autres
sont pass6s par Rome et les rejoindront en route.
LA INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA.

Les derniers numeros de cette Revue Mariale, tout
A fait mariale, contiennent une sbrie d'articles sur
Marie, m6diatrice universelle, coredemptrice, intercesseur, distributrice; sur le symbolisme de la Midaille;
des r6cits de fetes de la Miraculeuse qui montrent la
grande d6votion des Espagnols pour la sainte Vierge
et enfin des graces innombrables obtenues par la
Miraculeuse qui prouvent que la sainte Vierge aime
bien les Espagnols.
LA MILAGROSA Y LOS NINOS.

La Revue Mariale pour enfants vient d'atteindre sa
seconde ann6e; les numiros parus sont bien illustris,
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tres int6ressantset de nature i faire beaucoup de bienz
a leurs petites lectrices.
PALMA DE MALLORCA.

Les confreres ont c~~1br6 solennellement le troisibme centenaire de la Congr6gation. II a ht6 imprime
i ce propos une petite plaquette, de vingt'pages qui
resume la vie de saint Vincent, expose 1'6tat actuel
de la Congregation, raconte I'historique de la maison
de Palma fond6e en 1736. Un triduum a eu lieu
les 17; 18 et 9 juillet 1925.
GERMANOR.

Les 6tudiants de la province de Barcelone racontent
d'une fa<on interessante leur vie de pribre, de travail; on les voit cel6brer avec ferveur les fetes de
l'glise et de la Congregation; donner des thsese
ardemment defendues et non moins ardemment attaqu6es sur la philosophie, le dogme, la morale; tablir
des installations de t6lgraphie sans fil; faire de
grandes promenades, etc.
La mame revue raconte les Missions donnies par
les confreres en Espagne, aux Etats-Unis, an Phrou..
Dans ce dernier -pays, on leur a confi6, A Tarma, un
territoire immense; upe lettre de M. Salvado raconte
comment des jeunes gens catholiques ont' ruine an
cinema qui itait venu s'installer chez eux; ils ont joukde belles piices pendant que devaient avoir lieu les
representations cin6matographiques; tout le mondeest venu A la repr6sentation th6&trale et le cinema a
du aller ailleurs, M. Ramis des ]tats-Unis racontecomment ii a v&ct avec ses boy-scouts sous la tente aHyde Park.
CARIDAD.

Nouvelle revue fondee par M. Ballester pour les
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Enfants de Marie, les associees de l'ceuvre Louise-deMarillac, les anciennes et actuelles 6elvcs des maisons
de Filles de la Charit6 dont la maisoh centrale est a
Madrid, Paseo Martinez Campos, 18. ,
I1 ya de belles illustrations; les articles parlent soit
del'apparition de la Vierge i soeur Catherine, soit de
la devotion au Cristo Pobre; soit d'une excursion faite
par les anciennes eleves du college de Marie Immaculke; soit de ce que font les Filles de la Charite au
Maroc oi elles soignent les blesses; le numero se termine par quelques-uns des meilleurs devoirs d'6lves.
Crescat, floreat, fructiicet!

HOLLANDE

SINT VINCENTIUS A PAULO.

Les sacrements ches les sciismatiques d'Abyssinie. Le bapteme est administre aux garcons quarante jours,

aux filles quatre-vingts jours apres leur naissance. I1y
a un second bapteme que tous recoivent le jour de
l'ipiphanie oii l'on cklebre 1'anniversaire du bapteme
de Notre-Seigneur. La confirmation n'existe guere
plus. Pour 1'Eucharistie, on se sert de pain fermente, sauf le Jeudi-Saint; il n'y a jamais d'exposition
du Saint-Sacrement; la messe est toujours chantee;
on pr6sente au c~lbrant a l'offertoire treize pains, il
en choisit trois et en consacre un; les autres-sont
mang6s a la sacristie apres I'office; la communion est
distribu6e sous les deux espices; a la consecration
les fidles se-prosternent et disent: <Je crois que ceci
est vraiment le corps, le sang du Christ. ,, Tout le
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monde a un confesseur, le pore de son Ame, qui est le
garant de l'6ternit6; il n'y a gutre que trois p6ches,
le vol, le meurtre, Ia violation du jefine; les pbnitences
sont cinq cents genuflexions parjour, pendant un mois,
dire quarante fois le livre des psaumes, s'abstenir tn
an ou davantage de beurre, d'ceufs, de lait. L'extreme-onction ne se trouve que dans les livres. Le
mariage se fait par le contrat, la fixation de la dot,
un diner auquel assiste le pere de I'me et ou il prornonce une benediction; plusieurs annres apres, les
6poux se rendent chez le cure, font leur confession;
le pretre dit un Pater, les b&nit, et alors le mariage
est consider6 comme indissoluble; avant cette cerkmonie, on peut divorcer.
Une ordination sacerdotalei Yung Ping-Fou.- C'est
le fils d'un martyr des Boxeurs; quinze prtres y assistaient; on fit un grand diner, plus dequatre cents invitbs;
on servit soixante-deux plats; pendant le repas, la
mere du pretre exprima la joie qui inondait son coeur.
Soerabaia(Java). - Les Lazaristes out succ6ed aux
Nous
J6suites et recoltent ce que ceux-ci ont semr.
sommes tris occup6s par l'admipistration des sacrements, les visites d.e malades, les visites k domicile.
Le joux le plus solennel est le 3 dcemabre, plus
solennel que Piques; nous avons beaucoup de communions et beaucoup de confessions.
Aglises sckismatiques en Abyssi~ie. - Elles sont
entourbes d'un bois sacre; elles sont sur le modele da
temple de Jerusalem (un parvis ouh e tiennent les

6trangers et les chantres; le Saint pour les-fideles; le
Saint des saintscach6 par un voile, pour les pretres qui
y disent la messe); sur les murailles, des peintures
aux couleurs vives, pas de bancs ni de chaises, mais
de la paille qu'on ne change qu'A Paques; on n'est
pas oblige d'entrer a l'iglise; ii suffit de. baiser les
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murailles; ceux qui entrent doivent deposer leurs

armes et leurs sandales; la visite a l'gglise est obligatoire le dimanche, le samedi, les fetes de Notre-Seigneur, trente-trois fetes de la Sainte-Vierge, les fetes
des anges (Michel, Gabriel, Raphael, Phanuel,
Uriel, etc.), les fetes des ap6tresi la fete des quatre
animaux symboliques, les fetes des patriarches, des
prophetes; les jours de fete, il est d6fendu de tra- ,
vailler, de chasser, de pecher, de voyager, d'&crire,
de flageller; on va en pilerinage &Axoum, vindrer les
tables de la loi de Moise (?).
San Salvador. - La plaie des Indiens est l'alcool
pour lequel its vendent leurs habits, leur chemise,
leur sabre.
Che Koo en Chine. - Inondations, quinze villages
sont dans l'eau, cinq mille chrtiens sont sans pain et
sans habitation.
Shaolinkoo en Chine. - Trente-deux centres sont
inondes, trois mille morts.
Perse, conversion d'un village nestorien. M. Fransen avait appris qu'il se trouvait deux families catholiques dans ce village; il leur envoya un pretre pour
leur admimstrer les sacrements et il donna a ce pretre
une image de sainte Thrbese de l'Enfant-J6sus. Or,
voici que tout le village, chef en tete, est venu demander a ce pr&tre de rentrer dans le giron de 1'Eglise
catholique; tous les habitants assisterent A la messe
catholique, offrirent un repas au prttre catholique;
le chef est venu a Ourmiah pour traiter de la reconciliation. peux autres villages veulent faire de mime.
Jubili episcopal de Mgr Geurts. - I1 y a vingt-cinq
ans, le vicariat ne comptait que deux paroisses; plus
de cent chr6tiens out 6t6 martyrs; ii y a une trentaine
de petits seminaristes, presque tous fils de martyrs;
il y a une congr6gation de sceurs indigenes, comptant

L39 trente-deux membres; un college de cent bleves, an
pensionnat de jeunes filles, quatre-vingts 6coles, neuf
paroisses; dix-sept mille chritiens.
Perse. - Les chretiens sont r6partis dans soixantesept villages; il n'y a que sept pretres; le petit s6minaire compte vingt-neuf 6leves.
Chine. - Mgr Schraven a ce16br6 ses vingt-cinq
ans de sacerdoce.
La guerre civile continue; les missionnaires doivent
faire de grands d6tours pour 6viter les arm6es; ils
creusent de grandes caves pour s'abriter.
Soerabaia. - Par suite de rarrivee de trois noaveaux missionnaires, on a pa ouvrir une nouvelle r6sidence.
-

ITALIE

ANNALI DELLA MISSIONE-

- Septembre 1925.
Un document coxcernant 'approbationde la Congregation de la Mission. - Le docteur Giovanni Mazzini, de
la Bibliotheqne vaticane, a trouvi un document extre-"

mement intiressant dans les archives de la Congr6gation des Religieux. C'est une demande presentee an
Pape par saint Vincent pour obtenir I'approbation de
sa Congregation. On voit par les documents du treizieme volume de M. Coste que pareille demand epvait
et6 adress6e en 1628 a la Propagande, mais qu'elle
n'avait pas abouti. En 163r, saint Vincent envoya.
M. du Coudray a Rome pour traiter de nouveau cette
affaire. On s'adressa non plus a la Propagande, mais
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i la Congr6gation des tLveques et Reguliers; le document qui vient d'etre retrouvgfut examin6 le 13 f6vrier 1632, et l'on chargea un consulteur de faire un
rapport a ce sujet; le consulteur lut son rapport a la
seance du 3o avril 1632; on y dicida de recourir au
Nonce et a l'archeveque de Paris, pour savoir s'il 6tait
expedient que la confirmation apostolique fit donnee;
une lettre de saint Vincent du 12 juillet 1632 fait
allusion a ces demandes. La r6ponse dut etre favorable,
car le pape Urbain VIII approuva solennellement la
Congr6gation par sa bulle Saltiatoris Nostri. Mais ici'
se pose une difficulte chronologique: les pourparlers,
nous venons de le voir, duraient encore en juillet 1632;
or, la bulle Salvatoris Nostri est dite avoir et6 promulgu6e en janvier 1632; c'est 1'avis de toes ceux qui
ont 6crit sur saint Vincent depuis les plus anciens
jusqu'aux plus modernes; comment expliquer cette
difficult? L'auteur de l'article que nous analysons
montre que dans les bulles, I'an de l'Incarnation commence, non au e' janvier, mais au 25 mars, et que, par
consequent, la veille des ides de janvier de l'an de
l'Incarnation 1632 ne peut pas etre notre annie civile
1632, mais doit etre 1633; par cons6quent la date
exacte de la Bulle est le 12 janvier 1633. Avec cette
date toute difficulte cesse.
Le document comprend un m6moire en latin, le .
meme en italien et une demande au Souverain Pontife
en italien. Nous donnons le memoire en latin; si on
le compare a la Bulle Salvatoris Nostri, on verra que
celle-ci l'a reproduit presque mot b mot.
(c Aliquot ab hinc- annis nobilis vir Emanuel de
Gondy Comes de Joigny considerans pro sua pietate
et charitate multis in locis Galliae praesertim ruricolas
indigere spirituali consolatione, plerosque praecipuos
fidei articulos qui Sanctissimam Trinitatem et sacrum
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Incarnationis mysterium spectant, et sine quibus nulla
est salus ignorare, aut in illos sicut oportet non credere, peccata sua Rectoribus suis prae verecundia aut
propter nimiam quam cum ipsis habent familiaritatem
detegere et confiteri non audere, multosque in eo
errore esse ut se rite confessos putent quamvis sua
etiam graviora peccata celent, insumpsit summam quadraginta quinque millium librarum Turonensium pro
erectione unius Congregationis presbyterorum saecularium missionariorum nuncupatorum qui dictos ruricolas, doctrinae christianae rudimentis informare,
eorum Confessiones audire, eisque Sacramenta ecclesiastica administrare, apud eos conciones habere,
eosque cetera omnia quae ad salutem spectant edocere
deberent ubi et qupndo ad spiritualia exercitia huiusmodi obeunda ab ordinariis locorum missi fuerint :
jamque nonnulli presbyteri saeculares insimul in quadam domo in civitate Parisiensi existente congregati
spiritualibus exercitiis huiusmodi cum summa populi
aedificatione sub directione Vincentii de Paul presby-

teri Aquen. dioecesis provinciae Auxitan. dictae Congregationis institutoris ac praedictae domus superioris
vacantes instituto huiusmodi foelix principium dederunt infrascripta observantes.
t I. Inprimis- praecipuus dictae Congregationis
finis est honorare Sanctissimam Trinitatem ac sacrum
Incarnationis mysterium.
" 2. Presbiteri dictae Congregationis ad urbes et
oppida aliaque loca Regni Franciae et Regis Christianissimi dominio subiecta exceptis illis quae Parlamentorum aut Ballivatuum titulo insignita sunt quibus non
desunt presbiteri tam saeculares quam regulares
aliique ministri ecclesiastici per ordinarios locorum,
quibus in hoc tantum Congregatio se subinittit et perpetuo se summa cum obedientia submissam esse vult
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et intendit, mittuntur ut ignorantes Dei praecept.t
doceant eosque doctrinae christianae rudimentis info•ment, eorum confessiones audiant ac eis Sacramenta
ecclesiastica ministrent et apud eos Catechismi praedicationis munus exerceant, obtenta tamen pris
a parochis licentia sine qua ad dicta exercitia obeunda
se numquam intromittunt nec se intromittere posse
volunt.

« 3. In locis ubi concionati sunt Confraternitate.
(quas vocant Charitatis) auctoritate ordinariorum ins-,
titui procurant pro locorum necessitate, quibus subvwi
niri possit egenis morbo laborantibus, et in hoc piu
opus aliquid de suis bonis contribuunt.
(14. Lites et discordias quibus potissimum ruricolac
totam interdum vitam involvuntur componere et sedare
nituntur quar maxima possunt charitate.
5.. Parochialium Ecclesiaram rectores ad spintualia exercitia et parochias suas regendas instrui vo.lentes in domibus suis recipiunt et operam dant at,
ipsi rectores de casibus conscientiae et sacramaentorwa
administratione tractaturi se invicem singulis mens1-bus conveniant quando id pro locorum vicinitate com~-:
mode et absque suarum ecclesiarum detrimento fes~
potest.

a 6. Singulis temporibus celebrationis OrdinunW
volentes se promoveri facere ad Ordines in domib->
suis etiam recipiunt ut ipsos doceant quomodo se ad,
dictos Ordines gerere illosque digne suscipere.'
debeant.

c 7. Congregatio supradicta omnia gratuito et abs-4
que ulla spe praemii perficit et perpetuo obire pro-•
mittit.

it Modo vero animos ad caelestia magis magisqueC
erigentes presbyteri praedicti infrascriptas ordinationes deliberaverunt:
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II.Quod Congregatio constabit laicis, clericis, et

presbyteris oania communia habentibus.
f 2. Laici Marthae officio contenti domesticas res
curabunt.
c 3. Clerici 17. vel 18. annum habere debebunt antequam in Congregationem admitti queant, et exacto
probationis anno corpori Congregationis inserentur.
, 4, Vincentius de Paul praedictusmanebit superior
dictae Domus Parisiensis, et postquam aliae dictae
Congregationis domus institutae fuerint in Superiorem Generalem et perpetuum dictae Congregationis
eligetur.
, 5. Post dicti Vincentii de Padl obitum Superior
Generalis pro tempore existeis dictae Congregationis
de trienoio in triennium eligetur et poterit ad aliud
triennium dumtaxat continuari.
* 6. Superior generalis, superiores aliosque ministros inferiores instituet et ad nutum amovebit, singulas dictae Congregationis domus, res et personas visitabit et corriget, oimnemque aliam aictoritatem et
superioritatem habebit quam similium vel aliarum
Congregationum Superiores generales habent aut
habere possunt vel poterunt in futurum.
a Cum autem ex hoc pio. instituto maximos fructus
provenisse experientia docuerit, et speretur adeo feliciora initia feliciores progressus in dies habitura ac
firmius consistant ea quae Sedia Apostolicae munimine
roborantur, supplicant bumiliter Vincentius superior
dictae domus ac alii dictae Congregationis presbyteri
quatenus dictam Congregationem specialis gratiae
favore prosequendo Congregationera praedictam, ac
per earn et samgulas illius personas hactenus facta
quaecunque, apostolica auctoritate approbare et confirrnare, eisque apostolicae firmitatis robur adiicere,
ac Superiori generali dictae Congregatiouis pro tern-
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pore existenti ut pro feliciori progressu dictae Congregationis ultra supradictas ordinationes quaecunque
alia statuta licita et honesta ac sacris canonibus et
sacri Concilii Tridentini decretis minime contraria
concedere ac pro rerum ac temporum qualitate et quoties expediens videbitur, mutare, alterare, modificare,
limitare, corrigere et alia de novo edere libere etL
licite valeat, dummodo praedicta statuta, illorumque
mutationes, alterationes, modificationes, limitationes,
correctiones, aliaque de novo edenda prius ab Ordinario approbentur; ipsique Congregationi et singulis
personis in ea nunc et pro tempore existentibus ut
omnibus et singulls privilegiis, immunitatibus, libertatibus, exemptionibus, facultatibus, favoribus et gratiis, indultis, indulgentiis ac aliis gratiis quibus aliae.
Congregationes utuntur potiuntur et gaudent ac uti,
potiri et gaudere possunt vel poterunt in futurum
pariter ac pariformiter et absque ulla prorsus diffe-,
rentia uti, potiri et gaudere possint periude ac si
dictae Congregationi illiusque superioribus aliisque
personis specialiter et expresse concessa fuissent con-_
cedere et indulgere irritumque et decernere dignemini. n
A Pregiaio, province de Naples, le tonnerre est
tombe sur une classe dirig6e par une sceur, a tout bris6
sauf la statue de l'Immaculee; heureusement la sceur
et les enfants venaient de sortir de la classe. - A
Udine on a c616br le mieux possible le tricentenaire;
c'est Mgr Bartolomasi qui a prachi successivement
sur la vie, 1'esprit et les peuvres de saint Vincent; le
premier jour fut pour les Dames de la Chariti, le
second pour les communaut6s religieuses, le troisi-me
pour tout le peuple; on distribua une petite vie de
saint Vincent. - A Catane, grande solennites les 17,
18 et 19 juillet: toutes les communaut6s religieuses,
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tons les instituts de bienfaisance, le clerge, le chapitre, 1'eveque auxiliaire, le cardinal archeveque vinrent
s'associer A la joie des missionnaires. - A Plaisance,
une conversion a iti operde par une Fille de la Charit6
visitant les malades. - A Catane, un pere ne voulait'
pas faire baptiser son enfant ; une sour mit une
m6daille miraculeuse an petit; le pere consentit au
bapt&me.
Files du tricentenaire i Rome. - Le }9 juillet, la
fete de saint Vincent fut celebrie a Saint-Sylvestre :
le cardinal Bisleti dit la messe de communion;
Mgr Pescini chanta la messe et les vepres; le professeur Ruffini donna le panegyrique et le cardinal Lucidi
la b6endiction du Saint-Sacrement.
Le triduum des fetes centenaires eut lieu au LUonien
les 24, 25 et 26 juillet. Le 24, le cardinal Galli dit la
messe de communion; Mgr Zampini chanta la messe;
M. Lotteri, chanoine de Plaisance, parla de ce que.
saint.Vincent a fait pour le clerge; il loua en passant
les Vph6merides liturgiques, le Divus Thomas; la b6n6diction du Saint-Sacrement fat donn6e par le cardinal
Lega, prefet de la Congregation des Sacrements.
Le 25 juillet, -messe de communion par le cardinal
Lucidi; Mgr Cherubini chanta la messe et Mgr Dubrowski les vepres; t'orateur parla-des euvres de
charit6 de saint Vincent, particulibrement des Dames
et des Filles de la Charitl; la b6n6diction du SaintSacrement fat donnee par le cardinal Benzano. - Le
26 juillet, le cardinal Fruhwirt, grand Penitencier,
dit la messe de communion; .la grarid'messe fut
chant6e par le cardinal Pompili, vicaire de Sa SaintetC; les s6minaristes du college de Plaisance itaient
presents; il y cut plusieurs dignitaires des Congregations romaines, plusieurs 6veques et prefets aposto
liques. Les vepres pontificales furent chanties par
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- Octobre 1925.
La nature de la passion d'apres saint Thomas, par
le P. Noble, O. P.; Einstein et saint Thomas, par le
P. Urbano, O. P.; L'idialisme de saint Thomas, par
le P. Guinassi, O. P.; L'origine et le caractere du quatrieme Evangile selon la doctrine de saint Thomas,
par le P. Sales, O. P.; L'evolution homogene des
dogmes, par le P. Schultes, 0. P.; Remarques sur la
motion divine, par Zigon.; R6ponse au docteur Zigon,
par PNtrone, C. M.
LE

IISSIONI ESTERE VINCENZIANE.

Nous regrettons de ne pouvoir citer les articles
de cette revue qui sont vraiment intiressants; la partie
Correspondance, qui rapporte ce qui se fait dans les
maisons de Soeurs en faveur des Missions, nous montre
une heureuse initiative qui ne complique pas la d6votion des enfants mais qui la surnaturalise, la rend v6ritable par 1'exercice de la charit6. On voit par ces
articles que les Sceurs profitent de toutes les occasions
pour donner une intention missionnaire aux prieres de
leurs enfants et pour leur faire pratiquer le grand
devoir de la charit6 a l'agard des Missions. II y a
aussi des articles sur saint Vincent qui le prisehtent
aux lecteurs sous tous ses aspects. On y parle aussi
avec 6motion de sainte Therese de l'Enfant-J6sus qui
a kt6 proclamee par un pape comme le plus grand et
le plus fameux missionnaire des temps modernes.
VITA CRISTIANA. Sarzane.

La revue de nos confreres parle beaucoup de l'aeuvre
de la Propagation de la Foi et de la fete des Missions.
Les etudiants de Turin et de Chieri sont venus passer
leurs vacances a Sarzane. Le coll6ge de la Mission de
Sarzane n'a jamais voulu faire de reclame par repur
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gnance instinctive, et voici que Dieu lui envoie tant
d'e16ves qu'il a fallu agrandir les bWtinients pour recevoir tous ceux qui se presentent.
PASTOR BONUS. Sassari.
Les clercs de la Sardaigne sont allis en pdlerinage
a Rome. Le pape Pie XI va doter la Sardaigne d'un
seminaire rigional; le cardinal Bisleti est venu le
5 aofit en poser la premiire pierre. Les s6minaristes
sont rentres au s6minaire de Sassari, soixante-quinze
au grand S6minaire; en rentrant,ils ont apprisqueleur
superieur, M. Borgna, 6tait devenu directeur des soeurs
a Turin; un nouveau superieur a 6t-e nommi. Les personnes changent, 1'esprit demeure. L'ceuvre des vocations compte toujours beaucoup de zelatrices. On

pr6sente saint Vincent comme le modele et le sanctificateur des pretres.
Sassari a payi a saint Vincent un tribut d'hommage
a l'occasion du tricentenaire de la Congregation. II
y a eu un triduum solennel; on a fait la veille sail.:;,
la nuit du samedi au dimanche; il y a eu messe pontificale solennelle par 1'archeveque; les trois discours
ont et6 donnis par M. Filici. Dans le premier, il a
fait le portrait de saint Vincent : coeur plus tendre
que celui d'une vierge, plus ginereux que celui d'une
mnre, plus ardent que celui d'un apotre; dans le
second il a montr6 saint Vincent vivant dans ses fils
et dans leurs ministeres de bienfaisance matirielle et
spirituelle; il a lou6 en particulier le populaire
M. Manzella, missionnaire en Sardaigne depuis vingt-

cinq ans; dans le troisibme, 1'orateur a parl1 du
second ordre de saint Vincent, les Filles de la Charit&.
et du troisieme ordre, les Dames et les Demoiselles
de la Charit6. Une magnifique procession s'est deroul6e
le troisieme jour dans les rues de Sassari. L'archevwque

F

-

V

CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY
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gie aun onzime sikcle, par Castagnole, C. M.;

Julien d'Halicarnasse, par Dom Staelen, O. S. B.;
La recension des revues et des ouvrages donne une
idee da mouvement des etudes religieuses contemporaines.
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Mgr Palica, vice-g&rant de Rome. L'orateur parla de
saint Vincent et des Missions; il indiqua les trois
armes des missionnaires : Ia croix, la m6daille miraculeuse, le sang des martyrs. Le cardinal Vico, prifet
de la Congregation des Rites, donna la benediction
du Saint-Saiwsment. Le superieur ge~iral des J6suites,

celui des Barnabites, beaucoup d'autres personnages
6taient pr6sents.- Le lundi 27 juillet, par une penske
touchante, on chanta un office funibre pour les bienfaiteurs d6funts. Mgr Dubrowski chanta la messe et
le cardinal de Lai, secretaire de la Consistoriale,donna l'absoute.
Missions donnies ar la maison de Cagliari.- Onze
missions ont et6 donn6es en 1925. Partout nos confreres 6tablissent ou consolident I'association des
Dames et des Demoiselles de la Charit.
VITA FRATERNA, n' 32.

Piacenza, Collegio Alberoni, 1925.

Ce numbro raconte le plerinage de Rome fait par
les etudiants du collge Alberoni de Plaisance, du
24 juillet au 5 aout 1925. On visite d'abord Lorette;

on arrive a Rome pour les fetes du tricentenaire de
la Congregation; visites jubilaires a Saint-Pierre, le
28 juillet; a Saint-Paul-hors-les-Murs, le 29 juillet; a
Saint-Jean-de-Latran, le 30 juillet; a Sainte-MarieMajeure le 3i juillet; dans l'intervalle de ces visites,
on va voir l'exposition missionnaire, l'&cole pontifcale de musique sacree; leI" aoit, excursion & Frascati; le 2 aoft, visites aux Catacombes; le 3 aofit,
audience du Souverain Pontife; on revient par
Florence.
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EPHEMERIDES LITURGICAE.

Aoit 1925.
La ginuflexion dans I'ancien Testament, -dans le
Saint-1vangile, dans l'histoire de l'Pglise; il y a.
des. liturgies soit catholiques, soit hbretiques, qui
n'emploient jamais la g6nuflexion, mais seulement
l'inclination profonde; la g6nuflexion faite devant le
Saint-Sacrement signifie adoration; devant le Pape ou
les 6evques, veneration.
II nous est impossible de r6sumer ou d'indiquer tous
les articles, vari6s, int6ressants, savants de cette revue
c6lebre. Ii faut les lire en entier.
Chapelet. Si l'on a un chapelet auquel soat attach&es
les indulgences du Rosaire et celles des PAres Croisiers, on peut cumulerles indulgences; on peut gagner
les indulgences du Rosaire, meme en siparant chaque
dizaine; mais on ne peut rien ajouter dans l'intervalle
de la dizaine, sous peine de perdre les indulgences
du Rosaire.
DIVUs THOMAS.
- Juillet 1925.
Voici les dissertations de ce numero : La .mediatioa
universelle de la Vierge Marie dans la distribution
de la grace, par le P. Sales, O. P.; Controverse sur la
matiere et la forme dut Sacrement de l'Ordre, par le
P. Hugon, O. P.; Saint Thomas d'Aquin et la philosophie italienne, par Sestili. Le dualisme transcendental dans la philosophie de saint Thomas, par le
P. Pirotta, O. P.; Contribution a l'histoire de la
thologie an onzime siecle, par Castagnole, C. M.;
Julien d'Halicarnasse, par Dom Staelen, O. S. B.;
La recension des revues et des ouvrages donne une
idee du mouvement des 6tudes religienses contemporaines.
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Octobre 192.

La nature de la passion d'apres saint Thomas, par
le P. Noble, O. P.; Einstein et saint Thomas, par le
P. Urbano, O. P.; L'id6alisme de saint Thomas, par
le P. Guinassi, O. P.; L'origine et le caractire du quatrieme tvangile selon la doctrine de saint Thomas,
par le P. Sales, O. P.; L'6volution homogene des
dogmes, par le P. Schultes, O. P.; Remarques sur la
motion divine, par Zigon.; R6ponse au docteur Zigon,
par P6trone, C. M.
LE MISSIONI ESTERE VINCENZIANE.

Nous regrettons de ne pouvoir citer les articles
de cette revue qui sont vraiment intbressants; la partie
Correspondance, qui rapporte ce qui se fait dans les
maisons de Soeurs en faveur des Missions, nous montre
une heureuse initiative qui ne complique pas la divotion des enfants mais qui la surnaturalise, la rend viritable par l'exercice de la charit6. On voit par ces
articles que les Sceurs profitent de toutes lesoccasions
pour donner une intention missionnaire aux prieres de
leurs enfants et pour leur faire pratiquer le grand
devoir de la charite a l'6gard des Missions. II y a
aussi des articles sur saint Vincent qui le priseitent
aux lecteurs sous tous ses aspects. On y parle aussi
avec &motion de sainte Th6rsse de l'Enfant-J6sus qui
a &t6 proclamee par un pape comme le plus grand et
le plus fameux missionnaire des temps modernes.
VITA CRISTIANA. Sarzane.

La revue de nos confreres parle beaucoup de l'oeuvre
de la Propagation de la Foi et de la f&te des Missions.
Les etudiants de Turin et de Chieri sont venus passer
leurs vacances a Sarzane. Le college de la Mission de
Sarzane n'a jamais voulu faire de rcclame par repu-
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gnance instinctive, et voici que Dieu lui envoie tant
d'elves qu'il a fallu agrandir les bAtirqents pour recevoir tous ceux qui se prisentent.
PASTOR BoNus. Sassari..
Les clercs de la Sardaigne sont allis en pelerinageA Rome. Le pape Pie XI va doter la Sardaigne d'un
s6minaire regional; le cardinal Bisleti est venu le
5 aoýt en poser la premiere pierre. Les s6minaristes
sont rentrts au s6minaire de Sassari, soixante-quinze
au grand Seminaire; en rentrant, ils ont appris que leur
sup6rieur, M. Borgna, etait devenu directeur des sceurs
A Turin; un nouveau sup6rieur a 6ti nomm,. Les personnes changent, 1'esprit demeure. L'oeuvre des vocations compte toujours beaucoup de zelatrices. On
presente saint Vincent comme le modble et le sanctificateur des pretres.
Sassari a pay6 A saint Vincent un tribut d'hommage
a l'occasion du tricentenaire de la Congr6gation. II
y a eu un triduum solennel; on a fait la veill6e sainte,
la nuit du samedi au dimanche; il y a eu 'messe pontificale solennelle par 1'archeveque; les trois discours
ont 6t6 donn6s par M. Filici. Dans le premier, il a
fait le portrait de saint Vincent : coeur plus tendre
que celui d'une vierge, plus genereux que celui d'une
mere, plus ardent que celui d'un ap6tre; dans le
second il a montr6 saint Vincent vivant dans ses fils
et dans leurs minist&res de bienfaisance mat6rielle et
spirituelle; il a loub en particulier le populaire
M. Manzella, missionnaire en Sardaigne depuis vingtcinq ans; dans le troisieme, I'orateur a parlM du
second ordre de saint Vincent, les'Filles de la Charit&.
et du troisieme ordre, les Dames et les Demoiselles
de la Charit6. Une magnifique procession s'est d6roule
le troisieme jout dans les rues de Sassari. L'archev•que
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a pris la parole pour remercier ies pr6tres de la
Mission, les Filles de la Charite, les Dames et les
Demoiselles de la Charit&. On a servi anx pauvres.
un grand repas: cela convenait dans une fete de saint :ý
Vincent, ap6tre de la Charite. Notre bienheureux pire.;
a dui tre content de cette maniere de ce16brer le troisieme centenaire de sa Congr6gation.
MANUALINO DE PIETA, par David Landi, pretre de la:
Mission.
.'
Ce petit manuel est destine la jeunesse;ilrappellUe
d'abord ce que la jeunesse catholique doit savoire_
il signale les perils de la jeunesse : passion domi-nante, langue, respect humain, mauvaises compagnies,
lectures on repr6sentations; il donne les remedes a
ces dangers; il indique les pratiques de pit6 de la,
jeunesse catholique. Il y a pour tous les jours dec
I'ann6e un thbme de miditation emprunt6 a saint.,
Vincent, a la bienbeureuse Marillac, a Fr6deric
Ozanam, a saint Francois de Sales. Excellent manuel,
empreint d'une pi6t6 solide.
LA MEDIATION UNIVERSELLE DE MARIE ET SON VERI-.~;
TABLE CULTE DANS LE MYSTERE DE LA VISITATION, par

Angelo Campanale, pr&tre de la Mission.
Notre confrere montre que le christianisme a tou-,
jours honor6 Marie parce que Dieu a fait en elle de
grandes choses; il fait le r6cit evangelique de la Visitation; il en donne un bref commentaire et il en tire
les enseigniements suivants : Marie est mbre de Dieu..
et des hommes, nous lui devons un culte d'honneur;
Marie est notre mediatrice secondaire aupris de Dieu,
nous lui devons un culte d'intercession. Quelle est la
nature de cette mediation de Marie? Elle est universelle et efficace-: on le voit par la sanctification de
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saint Jean Baptiste; plus tard par les noces de
Cana, plus tard encore par les sanctuaires innombrables qui, dans tous les temps et dans tous les
lieux, ont 6t6 didiis a Marie. Ce discours fut proSnonce, le 2 juillet 1925, dans l'6glise de la Visitation

A Turin. L'auteur y a ajoutiun appendice pour montrer
les progres de la devotion A Marie, midiatrice, dans
l'univers. Discours substantiel, d'une doctrine sure et
d'une onction touchante.

POLOGNE
La sceur Kruzer 6crit que, n'ayant plus d'argent
pour nourrir ses vieillards et ses enfants, elle avait
promis de donner, poor faire dire des messes pour les
ames du Purgatoire, tant pour cent du produit da
travail qu'ozr lui ferait faire, Aussit6t on lui propose
la confection de bonnets d'uniforme et ce travail rmnunerateur suffit 4 nourrir, habiller, chausser, chauffer
les enfants et les vieux.
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GRECE
Lettre de M. SALIBA, Pritrede la Misson,
i M. VERDIER, Superieu gineral.
Santorin, le 24 decembre 1925,

MONSIEUR ET TRES HONOREf PRE,

Votre bin.diction, s'il vous plait!
Depuis ma derniere, lettre rien de nouveau n'est
survenu; notre volcan continue toujours ses eruptions.
Au cours du mois dernier, les geologues out fait des
observations intiressantes. Is ont ainsi constat6 que
la radioactivite de l'eau de mer au contact de la lave,
et celle de l'eau qui reste dans la baie obstruee en
partie par la lave, sont insignifiantes. Le diplacement
du c6ne d'6ruption est arr&te et il ne s'6chappe plus _
de vapeurs de soufre du c6ne de Ghborghios. La nouvelle lave s'ecoule en partie sur la lave ancienne provenant des eruptions de 1866 et 1707. De I'avis toujours des geologues, l'activit6 du volcan &tait entrie
graduellement, depuis le 13 octobre, dans la phase du
paroxysme violent. Les projections de vapeur d'eau et :
de gaz, et les detonations'etaient en effet tres puissantes et tres fr6quentes. 11 y avait, et il y a encore
des projections de grandes quantit6s de cendres qui
retombent a une distance horizontale, d'environ 8oo
metres. Les nuages de vapeur d'eau et de cendres,
atteignent une hauteur de .60o
mitres, d'aucuns
disent 2000
ooo et 3 ooo (?!), et sont port6s par le vent
au-dessus de 'ile. De temps en temps, nous avons
& Thira des pluies de cendres et de sable, et mwme
une fois nous avons eu une pluic d'eau chaude qui a

-

153 -

brli toutes les plantes des jardins. La nouvelle ile
continue d'avancer toujours dans les directions sudest et pord-est. Jusqu'k ce moment, assurent toujours
les g6ologues, la vie des habitants ne court aucun
danger. Somme toute, le volcan n'a fait de mal, jusqu'a
ce jour, qu'a notre 6cole qui a vu ses 61lves
tomber de quatre-vingts a vingt; lei parents, en effet,
effrayes de cette eruption, ne nous ont pas envoy6
leurs enfants; 1'6cole fonctionne quand meme normalement avec ses vingt 6lMves. Que Dieu ait pitii de
nous!
SALIBA.

ASIE
CHINE
TABLEAU GENERAL
DE L'ITAT DES MISSIONS DES LAZARISTES
du ier juillet 1924 an 3o juin 1925

dans les vicariats du nord et du sud de la Chine.
Nord.

Sud.

Catholiques .
. . ..
Hirrtiques . . . . .
Paiens . . . . . . .
Chrdtientds . . . .
Districts. . . . . . .
Residences . . . . .
Vicaires apostoliques
Pr6fet...... .
Missionnaires pretres
-

-

. . . . .
73 263
. . . . . .
So ooo
. . .
..
ooo ooo
47000000
..
. ..
a 37
. .. . . . .
31
. . . . . .
140
. . .
. .
6
......
europ6ens.
72

amricains.
indigenes.

]tudiants . . ..
Sminaristes . .
Frbres europ-ens.

S

-

indigenes .

Sdculiers pretres europdens. .
-

-

indigenes . . .

-

aspirants seminaristes.

-

petits
grands

-

Trappistes .
. . ... . . . .
Maristes . . . . . . ......
Paulistes ....

15

548 121
19 00000oo

4 85919

i65
6
84
n

46
29
15

4
13

4
95
57
187
io3
»

373
457
91

96
74
74
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Sud.

Fillesdela Charitd europeennes.
am6ricaines.,
.
-indigenes
Franciscaines Missionnaires de
Marie . ............
Religieuses indigenes . .. - .
Catichistes hommes. . . . . . .
......
femmes ....
Maitres d'dcole ........
Maitresses Baptiseurs. . . . . . . . . . . .
Baptiseuses . .. . . . . . . . ..
tglises . . . . . . . . . . . .. .
.
-Chapelles. . . . . . . . . . ..
lcoles primaires de garqons. . .
Ecoliers. . . . . . . . . . ... .
Ecoles primaires de filles. . . .
:Ecolibres . . . .. . . . . . . .
Ecoles secondaires de garSons. .
...
. ..
. . . ..
Eltvcs. ..
lcoles secondaires de filles. ..
.....
....
tflves.......
.1
Collbges de garqons .......
.
.....
Lleves........
.
.
.....
Colleges de filles.
.. .
. . . . . . .
Elbves. ...
Ecoles mixtes. . . . . . . . ...
A1eves catholiques. . . . . . ...
..
paiens ..........
Ecoles normales de garcons. . .
. . .;
.......
Elbves.....
.
Ecoles normales de filles ....
.1
.....
lves. . . . . ..
. . .. .
Ecoles de cat6chistes ..
. . . - . ktudiants . . ....
... . .. .
ktudiantes . . ....
Catichum6nats d'hommes.. ..
........
......
.leves
Catichum.nats de femmes. ..
tleves . . . . . . . . ....

it

72
1
116

81

179
555
171
5)7
213

42
3o6
o62
855
1 89
4o1

1z

i 24

79
35
967
390
0002

r 538
223

i53
4764
14
i 93o
5
292
204

25
566
187

.

2o38

i 9o5
29882

1 zo
24 421
143
3 io6
4
i 178
14
1 129
to
52o
162
2013

2978
71
4
110
o
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n
65
5 374
33
3494

662
391
1o16
22473
829
15751
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Sud.

.
.....
.......
Ateliers
.
. . .
...
Ouvriers . ...
.28
.. . . . .
Ouvroirs . ...
.
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ACTE DE PIRATERIE A BORD DU n TUNG CHOW )

Le navire qur ramenait notre confrere M. Lefaki a
kt6 pirate par des Chinois embarqubs comme passagers a 200 milles au sud de Weihaiwei.
la figure d'un
Les pirates blesserent le capitaine
coup' de revolver et maintinrent en respect le reste de
l'6quipage ainsi que les passagers. Les pirates changerent la route di navire en disant vouloir le diriger,
sur Shanghai, ensuite ils le dirigerent sur Swatow, et
enfin sur la baie de Bias. Le navire 6tait pilot6 par le
second et le troisimme officier sous la surveillance des
pirates et les ro6caniciens manoeuvraient sous la
menace des revolvers.
Les pirates s'-tablirent dans le salon des premieres,
mais ne genirent pas les passagers qui prirent leurs
repas aux heures reglementaires et purent occuper
leurs cabines. Les pirates previnrent qu'en cas de
revolte ils tueraient les passagers et I'equipage; ils
tinrent le navire, le plus Aloign6 possible de la terre
et renouvelkrent leur menace d'un massacre gin6ral
chaque fois qu'unnavire fut en vue.
Le 22 courant, le Tung-Chow arriva en face du
repaire des pirates.
Sur le conseil des officiers, les passagers resterent
dans leurs cabines pendant que des sampans se d6tachaient de la c6te pour venir prendre possession du
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butin qui comprenait une somme considerable en
especes, une partie du chargement et tons les bagages
des passagers chinois. Personne ne fut molest6.
Le vapeur leva 1'ancre A deux heures dix minutes,
et se dirigea vers Hong-Kong.
Personne n'est bless6, mais les passagers sont fatigues par les emotions.
A PROPOS DE PILLAGES
Nous empruntons H PFckh de Tien-Tsin du 7 janvier 1926,
'article suivant :

On a enfin tous les details d'une serie d'attentats,
au cours des r6centes hostilites, contre un pretre qui
a absolument tout perdu, meme sa sante rudement
6prouvee par les avanies de toutes sortes et les traitements brutaux, inhumains que lui ont infliges ses
agresseurs, nous devrions dire ses bourreaux. Voici
un resume de cette lamentable histoire :
( 11 s'agit du Rev. P. Marynen, Lazariste hollandais,
charge d'un groupe de chretient6s dont le principal
est Kwan-poo teou, A 45 lys envirofi au sud-ouest de
Tien-tsin.
" II eut affaire d'abord avec les soldats en doroute
de Ly-Tsin-lin, puis a leurs poursuivants, ceux des
deuxieme et troisieme arm6es populaires.
c A I'annonce de I'arrivee des premiers, trois
cents
chr6tiens et sept cents paiens environ se refugient
en
hate avec leurs bagages dans l'enclos de la-residence
du PNre et de i'eglise.
( Le 24 d6cembre, Aune heure da matin, 1'enclos est
envahi par une ban-ie de soldats avec un capitaine
a
leur t&te. Peosant les satisfaire en calmant lear
faim, le Pere obtient d'eux qu'ils aillent en dehors de la
residence prendre un repas dont il fera les frais. La
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faim calmbe, restait toujours aussi vive la soif da
pillage. Toutes les entrees de la residence ayant et6
fermres, les soldats escaladdrent les murs de l'enclos.'
Le Prre alla alors a leur rencontre, mais ils l'carterent
rudement et envahirent tous les locaux: iglise, icole,
chambres privies, faisant main basse sur tout cc qui
pouvait s'emporter facilement des biens du Pere et
de ceux des r6fugibs et saccageant tout le reste avec
rage. Le butin comprenait entre autres une somme en
argent de 237 dollars, tout l'avoir du Phre pour I'entretien de ses ceuvres.
u Ces soldats partis, continuant leur fuite, itaient
suivis d'autres bandes tout aussi assoiff-es de pillage,
a Le 25 dicembre, toujours a une heure du matin,
nouvel envahissement. Heureusement quelques sacs
de grain trouves trop encombrants par les premiers
pillards pourvurent au repas des seconds qui, une fois
repus, se mirent a exiger du Pere une somme de
x ooo dollars. Cette somme, pour cause, ne pouvant
leur etre livree, nouvelle fouille des locaux et des
gens r6fugies, sans excepter les femmes. Fouille st6-.
rile, bien entendu. Pris de rage, les soldats massrent
les quinze 61tves internes de 1'6cole vers 1'entr6e de la
chambre du Pare, et apportarent devant' celui-ci ua
gros fagot de paille. Le malheureux -Pare fut alors
d6pouillk de ses v6tements, sauf de ses pantalons qu'il
dut retenir de ses mains, car sa ceinture meme lui fut
arrachie. II fut alors pouss6 et bouscul6 vers le feu
de'j allumn lorsque les enfants, a genoux, supplibrent
d'6pargner la vie de leur missionnaire et offrirent
d'aller, accompagnes de soldats, demander de I'argent
de porte en porte dans le village. Hklas! la toaurne
ne rapporta que 2 dollars, les maisons du village,
pour la plupart, etant 6vacuaes par les habitants ou
deja pillies par les fuyards. Entre temps, on d6cou-
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vrait la cave de la residence qui rec6lait les objets du
culte et les habits du Pere et ceux de son vicaire indigene. Se rendant compte enfin que le Pere n'avait
vraiment pas d'argent, les pillards se contenterent de
leur trouvaille et des 2 dollars rapport6s par les .nfants
et d6camperent.
a Mais les 6preuves du Pere n'6taient pas encore a
leur fin.
c Dans la journ6e du 25, nouveaux envahisseurs.
L'un d'eux, d'une main saisissant le Pere par le poignet
et de I'autre appuyant sur sa cuisse le canon de son
fusil, exigea de l'argent. Instinctivement, le Pere fit,
un brusque mouvement de c6t6. Surprise ou non de
la part du brigand, le fait est que le coup de feu
partit et la balle enfonca dans le pave6
deux pas
devant le Pere. Elle lui restera comme triste souvenir
de ces jours d'horreur. Les soldats alors renverserent
le Pere a terre et I'un d'eux, dans le geste de
1'6trangler, lui laissa sur le. cou la -profonde trace
de ses cinq ongles I Quels ongles! On le devine. Leur
salet6 et celle des haillons rev6tus par le Pere apr4s
son d6pouillement n'expliquent que trop que les plaies
faites par de telles griffes se soient, depuis, hideusement envenimbe§.
t Les 26 et 27 decembre virent 1'entree des troupes
populaires qui fouillbrent dans les debris sans nom
des prec'dents pillages bien peu faits pour les satisfaire. A ce moment, le Pere ayant voulu rassurer
quelques-uns de ses gens pris de frayeur- recut, des
soldats, sur le bras, plusieurs coups de plat de baion-5
nettes qui ne s'arrtekrent que lorsque le Pere put
exhiber son passeport. Deux coups de feu, cependant
tires en l'air, terminirent enfin I'agression.
(cLes pertes mat&rielles, seulement pour le Pere et
les gens directement a son service, s'6elvent a plus de
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2ooo dollars, pour les objets du culte, les vetements,
literies, bicyolettes, chevaux, instruments, dCgits aux
immeubles et argent en esp&ce.
cMais les pertes du Pere lui sont bien moins sensibles
que celles de ses r6fugies. Si seulement il pouvait un
peu d6dommager ceux-ci, it se consolerait volontiefs
de I'extremitA oi sa pauvret6 ordinaire est descendue. »
VICARIAT APOSTOLIQUE DE PtKIN

Atat de la Mission du I" juillet 1924 au 3o juin 1925.
In-4 de 19o pages, donnant une notice historique du
vicariat de P6kin, Ie personnel actuel avec la photographie de tous les missionnaires, les oeuvres et les
fruits spirituels, la photographie de toutes les 6glises
du vicariat, des ecoles et des colleges.
LE BULLETIN CATHOLIQUE DE PEKIN

Lettre de S. Exc. Mgr le deilgud apostolique& M. VERDIER, Supirieurgnxiral de la Congrngatipo de la Mission.
'RVRENDISSIME

MONSIEUR

LE

SUPERIEUR

GENERAL,

Puisque I'un des principaux devoirs de la. chariti
fraternelle est, selon 1'Ap6tre, de se rkiouir avec ceux
qui se rijouissent,c'est pour moi un devoir bien agreable
de prendre ma part aux joies du Tricentenaire de Ia
fondation de la Mission.
C'est un devoir de justice aussi.
Au representant du Souverain Pontife, dans cette
immense contr6e d'evangelisation, I'occasion n'est que
trop favorable pour rendre hommage aux travaux
apostoliques de la Compagnie des Prktres de la
Mission.
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Quand saint Vincentinstitua sa Congregation, lorsqu'il se rijouissait de la voir prendre pled aux iles-

Hebrides, en Barbarie, a Madagascar, eut-il la vision
proph6tique, l'intuition, le pressentiment de la participation qu'elle devait avoir dans la conversion de la
Clfine? II est permis de le croire, car, sur la foi de la
Vie des Saints, nous savons que Dien s'est souvent pla
a r6veler aux fondateurs d'ordres les destin6esfutures
de leur famille naissante.
Apres et avec tant d'excellents ouvriers, au coursde ces trois siecles, les fils de saint Vincent ont jou6 '
un grand r6le dans l'6vangelisation de la Chine. Sans.
parler des premiers pionniers, MM. Appiani et
Pedrinii, ni des glorieux martyrs Francois Clet et
J. Gabriel Perboyre, qu'il me soit permis de signaler
seulement deux faits qui sont tout a l'honneur de leur
ztle apostolique, a savoir : d'abord la multiplication
et 1'epanouissement de nouvelles Missions que Ie
Saint-Siege a pu constituer dans les territoires primitivement confi)s aux Lazaristes; ensuite, la bonne
formation d'un nombreux clerge indigine.
Et, n'est-ce pas la 1'esprit, la methode de saint Vincent: conv.ertir les peuples et leur donner de bons et
saints pasteurs?
L'institution d'in clerg* indighne est la- condition
primordiale et prdalable du- succns- difinitif des: Missions-; V'tat de mission, en effet, n'est pas en lui-m&me
une fin, un terme sans au-dell; les Missions sant un
moyen transitoire d'6tablir 1'gglise fA oi~ la foi n-pas encore pris racine.
La creation de la prefecture apostolique indigene
de Libsien atteste Iheureuse issue des efforts- devotre
Congregation err cette region.
La Chine, longtemps inmmuable, se transforme sondain, et nous voici vraiment en presence d'Wun atwre
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Chine; mais la charit6 chr6tienne est perptuellement
jeune et, elle aussi, transforme son apostolat et trouve
toujours les moyens de conversion en harmonie avec
la direction du Saint-Siege et Jes -lgitimes aspirations
des peuples qu'elle 6vang6lise, dum omni modo Chrislus
annuncietur. (Phil., 1.r8.)

Je vous prie,Monsieur le Superieur g6n6ral, d'agreer,
avec mes respectueuses felicitations et mes voeux
sinceres, ce t6moignage qu'il me plait de rendre a vos
missionnaires. Puisse-t-il unir sa note an concert de
congratulations dont vous serez Tobjet &T'occasion de
cette solennelle commemoration I
tar je sais qu'avec les f&es du Tricentenaire, vos
fils et disciples doivent c6l6brer le cinguantenaire de
votre vocation religieuse.
Fils et disciples, je l'ai bien dit, les Pretres de la
-Mission en Chine s'efforceront de suivre vos pas,
vous, qui donnez exemple d'un attachement inebranlable au vicaire du Christ, Plus elle adhere an Siege
apostolique, plus l'ime du missionnaire s'affermit dans
la foi et dans la charite et assure ses succes.
C'est en union des memes sentiments de veneration
que je demeure,
Monsieur Le S.up6rieur .ganeral, de votne ,paterdite
x.vrrendissime, le .tris .dcvoa.en J.-C.

-FCaSUS COSTANTINI,
Archeveque de Theodosie,
D*iegud.ajfstlolique.
OUVRAGES DU P. HUG
.On annoncait, dans un catalogue, que, u pour son
liviesi loyal et si courageux, le missionnaire Huc avait
,obtenu les honneurs delIndex ». M. Planchet montre

qu'il n'y a rien de -rai .dans oette mise a l'indeK; que
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c'est un propos malveillant, recueilli je ne sais oi~, qui.
n'a aucun fondement.
PETIT ECHO DE SAINT-MICHEL
M. Cl6ment va faire mettre dans I'6glise des L6gations de Pekin une statue de sainte Th6rese detl'Enfant-Jsus; ii en expose les raisons et cite, enparticulier, ce passage de l'Histoired'une dme composee
par celle qu'on a nomm6e la Vierge apostolique :
< Je voudrais eclairer les Ames comme les prophbtes,
les docteurs. Je voudrais parcourir la terre, prCcher
votre nom et planter sur le sol infidele votre croix
glorieuse, mon Bien-aimn ! Mais une seule mission ne
me suffirait pas: je voudrais en mrme temps annoncer
l'tvangile dans toutes les parties du monde, etjusque
dans les iles les plus reculees. Je voudrais etre missionnaire, non seulement pendant quelques annies, mais
je voudrais l'avoir 6t6 depuis la creation du monde,
et cpntinuer de l'ktre jusqu'a la consommation des
siIcles. n
L'AMI DES MISSIONNAIRES DU KIANG-SI

Lettre officielle de la Chambre de commerce de TsixShien, 4 S. G. Mgr FATIGUET, vicaire apostoliquede
Nan Chang (Kiang-Si.)
MONSEIGNEUR,

Nous vous adressons respectueusement la pr6sente
lettre. L'ann6e derniere, le 12 de la onziime lune et le
14 de la douzieme lune, une foule de soldats en.
droute a pr6cipitamment envahi notre ville de Tsin-,
shien. Alors tous les habitants et commersants, saisis
de frayeur, se refugibrent dans la r6sidence de votre
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noble religion. Le nombre de r6fugies fut A peu pros
de deux mille. Le pretre, Hiu, compatissant a 1'-gard
de tant de malheureux, hommes et femmes, vieillards
et enfants, souffrant de faim et de froid, donna ordre
a ses deux compagnons, Hou-i-sing et Ngai-seu-yuen,
de leur procurer de la paille pour coucher et du riz a
manger.
Quoique les biens de ces deux mille malheureux

aient 6t6 pill6s par les brigands, leur vie, cependant,
a &t6 sauvbe par le pretre Hiu de la Mission catholique. Car, en ce moment-la, le sous-prefet et le chef
de police de ville s'6taient enfuis et aucun des membres
de la Chambre de commerce, en cette circonstance,
n'osait prendre en main l'administration.
Quelques jours apres arrivait le g6enral Ngo, avec
ses troupes r6gulixres, pour s'installer en cette ville.
C'est encore le pretre Hiu, de la Mission catholique,
qui se devoua et preta son secours :il avanqa son argent
et consentit h entrer en pourparlers avec.les chefs
militaires pour maintenir la paix.
C'est a M. Hiu que nous devons de la reconnaissance; c'est aussi a vous, Monseigneur, que nous
devons des remerciements pour le service de la charit6.
C'est vraiment un acte de g6nerosit6! il m6rite toutes
les louanges! Nous, Tsinshiennais, notables, commerqants, etudiants et laboureurs, nous ne savons vraiment
pas comment nous pourrions rendre graces pour ce
bienfait!
Nous venons d'entendre dire qu'A cause de la mort
de M. Yeou certains chretiens de Tsi-pi-san sont venus

A Tsin-shieninviter M. Hiu d'aller succ6der a M. Yeou
et qu'ils vont prier l'eveqtie d'envoyer M. Hiu habiter
A Tsi-pi-san et de designer un autre missionnaire, a
sa place, A Tsin-shien. VoilA pourquoi, nous, 6tant
inquiets de ce changement, nous avons convoqui les

-

166 -

habitants de la ville de Tsin-shien, pour deliberer et
vous adresser une supplique, vous priant de rnaintenir
M. Hiu a Tsin-shien. C'est le 24 de la pr6sente lune
qu'a eu lieu cette r6union dans la Chambre de commerce : il y a 420 voix qui demandent de maintenir

M. Hiu dans la ville de Tsin-shien.
Nous vous adressons done, Monseigneur, cette supplique afin que vous daigniez exaucer la priere da
peuple de Tsin-shien.
Maintenant, nous vous souhaitons une haute paix
et vous prions d'examiner la choseLes chefs de la Chambre de commerce : avec les
noms de 420 personnes qui out siga. la priseate
supplique.
24 de la troisieme lune de la quatorzieme annie delW•
RIpublique.
PETIT MESSAGER DE NINGPO.

Juille 1925.
Oi en sommes-nous? -

-

'.

Lorsque, au milieu de juin,.

nous essayions de donner a nos amis lointains nmi:
apergu sommaire de la situation troubl6e da pays, le
ciel de Chine 6tait bien noir et I'atmosphere chargkc
d'orage. Partout i'excitation 6tait intense, soigneasement entretenue par les agissements des ecoles, lesr
ricits exag6res de la presse, qui fournissaient a Ia
cr6dulit6 publique les histoires les plus fantastiques.
et les fanfaronnades les plus ridicules. La greve bat-tait son plein, mettant sur le pav6 des milliers dei
travailleurs qu'il fallait payer et nourrir; ce A q4pourvoyaient les quotes organisdes dans la rue ~-.
dans les boutiques, et fournissant aux meneurs U.eC
armie toute prexe de desordres. A ce moment, on0
pouvait s'attendre au pire...

G race a Dieu, depuis lors la situation s'est quelqut
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peu ditendue; le travail reprend, I'ordre renait, mais
le temps reste lourd, l'avenir incertain. De-ci de-la,
partout oi la tension itait trop forte, des. orages
locaux ont eclat6 qui facilement auraient pa dge'n&rer en desas(res irr6parables. C'est ainsi qu'A
Kiukiang, presque an lendemain des &chauffourees
sanglantes de Hankow que nous signalions dans
notre dernier numiro, la populace excit6e par les
jeunes se langait a F'assaut de la concession, attaquant le Consulat et la Banque japonaise, la Compagnie de navigation anglaise, demolissant en moins.
de rien, pillant, brflant tout ce qui lui tombait sons
la main, avant mime que les canonnieres &trangeres
aient pu debarquer leurs troupes de secours.
A Canton, le 23 juin, ce fat autrement sirieux. Au
cours d'une parade a laquelle prenaient part, en
dehors des elments ordinaires, des ecoles et des.
marchands, les cadets de I'&cole militaire et les sodats en armes, tout a coup, sans provocation d'aucuan
sorte, an moment ou le cortege passait devant les
concessions etrang.res, la fusillade Cclate, tuant da.
premier coup un Franqais et blessant d'autres spectateurs, tandis que les vocifbrations redoubleat de
violence. Heureasement que, averties des la veille de
ce qui se preparait, les autorits avaient pris leuia
mesures. Sachant bien qu'elles ne pouvaient comptex
sur les magistrats chinois qu'elles avaient amises aussit6t, elles etaient pr6tes a toute 6vent•ulit6. Aussi ha.
riposte ne se lit pas attendre;. les vloantaires, la
garde, les navires de guesre frangais, anglais, japonais se mirent de la partie. En vingt minutes les
mitrailleuses avaieat nettoy6 la place et plus de cent.
manifestants restaient sans vie sur le carrealt. tandisque deux cents autres, plus on moins bless&s, allaieat
se faire soigner par La ville. La legon fut dare, rais.
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depuis lors, les meneurs se le tiennent pour dit; ils
ont proteste et protesteront longtemps encore; par
menaces, par promesses ils ont fait la greve autour
des concessions, mais prudemment ils se tiennent a
l'6cart, et malgr6 leurs rodomontades ils ne semblent pas prets de venir s'y frotter de nouveau.
A Ningpo. nous avons eu nous-memes notre tour
d'imotion, quahd par deux fois, le 21 et le 22 juin, la
jeunesse des 6coles s'est lanc6e a l'assaut, peu dangereux d'ailleurs, puisque la police presente laissait
faire, d'une maison chinoise qui fournissait les
Anglais de 1'endroit et d'une maison de la douane qui
abritait un employe japonais. Encore faut-il dire, pour
reduire l'incident a sa juste valeur, que les choses n'en
seraient sans doute pas venues 1 si d'une part, pour
le premier cas, il n'y avait pas eu quelques paroles
imprudentes a l'adresse d'une jeunesse deja surexcitee, si de I'autre le boy chinois du Japonais n'avait
pas maltrait6 un tireur de pousse, brutalit6 dont son
patron bien a tort fut rendu responsable. Quoi qu'il
en soit des motifs, les jeunes, ces deux soirs-la, out
fait belle besogne : le travail d'anarchie et de destruction ne laissa rien a desirer. Dans le magasin
tout fut bris6, portes, fenetres, comptoirs, vitrines,
etagires, et leur contenu de bouteilles, conserves,
bref un sac veritable. Dans la maison di douanier,
meme chose : au matin ii ne restait plus que les murs,
et encore, avec quelques cendres fumantes. Heureusement les deux locataires eurent-ils la bonne fortune de n'etre pas decouverts, 1'un dans use grosse
jarre d'eau, I'autre derriere la meme jarre : sans quoi,
a en juger par 1'ardeur de destruction, par les vociferations qui s'entendaient de tout le faubourg, ils
auraient bien pu y laisser la vie. Peut-&tre alors la
police, souriante jusque-lI, n'aurait pas laiss6 faire.
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Plus d'un,.dit-on, de ces jeunes patriotes fut blessi
par la chute des verres ou des pierres, et s'en fut se
faire soigner a l'h6pital; blessures glorieuses, c'6tait
pour la cause.
Mais, d&s le lendemain, apparaissait dans nos eaux
un torpilleur americain, aussit6t suivi d'une canonniere japonaise. Du coup tout rentrait dans le calme.
L'apprdche des vacances d'ailleurs, les chaleurs de
la canicule particulibrement vives cette ann6e, firent
songer i plus d'un, je pense, qu'il ne serait pas sage
d'aller d'un coup jusqu'au bout de ses forces et que
peut-etre il serait mieux de garder pour,des temps
plus propices aux beaux gestes les forces et les
ardeurs dont la patrie aurait encore besoin.
Le fait est qu'i partir de cette date I'1e6ment f&minin
a completement disparu de la rue. Les 6tudiants se
sont faits plus rares; plus d'orateurs aux carrefours,
plus de queteurs pour le soutien de la greve. Quelques
rares groupes en permanence sur les quais d'arrivee
des bateaux de Shanghai, aux abords du bureau
de la poste pour surveiller la provenance ou le contenu du cargo et d6cider de bonne prise toute marchandise de mauvaise nature : entendez toute marchandise anglaise ou japonaise. Car il est a remarquer que, du d6but, la France et les Frangais ont
et6 mis hors de cause et ne sont que tout a fait indirectement englob6sedans la haine qui en veut a l'imperialisme 6tranger. La France n'est-elle pas une
r6publique comme la Chine ? Ce qui n'emi&cha pas
toutefois que nous n'ayons eu affaire un beau jour i
ce zele intempestif. Un colis postal du Bon March6
de Paris, je vous prie, fut d6clare d'origine japonaise,
arrach6 des mains de notre domestique et confisqub
contre recu sign6 de l'Association des Y. M. C. A.
Plainte fut portte a la police qui nous retourna bien
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vite le paquet et les jeunes patriotes reconnurent, de
fort bonne grace d'ailleurs, qu'ils s'6taient trompis.
Ce n'6tait pas tout a fait leur faute. Ignorant toute
langue 6trangbre, ils n'avaient pas su lire le mot Paris
d'oi venait le paquet. Sans quoi, probablement, ils
n'auraient pas fait confusion.
Le 3o juin avait 6t- fix6 comme jour de deil
national dans la Chine entiere et de protestation contre
les ev6nements du 3o mai. Nous n'6tions done pas
sans inqui6tude et redoutions pour ce jour quelque
violence; il n'en fut rien heureusement. Le defilk se
fit sans tumulte ni d6sordre aucun; la chaleur, la
fatigue, I'habitude produisaient leur effet. Quelques
groupes de lambins et bambines des icoies, des
formations dejeunes gens bien moins denses d'ailleurs

que dans les parades du d6but, quelques ouvriers,
quelques commercants, puisqu'il fallait representer
toutes les classes, d6ambulerent par les rues de huit
heures A midi, brandissant au bout de leur petit drapeau blanc ou clamant sans enthousiasme les revendications de la Chine : ( A bas l'imperialisme etranger!
La Chine aux Chinois! A bas les trait6s injustes!
N'achetez pas les mauvaises marchandises ! ) Et ce.
fut tout: un peu platonique, n'est-ce pas ?
Or, voila que le meme jour, an soir, une autre
manifestation organisait aussi une procession qui ne
fut pas sans pittoresque, ni surtout sans effet, puisqu'elle remporta la victoire. De cent a deux cents
paysans, coiffes d'un chapeau de feuilles de bamboo,
deftlErent en silence, tenant en main un drapeau
reclame oi vous atiriez pu lire en gros caractbres : A
bas le monopole! C'6tait I'honorable corporation des...
vidangeurs, innocentes victimes de deuix maisons dea
gros de la ville qui, fortes d'une licence mandarinale,
accaparaient tous les produits, haussaient les prix I

-

-

'71 -

leur gri, - car en Chine ca se paye et tres cher, - trichaient sur la marchandise ('), au grand detriment
des pauvres travailleurs et de leurs legumes. Forts
de leurs droits et prets a tout, nos paysans auraient
tout dimoli si le mandarin bien avis6 ne leur avait
donnA gain de cause. Ils sont contents; ils pourront
desormais traiter directement leurs affaires ave, le
producteur.
Huit jours auparavant, le 24 juin, les jonques de

peche nous avaient semblablement d6montrk de
quelle puissance est la solidarite dans la defense des
interets communs. Revenant de lear campagne, les
jonques, selon l'usage, apportaient avec elles cinq
cents livres de sel pour 1'usage familial. La gabelle
crut pouvoir ignorer la coutume et, comme elle avait
la force, fit one saisie et blessa meme un hooame. Les
barques arrivaient devant notre residence vers les
onze heures du matin, quand soudain nous entendons
retentir la conque marine, battre dlt tam-tam et
aussit6t les voili de redescendre quelque 3oo on
4oo mttres plus bas, jetant 1'ancre c6te a c6te sur
toute la largetr du fieuve. En moins de rien, tout le
passage itait bloqub, et la ligne de barrage s'"paississait a mesure que les jonques rentraient do large.
A deux heures du soir, ce n'Atait plus une rangie,
c'6taient, separ&es sealement par on espace de quelques metres, quatre lignes successives de jonques, se
tenant amarr-es fortement I'une contre l'autre et readant impossible tonte navigation. Les vapeurs qai
venaient de la mer s'arr&taient n6cessairemenv audessus; ceux de Shanghai emprisonans ne pouvaient.
partir; car nos p&cheurs, ttes dures, comme d'ailleurs partont, se seraient fait plut6t cooler que
d'ouvrir un passage. Or, pour cooler une jonque,
pour risquer des vies humaines, il faut partowt, maid
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en Chine surtout, y regarder a deux fois. Pendant ce
temps, les tractations avaient lieu. Le mandarin reconnaissant le bien-fond6 de leurs plaintes, faisait droit
a leurs reclamations et accordait, avec la restitution
du sel confisqu6, une indemnit6 pour les blessures et
une reconnaissance officielle de leur privilege. Ce
jour-la la gabe le a perdu la face en grand.
A Taichowfu, vers la meme 6 poque toujours, les
choses ne se passaient pas aussi simplement ni doucement. A cause de la s6cheresse persistante, la
moisson, qui s'annoncait belle, commencait I d6p6rir.
Le peuple d6cida de recourir au ciel pour obtenir la
pluie. Une procession fut decrktee ot, selon l'usage,
devait etre port6e solennellement une grenouille vivante, moyen infaillible d'obtenir I'effet desire. Voill
done la foule des paysans escortant respectueusement
la grenouille sacr6e jusqu'au tribunal, ou le grand
homme (le mandarin) est prie de se joindre au cortege
et d'unir ses supplications a celles de son bon peuple.
N'est-il pas, en effet, le pere et la mere de ce peuple '
disol6? Mais le mandarin est de son temps; il fait
r6pondre que son tribunal n'est pas un lieu de prieres,
qu'il ira tout a I'heure A la pagode, et qu'en attendant
on le laisse en paix. Mais, c'est que la foule, a son
tour ne veut rien savoir. Elle murmure, vocifere, elle
fait du tapage et puisque le grand homme se d6robe,
on ira bien jusqu'a lui. Mais les gardes barrent le
passage; on se bouscule et dans la bousculade le
bocal tombe a terre et la grefiouille sainte est foulie
aux pieds et ecras6e. Pour le coup, les paysans sont
devenus furieux, et, s'emparant de tout ce qui leur
tombe sous la main, commencent un sac en rtgle.
Mais alors, craignant pour sa vie, le mandarin fait
marcher ses hommes et ordonne de tirer. La foule a
disparu, mais il y a des victimes, le bonze, dit-on, qui
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presidait la ceremonie. Vous pensez si la presse et
la gent itudiante ont pouss6 les hauts cris. Mais le
c6t6 inattendu 'de l'affaire, c'est le bruit r6pandu
aussit6t que si le mandarin a fait tirer sur le peuple,
c'est a l'instigation des 6trangers, des Anglais naturellement, qui se trouvent dans la ville de Taichowfu.
I Aussit6t la fureur populaire s'est tourn6e contre
eux et, d&s le lendemain, nous dit-on, tous les missionnaires protestants de l'endroit ont pris la fuite;
mais, ajoute quelqu'un, je crois bien que cc sont les
pasteurs chinois eux-memes qui ont lance la nouvelle,
afin de se liberer ainsi an point de'vue religieux de
1'emprise 6trang&re et de... 'imperialisme 6tranger.
Grace a Dieu, nos missionnaires de l'endroit, pas
plus d'ailleurs que ceux des autres postes du Vicariat,
n'ont eu a se mettre en lieu sir; ce qui malheureusement ne fut pas le cas dans bien d'autres missions,
celles du Sud surtout, des environs de Canton, oi tous
les 6trangers ont di se refugier a Hongkong.
II semble bien que chez nous pour l'instant tout est
calme. Tandis qu'a P6kin les ministres des Puissances
travaillent a r6gler paur le mieux les incidents du
30 mai, Shanghai se reprend peu 5 peu, et malgre
les agissements des meneurs qui ont int6r&t a prolonger les grives, on serait presque sans inqui6tude,
n'6tait la concentration dmr troupes par trop nombreuses dans les 'environs de cette ville et sur les
confins du Chekiang. Car, en Chine, trop de soldats,
meme pour maintenir I'ordre, c'est dangereux.
A Ningpo rien d'anormal, sinon que le Hsin Pekin
de la Compagnie anglaise n'a pas encore repris son
service interrompu depuis plus d'un mois, et que nous
voyons toujours amarre sur ses ancres au milieu du
fleuve un cargo-boat anglais abandonne de son 6quipage et qui attend en patience des jours meilleurs.
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Et vous avez vu maintenant

a pen pris oif nous en-

sommes.

La crckhe de Ningpo. - Une nouvelle maison deSceurs vient de s'ouvrir, bien petite il est vrai, mais
qui promet d'etre un moyen de salut pour nombre de
petits enfants malades. On vient, en effet, de confier
aux Filles de la Charit6 la creche de la sous-pr6fecture
de Ningpo.
II y a six ans, M. Wang, tao-ying de Ningpo, avait
temoigni h M. Lepers le d6sir de voir les sceurs venir
s'occuper des enfants l6ev6s a la creche de la ville.
Dija a Wentcheout pr6c6demment il avait pu r6aliser
ce projet, malgr& de fortes oppositions de la part des
notables, et ce qu'il avait vu, avec les bons renseignements qu'il continuait A recevoir de lI-bas, le poussait
a procurer le m&me bienfait aux pauvres petits Ningponais abandonn&s par leurs parents. M. Lepers
r6pondit qu'au retour de Monseigneur, qui 6tait alors~
en France, on pourrait s'occuper de cette affaire et
que tout faisait esphrer qu'elle aboutirait, car le soin
des enfants abandonn6s etait une des ceuvres- de pr6dilection des-Filles de la Chari-t.
Mais I'affaire en resta li et elle semblait definitivement epart6e quand, Pan dernier, le tao-ying demanda
i M. Defebvre de transmettre de nouveau son desir
aux sap6rieurs. Les n6gociations commencereint, mais
le depart de Ningpo de notre charitable tae-ying fut
cause d'un nouveau retard.
Enfin, le I"octobre, les administrateurs de la creche
remettaient l'6tablissement entre les mains de la seear
Visitatrice et des seeursqui coammenaient aussit6t lear
travail bien humblement et sans cer6monies exterieures. Cependant les dloges et les remerciements ne
manquerent pas de la part des&administrateurs et ils
etaient sindeeres, car plusieurs de ces messieurs,
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connaissent lesdeux orphelinats de nos soeurs :t .ils
savent avec quelle charit( les pauvres enfants y sant
soignis et .l6evis.
Le .lendemain, f&te des saints Anges Gardiens,
M. Lepers binit la maison et :y dit la preminre messe
qui fut suivie d'une autre id'actions de graces dite.par
M. Defebvre. Pour moi je ae pouvais im'empecher de
remercier le bon Dieu de tout mon cceur et d'admirer
les voies de sa-Providence. C'est, en effet,,ici commie
Wentcheou, un mandarin.paienqui appele iles Soeurs
et leur ouvre ainsi une maison o• taut de petites Ames
pourront prendre le chemin du ciel. C'est, .de.plus, au
milieu-de toutes les agitations cauises par les, vtnements de Shanghai que le contrat fut sign. entre la
saeur Visitatrice et le ;president de la Chambre de
Commerce.de Ningpo, directeur de la crbche. Saint
Vincent,.du haut du ciel, doit bnpir eette oeuvre quil
aimait tant et qui a commenc6 dans .ies conditions
qu'il d6sirait : nous avons c6toy6 la Providence:sans

la prCvenir.et c'est Elle qui a tout.dirige.

SYRIE

Lettre de M. HEUDRE, Visiteur,
a M. VERDIER, Suepiieur gendral
Beyrouth, 6,novembre i925.
MONSIEUR ET TRES HONORt PtRE,
Votre binidiction .s'ilvous plait
Les journaux vous ont raBporti qu'.une efferveacence,
issue d'un micontehtement .genral de la population
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musulmane, regnait a Damas depuis quelques mois
deja, lorsque l'insurrection du Djebel Druse vint
accentuer encore le malaise en ville. Une espece
d'accord secret entre les Druses et les musutmans fut
conclu, une insurrection a Damas fut d&id6e. Heureusement, par un hasard tout providentiel, elle ne put
avoir lieu au moment oh la ville etait d6garnie de
troupes. Dieu seul sait ce qui fit arrive sans ce retard!
L'insurrection fut d6clanch6e le dimanche 18 octobre. Mais alors tout 6tait'pret pour la maitriser. Vers
quinze heures, une bande de Druses et de musulmans.
attaqua un campement d'Armeniens et en massacra
une trentaine: tous ceux qui n'avaient pu fuir a temps.
En meme temps les autres insurges qui remplissaient
deji les quartiers musulmans se mirent a fusiller et a
piller. Ils voulurent mxme prendre le gen6ral Sarrail
qui venait de rentrer a Damas : le palais Ashem, qu'il
habitait et d'oi il n'eut que tout juste le temps de
fuir, fut pill, puis incendie. Les coups de feu tires
de tous c6tis servirent de tocsin. Des chars d'assaut,
des auto-mitrailleuses p6nitrbrent dans les quartiers
en insurrection. A l'arriv6e en ville des chars d'assaut,
presque a l'extr6mit6 de I'ancienne Via recta de saint
Paul, les insurgs s'attaquerent A l'un de ces chars
d'un genre inconnu pour eux. L'un d'eux grimpa
meme dessus pour essayer par les fentes de tuer les
defenseurs a !'int6rieur. Lorsque ceux-ci apercureut
cet imprudent, ils eurent t6t fait de pointer le canon
du tank sur le malheureux qui ,fut litteralement volatilis6; ses restes all&rent &clabousser les muraillesvoisines et les assaillants qui s'enfuirent sans plus
attendre le reste. Toutefois, dans les rues par trop
6troites et tortueuses de Damas, ces chars ne purent
manceuyrer assez facilement. Ce que voyant le gn&nral
Gamelin d6cida le retrait des troupes vers la r6sidence
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de 'litat-Major et du Gouvernement, puis 1'on commenca par avions et par canon le bombardement de
trois quartiers musulmans insurges. Ce bombardement
dura depuis le dimanche 18 dans la soir6e jusqu'au
lundi soir 19, pour reprendre le mardi 20 dans la
matinee jusqu'au moment oh les chefs des insurg6s
vinrent demander I'aman. II leur fut accords a condition de verser le samedi suivant, a dix heures du
matin, Iooooo livres turquesor et 3o00 fusils de
guerre.
Pendant ces journ6es effrayantes, les chretiens, en
grand nombre, s'6taient cherchb un refuge : les
hommes chez les confreres an college, les femmes &
la Mis6ricorde, chez les Sceurs et chez les Franciscains. M. Gayraud ef ses confreres, ainsi que les
Filles de la Chariti, firent le possible et I'impossible
pour aider, ravitailler et rassurer ces pauvres gens qui
s'attendaient a chaque instant a 6tre egorg6s. Lorsque
le retrait des troupes francaises vers I'Etat-Major fut
connu, la terreur dans le quartier chretien fut & son
comble. M. Gayraud partit alors & l'Ltat-Major. Le
general remit & M. Gayraud des fusils de guerre et
des munitions pour se d6fendre en cas d'attaque. La
defense fut organis6e avec l'aide d'Armeniens, anciens
soldats de Cilicie; M. Gayraud commandait le groupe
qui d6fendait la Mis6ricorde et ses d6pendances, et
M. Artis, a la tete de trois cent quatre-vingt-trois
Arminiens, refugies.au college, assuma la defense de
l'etablissement. Cette attitude rassura les chr6tiens
qui ne furent du reste pas attaqubs. II n'y eut parmi
eux que deux victimes, tu6es accidentellement par des
balles d'autos blind6es qui avaient ricoch6 sur les
murailles.
Les jours qui suivirent le bombardement furent tres
penibles a cause de la panique qui 6tait en I'air;

ilorsque j'arcivai &Damas, la frayeur dominait encore
tout ,ce monde, les .musnlmans encore plus que les.
.chrtiens, .personne n'Dtait xassure. Les confrbres et
les.autres religieux passaient leur temps & rassurer ces
pauvres gens; M. Gayraud, plusieurs fois par jour,
faisaitla navette entre le quartier gen6ral et lequartier
chr6tien, et put ainsi arriver a .viter un exode qui
eit ,6th universel parmi les chr6tiens, si les confreres
n'eussent pas ete si fermes aleur poste.
Jusqu'au 4 novembre la presence de bandes de
Druses aux :.environs immidiats de la ville rendait

pourtant la-situation inquietante : les forces militaires
n'itaient pas suffisantespour les.pourchasser. Enfin, le
3 norembre, un groupement plus considerable d'insur-

gess',tant forme & l'ouest, hors de'la ville, £ut attaque
par les troupes et par les avions, et disperse. II y a
_eneore, plusloin, des groupes de Druses et des bandes
de brigands A 6loigner et.A anaantir, l'important est

que Damas soit d6gag6 de leur voisinage immediat.
D'ailleurs les musulmans de la ville, instruits par leur
recente et cruelle experience, ont envoy6 aux Druses,

le 3:no\embre, quatre de;leurs repr6sentants pour leur
signifier .qu'ils n'avaient plus A esperer -tre requs &
Damas.
J'ai donc.pu quitter Damas jeudi dernier, mon Tr.s
-Honori PEre, tranquillis6 sur le sort de nos confreres
.et des :Filles de la Charit6, qui out repris toutes leurs
classes des le lundi .26 octobr.e, ce qui n'a pas -peu
.contribu6 A tranqu.illiser les esprits.
L'h6pital Saint-Louis, situ6 plus en dehors de la
ville .et .partatit .plus en dagger, a -t6 6galeaent
,preserve, je puis bien le dire, par les -suls bons
Anges. Les soeursfurent sans defenseurs les premiers
jours; ona.lur enleva mnme, par precaution, les offitiers malades qui itaient chez elles. Deux confreres,
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MM. Aoun et Vial, allkrent leur tenir compagnie et
partager leur danger jusqu'au 21 octobre, oia
un poste
de soldats fut envoy6 a l'h6pital pour la garde de
P'6tablissement et des environs. Aujourd'hui, les blesses
musulmans, qui s'6taient caches jusque-la, viennent se
faire soigner chez elles, carjointement avec les malades.
que leur envoie I'Ptat-Major.
Ma soeur Visitatrice se trouvant en Egypte pour la
visite des maisQns, ma sceur Assistante 6tant empech6e
par la maladieM d'une de ses maitresses de classe,
furent remplac6es par ma sceur Boulanger et ma sceur
Delporte, qui m'accompagnerent pour aller porter a
leurs compagnes de Damas la sympathie et les encouragements des Superieures.
Comme moi elles ont etc touch6es du recit qu'on
leur a fait du devouement, dit courage de nos confreres
et de nos seurs, commne elles- aussi je ne sais comment
exprimer ma reconnaissance a FIgard de la Providence qui les-a si admirablement prot6g6s. Nous avons
entendu les habitants du quartier chretien de BabTouma, ainsi q-e les autorit6s civiles et militaires, fes
generaun Gamelin et Soulet en particulier, tons m'ont
temoigni avoir la plus- grande- confiance dans le.
savoir-faire, l'exp-rience- et Ie d&vouement de' nos
confrires, principatement de leur Superieur, qui s'est
beaucoup depense pour ces pauvres chretiens et a
servi-, mme en-pleine eneute, d'agent de liaison tris
entendw entre eux et I'tat-Major franoais.
J'ai filicith nos confr-res en votre- nom, Tris
Honori Pire, j'ai encourag6 nos vaitlantes seurs dans
leur abnegatieo et leur d6vocement, et vous demandc
pour eux tous, Tres Honor6 Pere, votre paterneile
binedictionr. Apr~ ces angoissantes joumnies, ce sera
pour leus- coeurs un merci du ciel et na sourire desaint Vincent.
HEUDrE.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. BRINGER, pretre de la Mission,
a M. VERDIER, Suprieur gineral
Gouala, le 20 ddcembre 1925.
MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE'
Votre binediction,s'il vous plait!
Enfin! nous arrivions i Aliti6na, cite d'une t beaut6
affreuse ,, comme dit M. Baeteman, mais sanctifi6e
par les sueurs du v6nerable de Jacobis et de ses

successeurs.
Notre entree fut des plus triomphalIs. Vous auriez
dfi venir y assister. Les Irobs itaient venus en grand
nombre a notre rencontre. Ceux qui avaient des habits
s'en itaient rev&tus. Les petits enfants, qui n'ont
d'autre vktement qu'une peau de mouton, la portaient
comme une chape avec la gravit6 de s6nateurs
romains. Nos el6ves avaient couru en avant, comme de
bons Abyssins que les souliers ne genent pas. Les
religieuses ( cafe au lait » venaient ensuite, a distance
respectueuse, faisant retentir les echos de leurs t you!
you! ,d'allegresse. C'etait dans le programme et tout
a fait conforme an rituel abyssin.
A 1'arribre-garde, arrivaient nos confrBres, entoures
des pr&tres indigines. , Enfin! enfin4 » c'est le cri de
toutes les bouches et de tous les caeurs.
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Nous mettons pied A terre... c'est le moment des
embrassades des confreres et des pretres indigenes.
Puis, les 616ves et les Irobs nous baisent les mains, les
genoux et les pieds. Ils n'en finissaient plus !
Apres cette touchante c6ermonie, nous nous dirigeons vers l'6glise pour y saluer le Maitre de la
maison et de la mission. Les chants, qui avaient
commenc6 au fond du torrent, continuent de plus
belle. Ils sont accompagn6s de battements de mains et
du mugissement des longs tambours abyssins reconverts de peau de vache. Pour que le tapage fit
complet, on y ajouta les feux de salve!
Apres avoir bien remercie le bon Dieu et Marie
ImmaculIe, nous nous rendons A la r6sidence- On
devine la joie de tous.
BRINGER.

ALGERIE

VOYAGE DE

M. LE SUPERIEUR

GENERAL

(octobre-

novembre 1925).

Le mardi 27 octobre 1925, A dix-neuf heures quarante-cinq minutes, le Tres Honori Pere Verdier
prenait A la gare du P.-L.-M. le train 5 pour Marseille : wagon confortable bien que sur roues; deux
compagnons de voyage, l'un a destination de Toulon
et l'autre pour Nice. Breviaire, priere du soir et en
route pour... le pays des reves; d'un ceil entr'ouvert,
on soup<onne le passage a Laroche et A Dijon; puis
A vingt-trois heures, rconifortant liquide thermose'.
Le mercredi matin, toilette sommaire, prieres : Jam
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lucis orto sidere, et arriv6e en gare de Marseillee

huit heures q'uarante minutes : M. Deiber hife un
taxi et le guide rue Vincent-Leblanc. LU, c6lebration

de la messe avec chants, petit d6jeuner et causerie,
visite a Monseigneur, et grimpette jusqu'a Toursainte : M. e Visiteur nous attend de pied ferme au
milieu de 1'all6e et nous accompagne i rorphelinat.
Puis nous nous rendons A la Mission oii a lieu ( le
petit extra ) des jours de fte : toute la Communaut6
est presente, ce qui est plut6t rare dans une maison
de missionnaires missionnants. Des quatorze heures,
retour rue Vincent-Leblanc pour une double allocution que doit faire le Tres Honor6 Pere : l'une aux
Filles de la Charite de la maison, l'autre a toutes les
soeurs servantes des vingt-deux ouvingt-trois maisons
de la ville et des environs. M. le Sup6rieur g6neral
parie de l'influence irresistible du bon exemple et
de l'amour de la Communaut6 dont i'esprit est fait de
simplicit6, d'humilit6 et de charite ,.A seize heures
trente minutes -- nous sommes i bord du GouverneurGeniral-Grivy- qui l~ve l'ancre a dix-sept heures; in-

stallation de chaises sur le pont, repas all6chant dans
la luxueuse salle a manger enr compagnie de quelques
Anglais et... Good night!...
Le jeudi 29octohre, pri.re et lever (( matutinaux

,,

sans messe; la journme se passe sans incidents ni accidents la mer est calme,.les passagers tranquilles, la
chaise longue confortable et le farniente agr6able.
Le lendemain, ds trois heures trente minutes (heure
de l'Europe centrale), nous sommes en vue des phares
de Tunis-; mais on ne se trouve a quai et I'on ne
dcbarque qu e vers les sept heures. M. Frasse, visiteur
de la prvince, qui accompagnera le Tres Honor6 Pere
dans tous ses d4placements, est au debarcadere avec
M. Guichard, surp&ieur des siminaires de Tunisie,
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ainsi qu'un nombre respectable de blanches cornettes.
Apres la celabration de la sainte messe, visite chez
les Filles de la Charite qui ont deux maisons : le
Fourneau et la Crche, deux pepinieres d'oeuvres que
.le zile, malgr6 la plnurie du personnel, pro.ette toujours d'agrandir. A la maison des missionnaires, grand
d6jeuner en famille auquel dix confreres peuventassister, les autres ont 6te dans.l'impossibilit6 d'inter
.rompre leurs occupations ou doivent garder lamaison.
En allant rendre visite A l'archeveque, Mgr Alexis
Lemaitre, on se plait A rappeler les anciens souvenirs
" vincentiens * : c'est en effet A Tunis que saint Vincent de Paul fut vendu a .un p&cheur, il a done trapeine, souffert de mille manieres-dans cette
vaill.,
la mer lui 6tait si contraire n; il a franchi
baie o4h
cette Porte de France sous laquelle n9us passons; en
ville, voici la modeste chapelle des Erbres des ecoles
chr6tiennes, elle remonte, dit-on, - Jean Le Vacher
qui reunissait en cet endroit les pauvxes chritiens
esclaves et les reconfortait en leur administrant les
secours de la religion. A la sortie de Varchev&ch6, le
tram de la Corniche nous conduit au grand s6minaire
de La Marsa : es directeuxs, avec M. Branchard, pere
de :notre jeune confrere 6tudiant, noes .reioivent sur
le seuil et les s6minaristes font entendre leurs plus
beaux chants. Puis le raoins barbu, le benjamin, fait,
an nom de tous, :e compliment : il remercie chaleureusement le T.rbs Hooor6 Pere de les avoir associ6s
:au troisibme centenaire de la Congregation et au
cinquantenaire .de sa vocation; il termine en souhaitant qu'A 1'exemple de saint Vincent, il rencontre
quelque Stagyrite qui lui fasse part d'un elixir de
longue vie afin qu'il revienne A Tunis non seulement
pour les fetes de'la b6atification de Jean Le Vacher,
mais encore A l'occasion de ses noces de diamant...
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Le Trts Honor6 Ptre remercie britvement, car la nuit
approche et la jeunesse a besoin de repos.
Samedi 30 octobre, M. Verdier celtbre la sainte
messe au grand s6minaire : les petits s6minaristes se
sont fait une fete de quitter leur logis de bon matin
pour venir assister au banquet sacr6. Le Tres Honor6
Pere ne tarde pas, du reste, a leur rendre visite vers
les neuf heures, leur s6minaire n'etant 6loign6 que
de quelque 5oo metres; on y est encore en plein
amenagement. C'est l'ancien palais du cardinal Lavigerie dont les armes surmontent encore l'entree principale. Nous nous trouvons aussi a deux pas de la
demeure du Bey oui sera regu dans quelques jours le
cardinal Charost. Le compliment a lieu a la salle
d'6tudes : d'oi M. le Supr-ieur gin6ral prend occasion de recommander le travail: laboremus, leur dit-il,
bien qu'en ce jour ce soit vacances; mais, ajoute-t-il,
le repos, lui aussi, doit tendre au meme but, selon
1'exemple que donnaient autrefois nos vieilles grammaires latines : Otiare quo melius labores ! I

reste

encore quelques instants : nous allons voir les caves
de Monseigneur: 1'intendant nous pilote aimablement
au milieu des inormes foudres et, comme aperitif,
un petit ccmuscat ,. Mais il faut revenir au grand

seminaire pour le diner et l'apres-midi est consacr6e
a la visite des ruines : c'est d'abord une basilique du
cinquieme siecle, dite de saint Cyprien ou sainte
Monique; puis c'est Damous-el-Karita, autre basilique
dont on a d6blay6 une grande partie et dress6 le plan
complet; c'est enfin l'amphitheatre .des saintes Perp6tue et F6licit6, qui rappelle le Colis6e et oiu l'on
peut lire l'6mouvante inscription : a Ici furent martyris6es le 7 mars de l'an .2o3 sainte Perp6tue et sainte
Felicit6 exposees ~ la dent des bates avec saint R6vocatus, saint Saturus et saint Saturninus. , De la,
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nous nous rendons a Carthage pour jeter un coup d'ceil
ila basilique et au musle, coup d'ceil bien trop rapide
a notre gre et au gre de l'aimable P. Delattre, mais
la nuit vient et, ici, il n'y a pas encore l'electricit6 : il
faut rentrer a Tunis.
or novembre 1925, dimanche, fete de tous les saints :
le Trbs Honorb Pere dit la messe chez les soeurs, et
les Enfants de Marie lui presentent brievement leurs
vueux.

Le Superieur general remercie vivement: il rappelle
que les a vieux , aiment la jeunesse et que - depuis
quarante-cinq ans , qu'il a commence ses predications
aux Enfants de Marie, il en a bien vu et encourage
( des milliers dont les lIvres et le coeur chantent leur
Mere du ciel par leurs paroles, ce qui est bien; et par
leurs ceuvres, ce qui est mieux encore ); puis il les
f6licite de prier en particulier pour les vocations
sacerdotales, et, comme 1',goisme en cette matiere
semble bien excusable, il leur demande de faire une
place dans leurs pribres pour les vocations a la
Mission, a non pas uniquement sans doute, mais un
peu »!
Il est dix heures dejI, il faut manger, car I'auto
ne va pas tarder a venir pour nous conduire A B6ne :
les 325 kilometres sont franchis en moins de six heures.
A la creche, . trois anges sont venus , accueillir le
Tres Honor6 Pre dbs son arrivee, lui souhaiter la
bienvenue et lui dire, avant de remonter au ciel, au
revoir pour le lendemain.
Lundi 2 novembre, jour des Morts, on c6lkbre trois
messes; puis c'est la visite de la maison : les berceaux
sont vides, car les mamans sent libres aujourd'hui,
la creche est done d6serte, mais non la Bonne Garde,
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nile dispensaire ophtalmologique. Ici encore, il faut
songer a agrandir on mieux a bitir aiHleurs; a onze
heures, s6ance : chants savants et pourtant bien ex6cutes; compliment qui retrace en passant I'historique
de l'oeuvre: a ... La creche de B6ne a it& criie en 1878
par une femme de bien, Mile Favre, qui y appela
les Filles de la Chariti des I'ann6e suivante. Les
commencements furent modestes et difficiles, mais la
maison se d6veloppa d'ann6e en ann6e. Les ceuvres s'y
sont multipliies pour le bien des corps et des ames.
Aujourd'hui, en dehorsde la creche proprement dite,
la maison comprend une pharmacie, un dispensaire,
une clinique ophtalmologique, un fourneau 6conomique, une double distribution par semaine de pain
et de lgumes, un.vestiaire pour les pauvres, un ouvroir
des Dames de la Creche pour la confection des layettes,
la visite des pauvres et des m4lades a domicile, un
ouvroir externe de jeunes filles pour la broderie et la
lingerie, la Bonne Garde pour donner un foyer aux
jeunes personnes vivant loin de leurs parents; une
association des meres chr~tiennes pour leur rappeler
sans cesse leurs devoirs et les aider a les bien remplir; l'Association des Enfants de Marie pour entretenir la pi&t6 chez les jeunes filles, de l'Enfant-J6sus
et des saints Anges pour inculquer au plus t6t aux
enfants l'amour de Dieu et de la religion; de la
bienheureuse Louise de Marillac pour grouper les
jeunes filles de bonne famille et les maintenir dans
la pratique du bien et du devouement. II y a aussi un
cours quotidien de catichisme aux filleset aux garcons
dont un bon nombre sont emp&ches d'assister aux
cours de la paroisse. II y a enfin (la derniere par ordre
de cr6ation) FCEuvre des Enfants a la montagne pour
Ie ritablissement des faibles sant6s:.. ,
Touchant cette derniire oeuvre, on remet au Tres
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Honore Pere un exemplaire des statuts et du reglement avec un compte rendn du dernier exercice 1924

qui .accuse « un resultat magnifique : cent vingt-six
pensionnaires ont proft6 de ce s6jour curatif et out
eprwou6 avec uwe augmentation de poids considirable,
une 6tonnante amelioration de sayt4 *... Mais ayant
dl, faute de.place, ( refuser' beaucoup de pensionmnaires ,,Je comit6 se propose certains agrandissemeats qui permettront de u recevoir environ cent Alles
et cent garcons, en deux bAtiments contigns, mais
s.parss, avec tous les details de service et d'installation que r&clame 1'importance d'un tel projet ). Nous
.assistons ensuite au ricit parl2, -chain , mime, danas
,et... exJremement pathetique -du petit Couffin et .de
sa seeur ain6e Gargoulette. Le Tr-s Honorj Perefait,
e dernier numero i .en disant:
selon son expression, l(
( Merci

!...

, <cMerci a la d6voube pr6sidente... aux

chanteuses,... a l'oratrice,... etc...
Puis nous faisons une courte promenade .la basilique moderne de Saint-Augustin, A Hippne:; elle
rappelle le Sacri-Cieur de Montmartre, plas sobre de
marsaiqaes, wmais enrichie de tous les plus beaux
marbres de la contrhe :.a la sacristie, nous vinerons
la relique insigne du patron-de ces iieuD. SSrne aneme
plateau se trouve l'hospice des vieillards rcmstruit
par 3Mgr Lavigerie .e confi aux Petites Seurs des
-pauvres : le Trbs Honoe Pire leur fait une -visite
ainsi qu'a la sup6rieune -qtti est encore zetenue an lit.

En xedescendant,.i :i-c6te., nous voy.ons ane statuette
de bronze representant saint Augustin dominant an
.antel en plein air et entour6e d'une large grille i
laquelle on accede par quelques degrs : on appelle
encore ce maoument ((e tombeau de saint Augustin. )
Enfin, au pied du monticule, on voit des aiservoirs
aliment6s par un aqueduc antique et qui servnt encore
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a ravitailler la ville moderne; dans la plaine, nous
avons encore I'occasion d'admirer de vieux pans de
murailles ant6rieures aux Romains, des mosaiques
merveilleuses de fralcheur malgr6 leurs seize ou dixsept cents ans d'existence; on nous montre en dernier
lieu une basilique primitive baptisie par quelques-uns
du nom de 4 Temple de la Paix n. Cependant le temps
fuit, il nous faut revenir, faire nos adieux aux bonnes
seurs et, des seize heures, prendre l'auto qui, par une
route pleine de fondrieres, aux trois quarts inondee,
longue de 165 kilometres, nous d6posera a Constantine : en fait, nous arrivons sains et saufs a vingt
et une heures. Le bon superieur est alle nous attendre
. la gare, il y est encore alors que nous sommes deja
install6s chez lui et que nous nous abandonnons aux
soins d6vou6s de M. l'econome.
Mardi 3 novembre, messe au s6minaire de Constantine, a laquelle viennent assister plusieurs Filles
de la CharitY; a sept heures, le Trbs Honor6 Pere
b6nit solennellement et selon les toutes dernirres
formules liturgiques la bibliothbque nouvellement
installke; a huit heures, compliments, chants, s6ance
litt6raire qui nous retrace, avec la 4 quasi , saintet6
d'Horace, I'historique du seminaire : t C'etait par
un soir de novembre que, r6unis dans la chapelle de
sainte Jeanne d'Arc qui n'6tait alors que bienheureuse, une poign6e de jeunes gens 6taient venus ressusciter le s6minaire. Celui de Sainte-Hel6ne 6tait
dans l'ombre depuis douze ans, nais l'on connait
cette belle phalange qu'il avait donnee a la -terre
d'Afrique.
Une maison, on l'appelait la maison Berraud, -telle
qu'on en rencontre dans nos campagnes francaises,
surmont6e d'un nouvel 6tage, de pietre apparence,
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perdue derriere 1'eglise, pouvait certes diconcerter les
recherches des curieux venus expres pour voir'la
nouvelle &cole, le s6minaire.
L'an 1918 venait de s'6couler. La bWtisse etait vraiment trop 6troite pour recevoir de nouvelles recrues.
Notre bon Pere, Mgr Bessieres, plaida si bien la
cause de son s6minaire qu'I la rentree de 1919 un
nouveau bitiment s'elevait attenant a l'ancien qui en
6tait devenu 1'aile gauche. Un peu plus tard, la croix
de guerre devait le couronner...
Nous etions plus nombreux. ( Avec l'aide de Dieu,
aimait a dire Mgr Bessiere dans une de ses lettres
pastorales, nous voulons restaurer l'6difice spirituel

oi s'el6ve, avec les vocations sacerdotales, la vie d'un
diocese.. Nous etions plus nombreux, mais aussi plus
bruyants. Et il arrivait de temps a I'autre an bon P.
Garant, alors cure de la paroisse, de sortir en chasuble
pour chasser tous ces diables.
Dans notre nouvelle cour, qui s'etendait devant le
nouveau bAtiment, un poirier, un n6flier, un prunier,
un jujubier croissaient; vers le milieu, un superbe
mirier rayonnait. Avec une aisance un peu singulibre, que le Francais a toujours reproch6e a l'Algrien, la tentation 1'emportait sur les observations. Les
fruits disparaissaient... , Ah ! cette notion de propridt6 n'est pas encore bien nette dans vos esprits i,
nous r6p6tait M. r'conome. Et nous humblement
de nous redire : ( La notion de propriet6 chez nous
a fait place. un peu plus de fraternitA! ,
Un beau jour, le poirier, le figuier, le miurier, le
jujubier disparurent. Des murs s'61everent. Plus tard
de fragiles tilleuls reprendront sur leurs tombes...
Vers ce temps, 1920, le s6minaire de Constantine
avait sans doute fait sensation en France, car de tous
les points de la mere patrie et meme de la gracieuse
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Ile de Malte de vaillants ouvriers, gagn6s par le desir
d'apostolat, &taentcrinement venus s'offrir au Dieu
des Africains. L'ile de Beaut;,
un peu plus tard,
conquerra vite le temps perdu.
Le grands6minaire s'atait un peu peupl6, une dizaine
environ, la terrasse surmont6e d'un &tage avait fourni
cinq chambres.
Tois annees passerent jetant sans compter abondance et prosperiti, si bien qu'un jour, Mgr Bessiere,
au lendemain de I'ordination de ses deux premiers
pretres, nous menait dans notre aouvelle maison de
campagne, sise A Sidi-Mabr.ouck qui devait devenir le
futur s6minaire. Le plan s'6levait
-8oo ooo francs :
v6ritable palais. D'ailleurs trs belle proprift6... sr-.
tout mu carrh de belles fraises, j'allais omettre un carr
-de gras oignons d'£gypte enchantaient nos yeux.
.Nous avions fait de trop beaux raves. Par un matin
d'octobre 1923, Mgr Bessir.e s'en 6tait all6 mouiir
sur:a route d'Aix A Marseille, sans revoir son diocese,
son siminaire, ses chers enfants. Notre .evque n'&tait
plus : et ici, je ne puis que ripiter ces paroles de
l'Eccl6siastique : ( La bont6 de son ccenr, l'l61vation
de son esprit, la loyauth de son caractere lui concilireat .I'estinae et I'afiection de tous. ' Quelques
amois passerent et,tout en priant notre regrett6 prelat,
on lui demandait d'interceder pour avoir un digae
continnateur...
L'an 1924 apparut sur un linceul de neige : noUs
etions alors dix abbes, trente petits seminaristes; le
.local trap 6troit rendait un pen p6nible la vie de
deux .aminaires; notre chapelle avait 6tC transformien
en dartoir et pendant un an:nous courionrs les .gglises.
A I'exemple de saint Vincent de Paul et do saint
-cur=d'Ars, nons comptions sur la Providence. Notre
,esprance ne fut pas dUýcue, car .a,.mois .d'avril 1921,

montait sur le tr6ne 6piscopal: de Constantine-,.
Mgr Thienard.
Avec le mmme ztle et le mime amour, Mgr ThiinaEd
s'occupa du s6minaire, comme I'atteste le nouveaw
batiment.
La propriet6 de Sidi-Mabrouck revenait fort cherA c6th dul skminaire un terraiu nous appartenait4
acquis en. 1919, Aprhs mares r6flexions, la propritA*
de Sidi-Mabrouck abandonnde, on decida de construire le petit seminaire Ac6tt
dui graxnd.
Et c'est au milieu des plans les plus magnifiques
que le s6minaire s'l6eva.
Une vieille maison fut demolie... ruines ou nonu
allions nous reposer des. fatigues intellectuelles et
gouter quelques-instants le soleil da printamps.,.
Cependant quelques;
volontaires: sous la conduits.
d'un directeur entreprenaient. larrangement de la.
a
collie : soutane relev6e, une
pioche. en main,. qn'il
&ait dur d'avancer! Heureusement que le goiter de
4 heures et lesencouragements d'expertseala matiere.
ne manquaient pas; Une a.16e, puis deux, puis trois se
degag&rent; les escaliers ne furent qi•mu
jeu,. puis ce
superbe belvsdere insensible aux rafales-et d'oi I'an
peut contempler Cirta semblant hausser son: rocierpour mieux le faire admirce.
A la rentr.e- d'octobre •9z5, la bitisse s'6levait majestueuse avec ses classes, son 6 tudea son dortoirEsou
parloir myst&rieux et.ses gracieuc cyprbs.
La chapelle, belle dans sa simplicit6, ne trouvtt-elle pas son plus bel ornement lorsquenous y sommes
tous rBunis.? D'ailleurs un chemin de croia est offert,
on rve d'un -atel magnifique... Mais r'hnomme, pouss4ý
par ses d6sirsinassouvis, ne se contente pasdece-qu'i~
a: on espere encore une chaire de th6aoogie pius

grande, une saile de philosophiec plus bele..- C'est 1I.
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un besoin de la nature humaine : nous tendons a la
perfection.
Pour moi, je crois que le Paradis terrestre a bien
disparu apres la chute d'Adam.
M. le Sup6rieur g6neral r6pond qu'il sera (t court ),
mais qu'il fera la critique du compliment, du premier
compliment; danstoute 4 critique ,, on fait des 6loges,
mais aussi des reproches : eh bien! a ce compliment
il fera le reproche d'attribuer aux 4 jeunes ,, (du reste
oh est la limite en cela?) des applaudissements ( int6ress6s »; et, en donnant un conge, il l'accorde aux
« jeunes ,, a tous les jeunes, aux c moins a jeunes
comme aux , plus jeunes...
Visite de Mgr Thienard qui vient diner au seminaire avec son vicaire g6enral, divers prelats et M. le
Cur6 : le festin a lieu dans la bibliothbque. Puis, d&s
15 heures, le Trbs Honor6 Pere prend le chemin de
l'h6pital ouil va donner une conference aux vingt Filles
de la Chariti qui s'y d6vouent; a 18 heures, il est a la
Crche, pour bonjourer la demi-douzaine de Soeurs et
les enfants dela maison... Pendant ce temps, les grands
seminaristes, aux applaudissements c d6sint6ress6s ,,
prennent leurs 6bats dans les gorges si pittoresques
du Roumel par le nouveau chemin des Touristes.
Mercredi, 4 novembre, messe au petit s6minaire;
dans le bUtiment neut, dont les cours ne sont pas
encore completement amenagees; puis le Trbs Honore
Pere se rend A.l'orphelinat d'Alsace-Lorraine et des
colons, oi fillettes et garcons ie complimentent, le
fetent, lui chantent leur plus beau r6pertoire, lui
souhaitant de tout leur petit coeur : c Qu'elles vous
soient douces ces heures qui nous permettent de prononcer ce doux mot de Pere ! ,
On se hate, il est 0o heures, on se met a table en
compagnie de Mgr Saint-Amand; et lorsqu'on a ter-
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mini, on espbre partir, mais Iauto se fait attendre
jusqu'a 13 heures, helas !... Enfin nous partons : nous
nous eloignons done de Constantine et aussi de T6bessa, la fameuse Thiveste de Septime Severe et dont
I'arc de triomphe est dedi6 a la famille de cet empereur; nous nous 6cartons de Djnmila dont on vante
tant les ruines : th6itre romain du troisibme sidcle,
arc de Caracalla, temple Septimien, 6glises du cinquinme siecle; npus passons a quelques kilometres de
Timgad dont les guides cilebrent a I'envi 1'arc de
Trajan, le temple de Jupiter, les thermes, le th6etre
et les sept basiliques chritiennes, notamment celle du
patrice Gr6goire. Le Trbs Honors PNre est venu pour
visiter non des ruines, des pierres mortes, mais les
etablissements de a Charit6 de saint Vincent, lesquels
de vivis et electis lapidibus aeterxnum majestati divirae
praeparant habitaculum. Quelques minutes avant
Ig heures, rious avons franchi les 160 kilometres qui
nous s6paraient de Djidjelli : la maison des Soeurs est
une agreable villa A proximiti de l'6glise; il est tard
et, de plus, il y a panne d'klectricite : les enfants vent
au lit et, apres un leger repas, nous en faisons autant.
Le 5 novembre est un jeudi, les enfants soot doublement en vacances; elles chantent a la messe du Pere et,
apres le petit dejeuner, lui off rent leurs vceux: , ... Tres
Honor6 Pere, vous 6tes dans une gracieuse cite qui a
l'insigne faveur de possider des Filles de saint Vincent de Paul depuis tant6t soixante ans. C'est exactement le 8 novembre 1868 que ces admirables Soeurs y
furent accueillies pour y exercer la chariti de leur
illustre Fondateur... Install6es depuis peu dans cette
nouvelle demeure, grace a un homme de coeur, a un
bon Francais (dont il faut taire le nom, car sa modestie en serait certainement blesse), elles y ont installe
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comme un centre de ravitaillement pour une croisade
merveilleuse contre toutes les miseres..... Daignez
agreer la tres vive reconnaissance des enfants de la

Maison, des Enfants de Marie, de 1'6cole libre ricemment ouverte, du patronage, des pauvres et des malades visites, secourus, consoles, comme aussi les tres
respectueux hommages de nos bienfaiteurs, a qui des
circonstances imprivues n'ont pas permis de venir
saluer votre auguste personne... V
A lo heures et demie, l'auto nous fait franchir les
96 kilometres qui nous siparent de Bougie oi nous
devons prendre le train de midi : la route, comme le
temps, est splendide, elle c6toie une mer azuree incomparable, les rochers descendent a pic comme-sur le
chemin de Beyrouth a Tripoli, et nous franchissons ici
aussi maints tunnels creusbs dans le flanc de la montagne; des singes en liberte s'enfuient dans les bois ai
notre approche, et c'est en vain que les gardiens de la
Grotte merveilleuse nous invitent a nous arreter.
Le train va mettre 8 heures a nous faire franchir
les/23o kilometres qui nous s6parent'd'Alger : nos
compagnons de route, un jeune m6nage sans doute, se
taquinent avec une pointe de malice a notre adresse:
u Veux-tn te convertir? c'est le moment ! " et comme
ils descendent g Thiers, nous nous moquons du tiers
et du quart; voici Menerville, nous approchons; puis.
c'est Maison-Carree, Hussein-dey et I'4gha : nous descendons, la rue Edmond-Adam est A deux pas, mais
il est 22 heures, on est vite au lit.
Lucien BOUCLET.
(A suivre.)
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CONGO BELGELettre de M. DEKEMPENER, pritre de la Mission,
a M. VERDIER, Supirieurgenral.'
Nouvelle-Anvers, le 5 dicembre 1925.

MONSIEUR ET

TRES HONORE PERE,

Votre binidiction, s'il vous lait!
J'ai 6t6 fort bien accueilli par tous, A mon arriv6e

ici; et, une fois les travaux de la maison des Soeurs en
train, j'ai pu r6pondre Al'invitation de Mgr de Boeck,
Vicaire apostolique- de Nouvelle-Anvers, qui mani-,
festait le d6sir de me voir. J'ai etC content de cette
invitation qui m'a permis de visiter en d6tail les belles
ceuvres que les Ptres de Scheut ont dans cette partie
de I'Afrique Equatoriale et de m'initier aux travaax
que demande une mission A ses d6buts. J'ai eu lU de
parfaites lecons de choses, un certain nombre de ces
oeuvres 6tant encore A leur d6but, et j'ai admir6 comment, avec si peu de ressources, on avait fait de si
grandes choses. C'est un voyage qui ne demanderait
pas plus d'un bon mois, mais Monseigneur ktant ea
tourn6e, il m'a fallt aller le joindre, et Sa Grandeur
n'a pas voulu que je rentre A Coquilhatville avant
d'avoir vu les principales missions. J'espere avoir un
bateau pour rentrer A mon poste d'ici un jour ou deux.
Les travaux de la maison des Sceurs ont beaucoup
avance, et, d'ici deux mois, elle sera habitable. On
avait failli les suspendre, sur un ordre g6neral d'avoir
Aarreter tous les travaux en cours, maisun tel6gramme
que j'ai envoy6 a fait obtenir do ministire des Colonies un contre-ordre pour ia maison des Sceurs, ce
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dont le gouverneur a 6tC fort content. Les Seurs
seront certainement tres bien accueillies, et je ne
doute pas qu'elles ne fassent du tres bon travail.
Quant a nous, je n'ai pu encore aller me rendre compte
sur place des conditions dans lesquelles nous aurons &
travailler; mais mon voyage n'a pas &t6perdu ace point
de vue non plus. J'ai trouvd ici les missionnaires qui,
periodiquement, allaient administrer les sacrements
dans ces regions, et j'ai pu prendre aupres d'eux,.
comme aupres de Sa Grandeur, tous les renseignements dont nous avions besoin. Des ma rentree, si
I'arriv6e des Sceurs m'en laisse le loisir, j'irai faire une
tourn6e et choisir l'emplacement .que nous devrons
demander a l''tat pour y 6tablir notre mission. Je
crois que nous pourrons occuper un poste que le gouvernement va abandonner, ce qui serait tine grosse
facilite pour les debuts. Mais, dbs le commencement,.
il nous faudra songer a construire : un poste d'Etat'
n'est jamais que provisoirement utilisable comme mis-sion. C'est un coin de la foret vierge que nous aurons
a debrousser et A transformer, comme l'ont fait les
religieux de toutes les communaut6s itablies ici. Les'
mat6riaux se trouvent sur place, terre a briques et .
tuiles, arbres de la foret. Pour les travailler et les elever en constructions, il y a, sans doute, les negres qui
nous reclament avec instance depuis des ann6es et qui
nous donneront certainement leur bonne volont6, mais
cette bonne volont6 doit etre aid6e et dirig6e par les,
missionnaires, pretres ou freres. J'espere que M. Bettembourg vous.aura expose cette situation et que vous
pourrez donner le personnel strictement n&cessaire
pour commencer: un bon frere et deux pretres. Il est.
d'autant plus n6cessaire que nous soyons trois pr&tres
que le service des seurs demandera parfois le diplacement de I'un d'entre nous, et il ne serait pas souhai-
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table qu'un pretre reste seul. Aucune des communautes qui ont des oeuvres dans la colonie n'a accepti de
travailler dans ces conditions. Dans toutes les maisons
que j'ai visitees, il y a au moins trois pr&tres, et
quelques communautes, les Peres Blancs en particulier, en ont meme fait un point de regle. J'ai lu les
rapports adresses par les missionnaires charges du

Lac au sujet de la situation des chritiens : elle est
pen brillante actuellement, mais elle donne beaucoup
d'espoir pour l'avenir, surtout si, comme je l'espere,
nous pouvons avoir dans quelque temps des soeurs.
Les protestants ont travaill par 1l, mais ils n'ont
guere fait que nous faciliter la besogne.
II y a pour moi la grosse difficult6 de la langue:s il
est difficile, a cinquante-cinq ans, d'apprendre, non
seulement une, mais deux et trois langues qui n'ont
aucune ressemblance avec celles que vous connaissez;
aussi ne pourra-t-on pas beaucoup compter sur moi
pour la besogne d'6vang6lisation proprement dite; elle
sera le lot de plus jeunes que vous enverrez, et je vous
avoue que je les envie, car le ministere aupris des
noirs ici est riellement consolant. A en juger par ce
que je vois, depuis bient6t six mois, si on ne fait pas
des chr6tiens parfaits, on fait, dans tous les cas, des
groupements de chritiens fort difiants, et qui en
remontreraient a des groupements pourtant tres catholiques de nos pays. Les missions au Congo sont pentktre plus consolantes que partout ailleurs.
Felix DEKEMPENER.
Le S dicembre, cinq Filles de la CharitY, un lazariste,
M. Lion Sieben, deux demoiselles infirmieres et un jeune
homme se sont embarquis au port d'Anvers, h destination du
.Congo beige.
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MADAGASCAR
FORT DAUPHIIJ
par M.
CHAPITRE IV.
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CANITROT

ESSAI DE COLONISATION ET D'EVANGELISATION

PAR LES PORTCGAIS AU DIX-SEPTI.ME, SIACLE (suite)

9 avril 16i6-fin avril 1617. - Au cours de l'ann6e
1615, Dom Jer6me d'Azevedo, vice-roi des Indes, qui
t s'interessait a la conversion des infideles et surtout
I celle des indigenes de l'ile Saint-Laurent, organisa
une mission composbe de quatre Peres de la Societ6
de Jesus, ,qu'il envoya accompagner son filleul, Dom
Andr6 d'Azevedo, his de Tsiambany, roi de Matacassi )).
Le P. Manuel d'Almeida, supirieur de la Mission,.
et le P. Custodio da Costa prirent place avec Dom
Andr sur la caravelle ,otre-Dame-de-l'Espirancecommand6e par Peiro d'Almeida Cabral, capitaine-major
de cette expedition; les PP. Luis Mariano et Antonio
d'Azevedo s'installerent sur la patache dont le capitaine &taitJoao Cardoso de Pina.
(( Pour montrer a tous la grande importance de
cette entreprise, le vice-roi remorqua avec son brigantin la caravelle en dehors des recifs, le 6 fevrier
1616. ) Les deux navires mirent a la voile dans la
matinee du dimanche 7 fivrier. Us toucherent- l'ile
de Cerne ou Maurice, y s'journerent pour faire de
l'eau et du bois, puis repartirent le 26 mars; passerent
devant Mascareigne ou Bourbon et, le 8 avril, apercurent l'ile Saint-Laurent. Pouss6s par un vent violent, ils vinrent mouiller l'est de 1'embouchure de la
riviere de Fanjahira, entre Sainte-Luce et Ranofotsy, .

%
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a Taolanara sans doute, et le 9 avril, dimanche in
albis, a 1'heure des v6pres, ils jeterent l'ancre dans la
bale de Ranofotsy.
Le lendemain, Randriamanana, le chef des Antatsimo, un ami, moatait a bord etannonjait l'arrivee de
Tsiambany. bDs que I'arriv~e des bateaux avait 6te
signa,1e a Fanjahira, le roi s'6tait mis en route vers
Ranofotsy; aussi le mardi, aux premieres lueurs du
jour, debouchait-il sur la plage au son prolong6 des
c antsiva ).
Les Portugais avaient occasion fort belle de se faire
pardonner... Prudents a l'exces, au lieu de jeter le
fils entre les bras du pare et de montrer qu'ilsn'avaient
eu d'autre pens6e, en enlevant le fils du roi, que de le
lui rendre grandi et savant, et qu'ils revenaient dans
le pays selon leurs promesses, ils crierent a Tsiambany de venir a bord signer un trait6 de paix et
d'amitie.
Leur sejour pass6 ne leur avait rien appris de la
mefiance naturelle des Tanosy a l'endroit des itrangers, et ils paraissaient prendre allegrement leur parti
du ressentiment que leur coup de main avait laiss&
dans le pays. Ces appels a l'amiti6, jetis par-dessus
bord, ne disaient rien qui vaille a notre roitelet; ilse
contenta de d6p&cher quelques jeunes gens aupres de
son fils, tandis qu'il s'assurait de la personne du
P. Luis Mariano qui seul 6tait descendu a terre pour
parlementer.
Aussit6t a bord, les jeunes Tanosy, amis d'Andre,
le hissirent sur leurs epaules en " poussant mille cris
'en son honneur )kAndrian Fatema, I'amour maternel
1'emportant sur la crainte, vint, elleaussi, embrasser
son fils. Sans retard I'artillerie de la caravelle tira une
-salve eh son honneur.
Ces d6tonations d'all6gresse, la vue de son fils pro-
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men6 en canot avec sa mrne sur le bord du rivage,
eurent raison des craintes du p're.
Tsiambany monta done A bord de la chaloupe, mais
bient6t 'insistance des Portugais a signer un trait6
rimportuna a tel point que, faisant signe a sa femme
et son fils de le suivre, il voulut se jeter a la mer et
regagner la terre a la nage. A la fin, inquiets sur le
sort de leur chef, les indigenes qui retenaient le
P. Mariano, le laisserent s'embarquer. Tsiambany ,et
sa femme furent d6pos6s en retour sur le rivage. Cette
promenade en mer qui aurait pu finir par une visite
forc6e aux batteries de la caravelle, n'6tait pas du
goat de notre roitelet qui, pour prendre de l'air et do
large, se retira sur-le-champ a Enamafiona. La, les
pourparlers recommencerent, car u Dom Andr6 ),6tait
toujours retenu a bord. Apres bien des discussions,
le P. Mariano parvint enfin a traiter des otages:
Tsiambany, les sikidy consult6s, consentait A livrer
deux siens parents, Andrian-Sambo et AndrianLambo.
Ce ne fut que dans l'apres-midi du 19 avril, dix
jours apres leur arriv6e, que les PP. d'Almeyda et
Mariano, escortes de six soldats, purent partir &Fanzahira en compagnie d'Andr6.
Ils rencontrbrent le roi &'Enamafiona, coucherent &
Loharano et, apres avoir traverse Manambaro, village
d'une cinquantaine de cases oai 200 boeufs et vaches
de Tsiambany 6taient enfermes en deux parcs, &
1'entr6e et a la sortie du village, ils arriverent en vue
de Fanzahira vers midi. Fanzahira, la capitale de
1'Anosy, 6tait formb d'environ 200 paillotes. Les
cases du roi et celles de sept on huit de ses parents
6taient construites en planches larges et plates. La
rivibre traversee, avant d'entrer dans le village, on fit
fete au fis du roi, comme de nos jours encore les
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parents et amis ftent les prisonniers des qu'ils re.ntrent
chez eux apres la lev6e d'6crou.
Des jeunes hommes armis de la sagaie executerent
des passes brillantes, tandis qu'un cortege d'une
soixantaine de personnes portaient, en des corbeilles,
des offrandes varibes et les d6posaient aux pieds du
prince assis sur une natte a l'ombre d'un parasol. Les
femmes Roandriana, suivies de neuftakona surlesquels
etaient portees Itema ei ses filles, vinrent approcher
leur visage de celui d'Andr6. Puis ces dames de qualit6 ex6cuterent, par l'entremise de leurs porteurs, des
courses mouvementees, que leurs mains accentuaient
en agitant des 6toffes aux couleurs &clatantes. Du
riz, des bceufs furent distribubs aux 3oo ou 400 assistants et on festoya.
Tout, pourtant, a une fin, mame les ripailles en
Anosy... Quand, an 5ejour, la digestion faite, lesPortugais voulurent reparler des otages, Tsiambany
repondit que ses parents refusaient d'aller & Goa et
qu'il ne pouvait les y contraindre, que les deux otages
rest6s sur le bateau avaient 6et livres simplement pour
leur garantir toute securite en son pays. Cette r6ponse
insolente faillit mettre le feu aux poudres... des mousquets. Les six soldats de l'escorte s'opiniatraient a ne
vouloir regagner la c6te qu'apres avoir repris le jeune
Andre; non sans peine, les PNres parvinrent a leur
faire entendre raison et les d6cideient A descendre
sans esclandre & Trano-Vato, ou le roi Tsiambany leur
promettait de les accompagner et de les installer.
Pendant que les Peres se revdaient en pirogue a
Trano-Vato, Tsiambany, au lieu de les accompagner
selon sa promesse, s'arretait a Nosy-Avaratra, sur
l'autre rive, aupres des tombes de ses anchtres, et,
pendant la nuit, regagnaitFanzahira. En meme temps,
toutes les pirogues disparaissaient sur la rivibre aux
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-alentours de Trano-Vato... Secretement conseillIs,
les deux otages gard6s A bord des vaisseaux tentaient
une 6vasion et Andrian-Lambo r6ussissait a prendre
la fuite. De tels actes ne t6moignaient pas d'un attachement profond... Le capitaine-major, craignant
qu'on attentat a la vie de ses gens, arma aussit6t ses
hommes et se porta au secours des Peres A TranoVato. LA on tint conseil et on ne decida rien moins
que de briler Fanzahira... On se pr4para done a la
guerre. Tsiambany qui etait aux 4coutes- les cloisons
ont des oreilles et la brousse a des yeux en Anosy
plus qu'ailleurs - fit dire qu'il consentait « a laisser
partir pour GoaAndrian-Sambo, et qu'en consequence,
deux Peres pourraient rester en toute s6curit6 dans
son pays ).
Avec les jours qui s'ecoulaient aussi .paisibles que
les eaux du fleuve, les premiers feux de la colbre portugaise s'6teignaient. On fit reflexion a Trano-Vato
que, si la guerre avait une issue favorable, elle n'ambnerait d'autres r6sultats que l'incendie de quelques
mauvaises paillotes et le massacre de quelques
bceufs, car il .tait certain que Brouto Tsiambany se
rffugierait au fond des bois oi il trouverait avec
Andr6 et les siens une retraite sfre. D'autre part, toute
possibilit6 de convertir les habitants de 1'Anosy serait
perdue, et ii faudrait retourner a Goa sans espoir
de jamais revenir dans 1'ile Saint-Laurent. (P. 134.)
-Les deux capitaines approuvirent ces deductions
fort raisonriables. Ils envoyerent des propositions plus
pacifiques AFanzahira. Tsiambany y acc6da facilement
et fit serment de paix et d'amitib. La formule du
trait6 6crit en caracteres arabes sur lequel il pr&ta
serment etait concue en ces termes :
a Moi, Brouto Tsiambany, roi .de Matacasy, je jure
et promets d'observer fidlement envers les Portugais
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toat ce qui a iti stipul, dans les n6gociations de paix
conclues avec le capitaine Paolo Rodrigues de Costa,
except6 en ce qui concerne l'envoi a Goa de mon fils
Andriantsirivahy. En c.onsýquence, je jure et promets;
de donner aux Peres de la compagnie de Jesus I'ile
de Santa Cruz pour y vivre et y mourir, et de leur permettre de parcourir tout mon royaume aux fins d'y
precher la religion du Christ et la doctrine de la
sainte Croix; et je veux et trouve bon que le prince
Andrian Sambo aille a Goa visiter le vice-roi des
Indes et y soit instruit comme l'a f6t mon fils Andr&Je promets en outre d'&tre l'ami des amis et l'ennemi
des ennemis du roi du Portugal. (P. 137.)
De son c6te Peiro d'Almeida Cabral jura et signa
devant Penvoy6 de Tsiambany les memes conditions
d'un meme traite.
Entre temps, les Portugais eprouvaient quelques
malheurs. Ils perdaient deux embarcations, l'und qui
se rendait de Ranofotsy a Trano-Vato pour porter des
vivres et I'autre qui voulait regagner le bord malgr6 le
mauvais temps. Enfin, en relevant les amarres, le canot
de la caravelle chavira pres des navires et deunx
hommes furent noyes; de plus un matelot fut d6vo•. •
par un crocodile dans l'ilot de Trano-Vato..
Les deux capitaines pouvaient esperer, apres la
signature du trait6, que Tsiambany, qui l'avait accept6
sans contrainte, en observerait la teneur avec bonne
foi. C'est pourquoi, pleins de confance en l'avenir et.
jugeant disormais inutile 1'appui des canons des,
navires et les mousquets des soldats, ils s'appr&terent
a quitter Ranofotsy. Le 31 mai 1616, les deux bateaux
prirent la mer, ne laissant dans 1'Anosy que les deux
PFres d'Almeida et Custodia da Costa avec quelques
serviteurst
i. Le P. Luis Mariaao quisemblait, par sa souplesse et-par-
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A peine les Portugais partis, Tsiambany oubliait
tout sentiment de sympathie envers les missionnaires.
Le P. da Costa etant tomb6 gravement malade le
19 juin, Tsiambany, Itema et Andre, qui descendaient
le fleuve jusqu'a son embouchure poury faire quelques
c6r6monies ou sortileges, non seulement ne s'arrethrent pas A Trano-Vato, mais donnerent I'ordre aux
piroguiers de pagayer tres vite de peur de recevoir
des coups de fusil... Le3 juillet, deux coups de canon,
qui se repercuterent dans tout le pays environnant,
ayant it6 tires par un navite de passage, les indigenes
ne manquerent pas de dire que ces coups de canon
6taient un signal donn6 aux Portugais pour s'emparer
d'Andre et le conduire a bord de ce navire. Si les
domestiques ou esclaves s'6chappaient de Trano-Vato,
Tsiambany se refusait & les renvoyer; s'il fallait construire chapelle ou maison d'habitation dans 1'ilot, les
indigenes temoignaient le plus mauvais vouloir a travailler.
Le P. d'Almeida entreprit n6anmoins d'enseigner
les premiers principes de la religion catholique aux
habitants de Fanzabira, et s'installa pauvrement dans.
lur village.
Tsiambany, c6dant parfois aux instances de son
fils Andre, permettait au Pire d'entrer dans l'enceinte
du f lonaka n et d'arriver jusqu't la porte de la case
sur le seuil de laquelle il 6tait assis. II regarda un
jour avec intir&t une image de la sairte Vierge, mais,
des que le Pere commenca a lui exposer quelques-uns
Pintelligence qu'il avait du pays, plus apte a 1i'vangilisation
de 1'Anosy que ses confreres portugais, ceda la place A son
supirieur Manoel d'Almeida. Ses rdflexions pleines de bon
sens, ses vues exactes sur les indigenes, sur 1'inutilit6 des
otages, sur l'existence des metis portugais, etc., revelent ala'
fois un observateur fortjudicieux et un missionnaire prudent.
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des mysteres de notre religion, il le cong6dia 1. Itema
elle-mbme rkpondait an Pere qu'elle 6tait trop vieille
pour apprendre les prieres, que, du reste, elle connaissait I'histoire du deluge de No6 et de ses trois fils
n6s de trois furoncles que leur pere avait a la jambe
entre le genou et le pied, et que c'est en grattant
successivement ces trois furoncles qu'il leur avait
donn6 le jour...
Un soir, pendant une 6clipse de lune, d'Almeida
entendit tout le village crier t tue-t&te : t Alao alao!
- anie volamena, vola fotsy, an'omby maro, vary...,
etc. , - Laisse-la! laisse-la! Veuille nous donner
de for, de l'argent, beaucoup de boeufs, du riz, etc.
Ces braves sublunaires de Fanzahira pensaient qu'un
inorme serpent commencait a d6crocher la lune et que
s'ils n'avaient pas bien crid : c Laisse-la, va-t'en! ,) ce
reptile I'aurait avalie tout entiere, d'autant que son
corps 6tait plus gros que Ia terre, car c'tait sur lui que
celle-ci reposait. Et, toujours utilitaires, ils demandaient en retour a la lune, comme cadeaux les plus
pris6s, des boeufs nombreux, etc. Le roi, lui, r&clamait journellement au Pere beaucoup d'argent, de
verroteries, de grains de corail que les esclaves transfuges lui assuraient etre entasse& dans la maison de
Trano-Vato et destines A lui et a Andr6 par volont6
da vice-roi des Indes.
Si le jeune Andre, qui n'avait pas encore tout oubli6
des attentions paternelles que les missionnaires avaient
cues pour lui ~ Goa et sur la caravelle, s'arretait &
souper chez le P. d'Almeida, aussit6t Tsiambany le
rappelait auprbs de lui, le r6primandant et lui demani. Tsiambany rdpondait au P. d'Almeida que lui et les

siens, a s'ils devenaient chr6tiens, seraient obliges de manget

du pore, de se couper les cheveux, etc., coutumes qu'ils ne
pouvaient en Pucune facon accepter. ,(P. 189).
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dant ce qu'il avait a faire si souvent chez 1'6tranger...
Quand, par extraordinaire prodigalit, Tsiambany
offrait un veau au missionnaire, le veau royal se d6tachait pendant la nuit et, au. petit jour, les Tanosy
partis a sa recherche ne voulaient point le retrouver,
<4parce qu'il 6tait retourn6 dans le pare du roi... ,
A Trano-Vato, le P. da Costa etait toujours en
proie i la fievre, et le P. d'Almeida ne rentrait que
pour tomber malade. Le seul Portugais qui ffit resti
avec eux, Simon Cardozo, mourut de la fievre... Un
jour que, quoique malade, il pr6parait a la mort le
P. d'Almeida et lui avait apportk le saint viatique, le
P. da Costa s'affaisa et on crut qu'il allait rendre le
dernier soupir; d'Almeida dut quitter le lit pour lui
aiministrer les derniers sacrements...
*

En quittant Ranofotsy, le 31 mai 1616, la caravelle
s'6tait separee de la patache elle devait explorer la
c6te orientale tandis que la patach6 longerait la c6te
occidentale. La patache prenait ce chemin plus abrit6
des vents, parce qu'elle ne disposait d'aucune embarcationenbon tatet qu'elledevait, d'apres les instructions
du vice-roi, aller & Sahadia ou Manambolo I'un ou
l'autre de ces navires devait embarquer l'artillerie qui
se trouvait &Monbaza.
Le samedi 17 d6cembre 1616, sept mois et neuf.
jours apris avoir mis a la voile pour I'ile Saint-Laurent, la patache arrivait & Goa. Le capitaine Joao
Cardoza da Pina fit habiller Andrian Sambo la portugaise et le pr6senta au vice-roi, qui l'accgeillit avec
uaegrande affabilit 6, A 'adoptant comme son filleul
et lui donnant ses nom et prenom, de sorte que, mnme
sons le
Savant d'avoir requ le bapt6me, il 6tait-design6
*
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nom de dom Jeronimo d'Azevedo. Sa Seigneurie lui it
<cadeau de 3ooxerafins (51o fr.) pour acheter des v6tements et le confia avec son petit domestique malgache
aux Peres Jesuites qui le placerent au college de
Sainte-Foi. :uand il eut regu l'enseignement religieux suffisant, il fut renvoy6 dans son pays superbement v6tu a la mode portugaise ,.
Le navire - unepatache-- a bord duquel Andrian

Sambo fit le voyage de retour 6tait commande par
Manoel Freyre de Andrade. II mit a la voile au commencement de fivrier 1617. 11 portait, pour le roi
Tsiambany et pour son fils Andre, de magnifiques
cadeaux d'une valeur de 4000 ducats. II y avait a bord
cent soldats,deux Peres jesuites, PauloJovio et Pedro
Carreiro. Arriv6 a I'ile Saint-Laurent, le capitaine
Freyre de Andrade mouilla entre le u Nouveau port n
(Taolanara) et celui de San-Lucas (Ranofotsy) probablement devant le Vinany-be, et tira le canon.
Ne voyant venir personae, il alla A la baie de SanLucas (Ranofotsy). c Les PP. Manoel de Almeyda et
Custodio da Costa accoururent; ils etaient malades et
dirent qu'il n'6tait pas possible de vivre dans ce pays.
Le capitaine envoya au roi Tsiambany les lettres qu'il
apportait pour lui et quelques presents pour les gens
de son neveu don Jeronimo. Le'roi. lui donna en
retour .cent beaux bceufs, beaucoup de volailles, du
miel, et six esclaves, mais ii ne voulut pas venir luimime. " (P. 277.) Tsiambany se souvenait trap de la

canonnade de la Nossa Senkora pour venir affronter
sur cette plage desormais odieuse les batteries d'ua
navire qui ne lui amenait qu'un lointain parent. I1
laissa a d'autres une telle t6m6rit6, et attendit l'issue
des 6 v6nements dertiere la palissade de son a lonaka ,.
4Obeissaat aux suggestions d'un Cinghalais, - namm6
Paul, ancien esclave do commissaire de la caraveHe
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et domestique des Peres, - qui, ayant reni6 la religion
chr6tienne, s'tait enfui chez Tsiambany et lui avait
persuade que les Portugais voulaient s'emparer de son
royaume, le roi tanosy tenta de faire p6rir Freyre de
Andrade. LeCinghalais s'etait engage6 couper lecou
aux Portugais. Pour arriver a ces fins, un grand
nombre de Tanosy vinrent sur la plage en amis. Peu
apres, l'un d'eux ayant donn6 un soufflet au P. d'Almeida, la bata-ille commenca. Is jetrrent des javelots
et des pierres; les Portugais tirerent des coups de
mousquets qui en tuerent plusieurs, et ils pendirent
leurs corps aux arbres du bord de la mer, puis ils
mirent le feu a leur village, les punissant ainsi de leur
traitrise. Le capitaine avait requ l'ordre, au cas oui il
aurait a se plaindre de Tsiambany, de ne pas lui

rendre son neveu don Jeronimo et de le ramener aux
Indes. C'est ce qu'il fit. II emmena aussi un de ses
frbres qui avait &6t fait prisonnier dans le combat. Ce

prince, qui s'appeiait Andrian-Masy, fut instruit dans
la religion chr6tienne a Goa oih ii fut baptis6 sous le
nom de dom Francisco-Xavier. ) (P. 278.'
Et c'est ainsi que se termina cette deuxieme expedition. La premiere avait fini par des coups de canon,

celle-ci finit par des feux de mousqueterie!
Cette 6vangelisation de courte duree, appuybe par
les canons et les mousquets, ne valut aux missionnaires, z6l6s, mais inexperimentes des choses et des,
gens de l'Anosy, que des fatigues et des reproches. A
Goa, bien des gens -

ils sont toujours et partout

16gion, ceux dont la langue travaille plus que les bras
- a les accuserent d'avoir d6sert6 une ceuvre grande
et utile 1 ,.
i. Le capitaine M. Freyre de Andrade, de retour &Goa, fut
un de leurs plus violents ddtracteurs: il aurait voulu s'ap-
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Le P. Mariano, un Italien, esprit fort judicieux et
plus averti que ses confreresde Portugalavaitpourtant
entrevu assez clairement ce qu'il aurait fallu ex6cuter
d'abord pour implanter ensuite la religion en terre
malgache: u A moins de disposer dans ce pays de
forces importantes portugaises et d'y organiser an
commerce de vente plusieurs anones, ce qui estvraiment

bien. difficile, il n'y a (disait-il), humainement et prudemment parlant, rien a faire avec'les habitants. »
A son tour, le P: Custodio da Costa exposait, avec
une vivacit6 capable d'etre entendue par les esprits les
plus chagrins, les raisons de l'abandon de 1'Anosy:
a Durant mon sijour & Santa-Cruz, je n'ai 6tC en
bonne sante que pendant une vingtaine de jours, et
deux fois je me suis trouv6 a l'article de la mort.
Nous
o sommes partis, parce que le roi, nous haissant A mort, ne voulait pas que nous demeurions dans
son pays, pas plus que ses sujets, qui I'imitent en tout
ce qu'il pense et dans tout ce qu'il fait.
a Nous sommes partis parce qu'il voulait nous tuer,
non pas a cause de notre religion, mais a cause du
mauvais renom que nous avions aupris d'eux, car ils
nous considiraient comme des voleurs nous emparant
des pays ou nous nous installions.
a Nous sommes partis parce que nous n'avions
aucun espoir de convertir les habitants de ce pays,
tous, nobles, esclaves, nous tournant le dos et rentrant
chez eux des que nous commencions a leur parler de
proprier les bagages , d'Andri que le P. d'Almeida avait
gardis i Trano-Vato et qui revinrent a Mozambique.

En rade de Ranofotsy, les quatre Peres discuterent sur
l'abandon de I'Anosy. Les deux nouveaux venus, Paulo Jovio
et surtout Pedro Carreiro, itaient d'avis de continuer la

mission. Le P. d'Almeida jugea plus raisonnable de ne pas
exposer ses confreres aux ennuis qu'il venait de subir et dont
son ime etait saturde,
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I'evangile; et si quelques-uns d'cntre eux restaient
aupres de nous, c'etait uniquement pour que nous
leur donnions des perles de verre, etc. (P. 169.
Et le P. d'Almeida ajoutait:

( Notre isolement a dur6 du 20 dicembre 1616
jusqu'A la fin d'avril 1617, &poque a laquelle on est
arriv6 de Goa. Pendant tout- ce temps, Tsiambany
faisaitjeter des sorts aupres de notre maison, croyant
par ce moyen nous faire p&rir. Et comme, au commencement de janvier, nous sommes tomb6s presque tous
gravement malades, Brouto a &ti tris content, attribuant notre maladie aux malefices de ses sorciers,
persuad6 que nous ne tarderions pas a mourir. De
temps en temps il s'informait si nous etions morts.
Non seulement il n'avait jamais favorise nos efforts
pour convertir son peuple qu'il empechait, au contraire, de nous ecouter et auquel ii defendait sous des
peines s6veres de se faire chretiei, mais il a 6te
jusqu'a interdire sous peine de mort a ses sujets de
venir nous voir dans l'ilot de Santa-Cruz et de nous
vendre des vivres... o
Et il terminait, en bon missionnaire qu'iletait :
a Nous ne sommes pas partis pour des causes de
maladie, car nous eussions tous deux pr6ffr&y mourir
plut6t que d'aller chercher ailleurs un meilleur pays.
Quand j'etais mourant, je m'estimais en quelque sorte
heureux de mourir en un pareil lieu n (P. 162 )
Sans cet ascendant que donne une autorite incontestee et sans des a cadeaux , soavent renouvels,
pouvait-on exercer alors une influence durable sur
1'esprit indifferent et yolage de ces grands enfants de
1'Anosy ?
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Mozambique 6tait depuis un siecle 1'escale de Goa
la doree... Les caravelles du Portugal ne d6ployerent
plus leurs voiles sur la cote orientale de lile SaintLaurent; elles oublitrent volontiers le chemin de
1'Anosy rebelle trop souvent battu par les tempktes...
(A suivre.)

CANITROT.

SAMERIQUE

ETATS-UNIS

Une autre
COUVRES DE CHARITI, Richmond. fois, notre cure me demanda de visiter une famille

dans une certaine rue, mais il ne donna pas le numbro.
11 nous dit simplement que le garcon allait a 1'6cole
publique et que la mere, soi-disant catholique, ne'
pratiquait pas. Si nous pouvions obtenir l'enfant, il
nous serait plus facile de ramener. la mere i ses
devoirs. J'allai la visiter et, en causant avec elle, je
d&couvris qu'elle ne s'etait pas approchee des sacrements depuis trois ans. Le pere 6tait protestant. Les
parents consentirent a envoyer 1'enfant a notre 4cole
paroissiale; il devint alors un vrai petit missionnaire
'chez lui. Le vendredi, quand la viande itait placte
devant lui sur la table, il ne voulut pas y toucher; le
dimanche, il etait si fidle a aller a la messe et si
fervent dans ses priires que sa mere, edifiee a a vue
de ce bon exemple, revint A la pratique de sa religion; elle se d6cida a s'approcher des sacrements
'et devint tres fervente. Je donnai au pere quelques
livres sur notre sainte religion; apres les avoir lus,
il fut convaincu et se fit catholique. Ii appartient
& la Societ&du Saint Nom de Jesus.
J'ai decouvert aussi quelques pauvres honteux qui
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nous fournissent l'occasion d'exercer envers eux la
charit- delicate recommand6e par saint Vincent.
Syracuse. - II y a quatre ou cinq ans, en visitant
les malades d'un h6pital de notrerville, nos sceurs
rencontrerent une juive. Elle sembla enchant6e d'avoir
iti remarqu6e par ( les dames a la cornette blanche ,,
comme elle nous appelait, et i chaque visite des sceurs
son visage s'6panouissait. Elle parla peu d'elle-meme
sauf pour nous dire qu'elle avait 4pous- un catholique
qui ne pratiquait pas. Au bout de quelque temps, elle
quitta I'h6pital et nous pensions. que c'itait la fin de
nos relations avec cette juive.
Deux ans plus tard, les soeurs furent surprises de
la revoir dans le m6me h6pital. Elle leur parla trbs
intimement, leur dit qu'elle portait toujours la
Medaille miraculeuse que les soeurs lui avaient donn6e
et exprima le d6sir de se faire catholique, donnant
comme raison que- notre religion doit 6tre vraie puisqu'elle enseigne a ses membres d'etre charitables
envers tous, quelle que soit leur croyance. On Iinstruisit dans les v6rit6s de la religion, et aprbs pen de
temps elle regut le bapteme. Son mari, touch6 de
repentir d'avoir abandonn6 sa foi et voyant la ferveur
de sa femme, retourna an vra: bercail. Leur mariage
fut rigli selon les lois de l'gglise. Leur enfant unique
est maintenant un de nos 61eves et les parents communient r6gulirement.
.Quand une mere qui ne confie ,as facilement ses
secrets sent qu'elle peut parler librement aux sceurs,
on pent lui faire un bien immense.
Nous avons visite une famille de huit enfants dont
les deux ainks, ag6s de dix-huit et de vingt ans,
etaient victimes de la tuberculose. Quand le prttre
vint les voir, la mbre se tint i distance. Les seurs, a
leur deuxieme visite, apprirent que le phre et la mere
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avaient &t6 marius par un ministre protestant. IL
n'6tait pas facile de faire entrer le mari, qui 6tait

non-catholique, dans les dispositions que nous d6sirions. Pendant tres longtemps, il ne voulut pas
entendre parler de se remarier devant le pretre.
Comme excuse finale, il dit que ses vtements n'6taient
pas assez bons, obstacle insurmontable 1 ses yeux, mais
que nous avons facilement renvers6 en lui envoyant
un complet. II nous le renvoya disant que les manches
6taient trop courtes. Nous fimes done le-changement
d6sire, n'ayant aucun 6gard a notre surcroit de travail
et esperant reussir dans notre entreprise. Nous ne
nous etions pas trompees dans notre attente, car sous
peu notre homme eut le courage de faire rectifier le
mariage et nous eames la consolation de voir le mari
et la femme aller ensemble a la sainte messe.
HOPITAL DE LA CHARITE DE NEW-ORLEANS,

II a et6 fond6 en 1786. Les Sceurs de Saint-Vincentde-Paul y exercent leur d6vouement. Un grand
nombre de malades ont &t6 soignis pendant I'ann.e.
Souvent il y a beaucoup plus de malades que de lits.
On a fait un nouvel office pour les soeurs. Cette amelioration leur donne un espace convenable, et les
d6livre des locaux mal arranges ou elles ktaient.
L'h6pital est redevable aux sceurs pour leur loyal
appui, et pour I'excellent travail qu'elles ont fait pendant I'annee. Leur service appr6ci6 en dollars monterait i une somme considerable. L'h6pital a perdu
en juillet sceur Marie Vincent qui avait servi la Ckariti
pendant plus de cinquante ans. Elle ne pensait qu'aux
pauvres. Le rapporteur termine par un grand eloge de
la sup6rieure et constate que le service social, c'est-adire la visite a domicile dans les families, a fait un
travail splendide.
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THE VINCENTIAN.

Les fites du Tricentenaire de la Congrigation au
siminaire Sainte-Marie-des-Barrens.- Le 14 octobre,.
Mgr Glass officia pontificalement; M. Corcoran
pr&cha. 11 montra en saint Vincent un architecte de
genie. L'apres-midi, une seance litteraire et musicale
fut donn6e par les s6minaristes. Le soir, on chanta
les vepres et on donna la b6nediction du Saint-Sacrement. Rappelons 'que le seminaire Sainte-Marie (ou
du moins 1'6glise adjacente) renferme le tombeau de
M. de Andrbis, qui a introduit la Congregation de
la Mission dans cette contree.
Visite de Mgr Clerc Renaud -a Perryville. - Monseigneur constate qu'il y a un mouvement tres gen&reux, en Am&rigue, en faveur des missions chinoises;
il se rbjouit de ce que la jeune et 6nergique nation
des Ltats-Unis vient en aide aux vieux' pionniers
avec des ressources merveilleuses en hommes et en
argent. II parle de son vicariat qui a trois specialites :
°1. J'ai dans mon district le chef de la religion
taoiste; c'est un personnage tres important, une espece
de pape qui reconnait avoir des relations personnelles
avec le diable. II dit qu'il nt peut que prier sa majest6 satanique, mais que les catholiques ,peuvent
lui commander; 2° j'ai dans mon vicariat la meilleure
et la plus belie porcelaine de Chine; j'ai en l'honneur
d'en exposer cinq on six cents 6chantillons h l'Exposition missionnaire du Vatican; 3" j'ai dans mon vica-,
riat du the, fe meifleur the du monde.
(cVoili pour les sp6cialitbs de.mon vicariat, quant a
ma sp&cialit, a moi, elle est naturellement de sauver
les Ames. "
La mame revue annonce une traduction en anglais
da livre de M. Boudignon : Saint Vincent de Paul, modale des hommes d'action.
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NIAGARA INDEX.

On constate que la prohibition, loin de diminuer les
crimes, les augmente. La croisade missionnaire des
6tudiants catholiques a offert une seance en faveur
des missionnaires qui partent pour la Chine.
On a choisi les officters de ia croisade missionnaire. Le jour de sainte Catherine, les philosophes
ont fait tous les offices, ont chant6 une grand'messe,
ont donn6 une seance.

MEXIQUE
BOLETIN DE LAS HIJAS DE MARIA INMACULADA.

Felicitations LM. Verdier pour ses noces d'or. Photographie du calice qui lui a &6~offert a cette occasion par M. de las Heras, au nom des associations
d'Enfants de Marie du Mexique. On explique le fonctionnement des confreries de la Charite6 tablies parmi
les Enfants de Marie; c'est a peu pres le meme que
pour l'ceuvre Louise-de-4arillac.
Les Enfants de Marie de Guadalajara ont fait une
grande fete i I'occasion de la canonisation de la petite
sainte Th&rese de 1'Enfant Jesus.
lanvier 1926. - Le bulletin parlera disormais non
* seulement des Enfants de Marie et des associations de
la Medaille, mais aussi des dames de la Charit6. 11
donnera toujours des articles sur la sainte Vierge, sur
saint Vincent. - Le numiro actuel contient les articles
suivants: J6sus-Christ roi, par Pampliega. - Naissance surnaturelle de Jesus-Christ ou virginitA de
Marie, par Saiz. - Circulaire aux dames de la Charit6
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(M. de las Heras rappelle que saint Vincent envoyait
visiter les confrtries par ses missionnaires et il annonce
qu'il visitera les confreries du Mexique, par une petite
circulaire mensuelle). - Action politique de saint
Vincent de Paul, par Segura. - La Vierge Miraculeuse
et le plan divin, par Castilla: - Chronique: neuvaine
tres solennelle, a Mexico. en l'honneur de la Miraculeuse, du 18 an 27 novembre; ii y a en 8ooo communions dans 1'6glise de la Conception; les plus c6lebres
prediciteurs de la capitale bnt pr&che pendant cette
neuvaine; le 27 novembre, la communion a la grand'messe a duri 45 minutes.
MISSIONS AU MEXIQUE.
Nous empruntons aux Anales, de Madrid, les details suivants:.

M. Fernandez Juan Maria a accompagne 1'6veque
de San Luis Potosi dans sa tourn6e de confirmation et

il a prech6 aux Enfants de Marie et aux dames de la
Charitl.
Missions de la maison de Lagos en 1925. Les mission-

naires se rendent d'abord a El Crespo : les pauvres
paysans accourent en foule aux instructions; ii y en a
pied; on
P
qui doivent faire une, deux, trois heures
voit des femmes portant leurs enfants, apportant un
sac de mais pnur se nourrir pendant la mission; les
missionnaires pr&chent troil fois le jour i ces pauvres
gens, avides de la parole de Dieu; ils font le cat6chisme, confessent toute la journee. La communion
des enfants est la c6r6monie la plus 6motionnante :
les petits et petites ont bien lav6 leurs pieds, leurs
mains, leur visage, bien raccommode leurs pauvres
habits; on leur explique les c6ermonies; ils renouvellent le soir les promesses du bapt8me, c6r6monie
que les parents contemplent avec grande emotion, car

O

ils n'ont jamais rien vu de pareil; on impose la Medaille miraculeuse; communion g6enrale, grande procession, ben6diction papale; depart au milieu des
larmes de la population : les hommes sont a cheval, les
femmes sur les anes pour accompagner les missionnaires; les jeunes gens vqulent trainer la voiture des
saints Pires missionnaires; il faut s'arracher avec violence et les renvoyer avec la benediction.
A El Ahito, 1'6glise est pleine, ainsi que la sacristie, le presbyttre, le parvis, les lieux adjacents; les
cantiques emerveillent les paysans, ils les chantent
avec enthousiasme; parmi les ceremonies de la mission, ii faut noter la benediction des animaux.
A Santa Barbara, mýmes consolations. 11 y avait dessocialistes, de ceux qu'on appelle agraristas; ils ont

fait la mission, a part trois ou quatre. 11 est 6difiant de
voir les paysans rentrer chez eux tard dans la soiree
et revenir le lendemain dbs quatre heures du matin;
quelques-uns restent pros de l'eglise et couchent sur
le sol, etc.

ANTILLES
CULTURA, 1925.

Cette revue parait tous les dimanches; le directeuradministrateur est M. Chaurrondo; les ridacteurs sont
MM. Sainz, Zamora, Castillo, Sorgo, Cabrera, Martinez, Romero; la revue parait depuis dix ans.
Le premier numero resume une interview donni par
M. Verdier au journal El Debate. Le numero du
19 juillet est consacr6 a la Congregation de ]a Mission.
(Saint Vincent. - Histoire de la Congregation -

--

Accroissements. -

219 -

9preuves.-

Restauration. -

Lazaristes & Cuba et Porto-Rico.) saint Vincent dans File de Pinos.

Les

Les Filles de

LA MILAGROSA, 1 9 25.

Cette revue parait tous les mois; le directeur est
M. Chaurrondo; l'administrateur est M. Tobar; les
principaux r6dacteurs sont MM. Chaurrondo, Sainz,
Tobar, Zamora, Castillo, Rodriguez, Saiz, Mile Merc6des de Arza.
Parmi les ceuvres les plus florissantes, il faut citer
1'Association de la visite domiciliaire de la Vierge Miraculeuse. Le 19 juillet, les Lazaristes de la Havane
ont celebr6 le 3"centenaire de la Congregation. A
7 h. 3o, messe de communion pour les conferences de
Saint-Vincent-de-Paul et autres associations qui ont
leur siege dans l'eglise de nos confreres;. 9 heares,
messe solennelle a grand orchestre. Le pr6dicateur
pr6senta saint Vincent comme l'ange de la charit6, le
r6formateur du sanctuaird, le marteau des h6retiques.
La revue adresse A son fondateur, M. Alvarez, le
salut le plus sincere, en meme temps que le regret le
plus profond de se voir privee de sa direction sage et
prudente. Que Dieu benisse M. Alvarez dans sa nouvelle charge! - Fates de Notre-Dame de la Charitb
dans 1'6glise de la Merced, a La Havane, dn 8 au
24 septembre. - Les jeunes filles de I'acad6mie Jos6
Marti visitent le sanatorium des catholiques cubaines.
Atienza,'visiteur de Madrid, a et6 nomm6 com-M.
missaire extraordinaire des Antilles. - La f&te du
29 septembre a 6t6 c61•brie a l'6glise de la Merced,
non seulement par. des offices et ties chants, mais
aussi, ce qui a dif rejouir la Vierge et saint Vincent,
par des ceuvres de charit6 : on a donn6 d'abondantes
.aum6nes aux pauvres; toutes ies associations de la
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visite domiciliaire se sont riunies et ont distribuk des
vetements aux enfants pauvres. Le visiteur des Lazaristes a fait un magnifique discours pour louer cette

maniere de cilbrer la fete; les Filles de la Charite,
les dames de la Charit6, les jeunes filles des associations ont pris contact avec les pauvres; les Filles de
la Charite qui dirigent la maison (.Saint Francois de
Sales ,, ont grande devotion A la M6daille; elles
cilebrent sa fete non seulement en distribuant des
vetements aux pauvres, mais encore en amenant les
pauvres a 1'6glise et en leur servant un d6jeuner apres
1'office. Les dames Isabelinas, qui correspondent aux
chevaliers de Colomb, exercent une oeuvre charitable
et apostolique.
Janvier, 1926.

Les Filles de la Charit6 et Ia preparation technique
pour I'exercice de la bienfaisance. - Les anciennes
6l1ves du college des Soeurs a La Inmaculada , ont
fait une fete, en l'honneur des pauvres, pr6sid6e par
'archev&que.
ILE DE PORTO-RICO
LA MILAGROSA,

1925.

Articles d'actualit6 sur l'ducation. - Rcit des fetes
de la Medaille M:raculeuse en differentes villes. -- Le
college Saint-Ildefonse, dirig6 par- es Filles de la
Charnt, vient d'etre incorpor6 an dcipartement de
l'instruction publique.
LoS PADRES PAULES EN LAS ANTILLAS, 1863-1925.

Apr ss un rapide r6sume de I'histoire de la Congregation en g&enral, M. Chaurrondo raconte 1'histoire
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de la Congregation aux Antilles: C'est le P. Claret,
fondateur des Fils du Coeur de Marie, qui introduisit
la famille de saint Vincent dans l'ile de Cuba dont ii
6tait archeveque. M. Viladas, premier supirieur, travailla a restaurer mat riellement et moralement 1'eglise
de la Merced qui lui avait 6et confide; les diff6rents
superieurs qui suivirent MM. Santonja, Garcia, Guel,
Gomez et Alvarez travaillirent tous ; embellir l'6glise.
Les missionnaires s'appliquerent a donner des missions
parmi le peuple. Le s6minaire de La Havane fut confih aux Lazaristes de 1879 k 1892. M. Chaurrondo
donne un petit historique de chacune des associations
6tablies dans 1'6glise de la Merced : archiconfrerie de
l'esclavage de Notre-Dame de la Merced; archiconfikrie de la garde d'honneur du Sacre-Cceur de Jesus; la
Sainte Enfance; association de la Miraculeuse et visite
a domicile; congregation de Notre-Dame de Lourdes;
la milice Jos6phine; federation des Enfants de Marie;
ceuvre des catichismes; dames et demoiselles de la
Charit6 itablies en 1915; catholiques cubaines - le
bien se fait aussi par diff6rentes publications et par la
bibliothbque. - Les Lazaristes vinrent a Saint-Jean de
Porto-Rico en l'ann6e 1873; ils se chargerent de la
Ermita de Santa Ana, puis se transfererent A I'asile de
Beneficencia; le personnel augmenta et 1'6veque nous
confia l'eglise de San'Jose et mit le s6minaire SaintIldefonse sous la direction de la Congr6gation; plus
tard la Congregation se chargea de la paroisse de
Ponce. - A Santiago de Cuba, il y a un couvent de
Saint-Francois qui fut confii aux Lazaristes en 1884;
les confreres y 6tablirent les associations de l'Apostolat
de la pribre, des Enfants de Marie, du Rosaire, de la
Vierge Miraculeuse, de la jeunesse de Saint-Antoine,
de 1'Enfant Jesus de Prague et de la Sainte Enfance,
les dames de la Charit6. Nous ffmes charges de la
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paroisse de Ponce en 1892; les dames de la CharitY
y sont florissantes; il y eut un petit schisme chez les
paroissiens, de 1915 a r9r7 : un certain nombre de pa-

roissiens itaient poor M. Janices qui avait 6t6 chang6,
les autres pour M. Pena qui demeurait; en 1918 un
tremblement de terre d6molit l'6glise. A Matanzas il
y a un college fond6 en 1892. En 1907 on nous confia
la paroisse de Guantanamo; en 1911, celle de Baracoa oi sont les dames de la CharitA et autres associations. Nous avons encore San Luis de Oriente, Manati, Yaguajay et le s6minaire de Saint-Ildefonse de
Porto-Rico.

BRESI L

Recife. - M. Jos6 Venancio de Mello, Pretre de la
Mission, ayant vu des mendiants dans la ville leur fit
un peu de catichisme avant qu'on leur donnAt I'aum6ne; il songea k organiser quelque chose : on fonda
un dispensaire, appel- Saint-Sebastien : l'cevre surpasse les esperances; on distribue r6gulirement toutes
les semaines des aliments, des vetements aux indigents;
on supprime la mendicit6; on instruit les pauvres; on
les confesse; on les fait communier. Sur deux mille
pauvres les trois quarts sont des femmes. On a fond6
uneassociation de charit6 destinee a secourir, 6duquer
et moraliser les pauvres mendiants. Cela se fit en
1917. - Bient6t on ajouta trois classes pour les
enfants des mendiants; on commenca &loger quelques
pauvres la nuit; on leur procura des jardins pour travailler; on ouvrit une 6cole d'agriculture pour leur
apprendre ce metier. Pendant la grande 6pid6mie de
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1918 beaucoup moururent; les dames de la charite se
dspenserent heroiquement. L'annde 1919 fut une
annie de grand progrbs pour l'oeuvre. On prkcha une
retraite de trois jours auk pauvres pour les preparer a
la communion; on fit 1'acquisition d'un grand terrain
pour y Rtablir une ecole d'education domestique.
L'association, charg6e de diriger toutes ces oeuvres,
fut fond6e le 8 d6cembre. En 1920, existaient : le
dispensaire Saint-Sebastien, distribuant k mille itdigents, trois fois par semaine, les aliments matiriels et
1'instruction religieuse; '6cole comestique D.-MariaBorba donnant 1'6ducation professionnelle a cent
jeunes flles; I'h6telierie Pinto-Alves pour les- indigents de passage; l'dcole Saint-Antoine pour 1instruction gratuite des enfants pauvres; la maison de travail
des pauvres; 1'6cole professionnelle. En 1922, centenaire de l'ind6pendance, il y eut la fete des pauvres
organisee par les Dames de la Charit6, la Soci6te de
Saint-Vincent-de-Paul et la Compagnie de la Charit :.
il y eut messe chantee, diner servi par les dames, pose
de la premiere pierre d>un pavilion de l'Universit6
professionnelle de Saint-Joseph, ouverture de 1'exposition des travaux faits par les jeunes filles de 1'6cole
professionnelle, grand bazar delacharit6. VoilIcertes
de belles euvres, tout A fait dans l'esprit de saint
Vincent.
BAHIA
O BOLETIM DA OBRA DAS VOCACOES SACERDOTAES.
Rapport lu le 20 septembre 1925.

On y presente sainte Therese de l'Enfant-J6sus
comme protectrice du clerg6 et modble des z~latrices
de I'CEuvre des vocations. Tricentenairedelafondation
de la Congr6gation de la Mission. On y parle des
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Missionnaires Lazaristes au Brisil, et, en particulier,
du P. Rocha, figure d'ap6tre, esprit d'6vangelisateur, ame embras6e de 1'amour du prochain; des
iveques Vioso et Silva, nos confreres d&c6des.

CHILI

ANALES DE LA PROPAGACION DE LA FE, 1925.

Ces Anniales sont publihes d'apres les ordres requs
de la Propagande qui veut que les Annales aient un
caractere national et local. Saint Vincent de Paul et
la propagation de la foi dans les campagnes, chez les
protestants, i Madagascar, dans les Etats barbaresques;
- deux guarisons obtenues par la sceur sainte Th6rese
de 1'Enfant-J6sus, d'aprbs le r6cit fait par Mgr Ciceri,
notre confrere, et par M. Legris, visiteur des Lazaristes en Chine.

COLOMBIE
CONGRES ET EXPOSITION MISSIONNAIRES A'BOGOTA,

aotit 1924.

M. Pehau, notre confrere, nous envoie un beau
volume illustr, qui contient les rapports lus a ce congris; voici le r6sumb de la conf6rence faite par
Mgr Potier, notre confrire, sur la prefecture apostolique d'Arauca.
La prefecture a deux parties : montagnes couvertes

de forkts, peu explor6es;. plaines travers6es par des
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rivieres et renfermant quatre groupes de sauvages, les
Macaguanes, les Chiricoas, les Guahivos, les Guarataros.

Les centres d'action sont : I° Chita, paroisse de
treize mille habitants, bonne eglise, .maison paroissiale, maison des Seurs de Saint-Vincent charg6es de
1'ducation des petites filles; il y a quinze ecoles et
huit cents 616ves; 2" La Salina de Chita, trois mille
habitants, 6glise, maison paroissiale, quatre 6coles et
cent vingt-sept 6leves; 3" -San Lope, deux cent cinquante habitants, pauvre chapelle, une &cole et seize
ileves; 4° San Salvador, cinq cents habitants, une
chapelle, pas d'&cole; 50 El Banco, chapelle, ecole
mixte de douze enfants; 60 Tame, deux mille sept cent
soixante-quatorze habitants, 6glise, maison des Soeurs
de Saint-Vincent-de-Paul; la premiere superieure fit
une chute avant d'arriver a. Tame et mourut quinze

jours aprbs; trois 6coles, cent treize 6l1ves; 70 Macaguan, petite chapelle pour Indiens; 80 Arauquita, deux
mille,Chiricoas, petite chapelle, deux ecoles; 9 Arauca,
trois mille habitants, quatre ecolesk trois cent sept
.l6ives; Associations de l'Adoration et des Enfants de
Marie; une 6glise, deux chapelles; on construit un
h6pital pour soixante-cinq malades; maison de soeurs;
to' El Viento, eglise; 1 i Cravo Norte, huit.cents habitants, deux &coles.
Le rapport de Mgr Potier parle ensuite de la tribu
des Tunebos qui se trouve entre deux montagnes. Ils
sont de taille moyenne, d'aspect d6crepit, m6lancoliques. Is adorent un esprit qui recompense les bons
dans le ciel et punit les m6chaats dans les eaux; ils
pratiquent a certaines epoques un jefne tres rigoureux, prec6d6 d'une c6remonie sp&ciale pendant trois
nuits; ce jetne chasse les mauvais esprits et pr6serve
les Tunebos de la morsure des serpents; on dit que ces
I

S
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Indiens ont perdu le sentiment du beau, car ni la musique, ni les joyaux, ni les anneaux ne leur disent
rien; ils aiment cependant les miroirs; le seul ornement qu'ils portent est un collier de coquilles ou de
dents d'animaux; leurs habitations sont en palmier et
en roseau, circulaires et sans murailles, 6lev6es audessus du sol; les mariages se c6lebrent par la
demande au pere de la jeune fille, et le consentement
de celle-ci, et la presence d'nn ministre; la polygamie
n'est pas admise; le divorce est permis; le ministre
souffle sur les femmes qui ont mis .au monde et sur
l'enfant nouveau-n6, dans la bouche duquel il verse
quelques gouttes d'eau. Les disputes des Tunebos se
r6duisent a des soufflets, mais ne degenerent jamais en
meurtres, car ils ont horreur du sang humain. Entre
eux il n'y a pas de vols, et si quelqu'un commet
quelque faute, on le punit en le mettant dans un trou
pendant quelques heures ou quelques jours. Ils sont
tris jaloux et ils cachent leurs femmes, ne permettant
de les voir que quand ils sont presents; de meme lesIndiennes fuienf si elles voient un homme itranger.
Leur unique commerce consiste dans l'6change avec'
les blancs de cire pour du sel, etc.
Le mime volume contient une confirence de notre
confrere, M. Diaz, sur la prefecture apostolique de
Tierra Dentro; mais nous en avons donnC la substance
dans le dernier numero des Annales en citant le rapport de Mgr Larquere; nous ne reviendrons pas sur ce
sujet.
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EQUATEUR
RELACION HISTORICA ACERCA DE LA ASOCIACION DE
SERORAS DE LA CARIDAD, POR EL R. P. ABEL

LAS

DEVRIeRE.
Ce volume se divise en six chapitres. Le premier
parle de saint Vincent, fondateur de 1'Association, et
de son esprit. Le deuxieme de 1'humilit6 de saint
Vincent. Le troisieme de l'Association des Dames a
Paris et de son extension mondiale. Le quatrinme
de l'Association des Dames a Quito. Nous allons
r6sumer ce chapitre.
Les Lazaristes et les Filles de la Charit6 se sont
itablis dans I'Equateur, en 1870, appeles par une
sainte dame Virginia Klinger de Agubrre Montefar.
L'Association des Dames fut fond6e le 21 mai 1885.
La premiere pr6sidente fut dona Dolores Jijou de
Gangosena; elle se d6voua a 1'ceuvre, avec toute son
Ame et tout son coeur. Elle aimait 1'Association comme
sa vie. Elle n'a rien omis pour procurer son progres
et sa prospirit6. GrAce A 1l noblesse de sa famille,
A ses relations 6tendues, A 1'am6nit6 de son caractere,
A sa grande pi6te et a son amour des pauvres, elle
attira autour d'elle un grand nombre de dames. Elle
avait un ceur magnanime et compatissant; elle s'inqui6tait des petits, des vieux; elle visitait les malhenreux; elle p&n6trait dans leur pauvre demetre; elle
les 4coutait avec attention; elle r6pandait ses aumbnes
d'une faqon pratique et intelligente. Elle avait une
grande devotion pour saint Vincent de Paul.
La seconde pr6sidente fut doiia Natalia Acevedo
de Espinosa, dame tres distinguee par ses quaiites
-exceptionnelles et par ses belles vertus; elle fut pri-
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sidente de 1915 & 1921. C'itait une ame grande,
animie de l'esprit de Dieu, marchant avec fermet6 et
circonspection an milieu des contretemps. Elle voulait connaitre tous les pauvres que secourait l'association, et, en compagnie de la tr6sariere Sefiora Cor-

nelia Espinosa (toutes deux dignes de figurer parmi
les premieres dames de la Charite), elle allait visiter
personnellement, une par une, toutes les families pour
se rendre compte de leurs necessitis materielles et
morales. Sa seule presence rendait la reunion extreme-

ment agr6able. Sa douceur, sa modestie, son tact
exquis, sa discretion, sa profonde humilite charmaient
tout le monde. Elle aimait cette phrase de saint

Vincent : , Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne
fait pas de bien! ) Son activiti incessante n'etait
jamais precipit6e, mais toujours r6fl6chie et etait
6gale a la discretion avec laquelle eile travaillait en
la presence de Dieu. Elle etait vraiment l'&me de
l'association. Pendant sa pr6sidence, elle fut obligee
de soutenir un proces contre le gouvernement de la
Republique pour difendre les droits de 1'association.
La troisieme pr6sidente, I'actuelle, est dofia Maria
de Larrea; nous ne ferons pas son 1loge pour ne pas
blesser sa modestie, mais nous pouvons dire qu'aid6e
par les conseils de M. Penaherra, elle a reussi &
triompher dans le proces commence sous la pr6sidente precedente.
Parmi les dames qui ont brille d'un plus grand

eclat pendant ces quarante dernieres annees, on
signale dofia Ignacia Mateus de Gonzalez et .dofia
Carmen Guerrero de Bustamante, toutes deux viceprisidentes, et 1'une et l'autre doubes d'un grand zAle
et d'une tendre charit6, vrais modiles de ce que doit
6tre une dame de la Charite. Dofia Eudocia Tinajero de
Daula, premiere secr6taire de 1'association, qui mourut
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en 1917, d'une pneumonie contract6e en veillant nuit
et jour une pauvre malade. Dofia Dolores Ponce Borja,
deuxitme secretaire, qui a rempli son office a la satisfaction de tous. Elle avait de grandes qualites naturelies : une vive intelligence, un jugement droit, une
activite expeditive et de grandes qualit6s surnaturelies, comme une foi inebranlable, une pikte eclairee,
un zile sans limite. Avec quel amour, quelle sollicitude elle s'occupait des pauvrest Fleur delicate qui
vivait dans I'appr6hension de tout souffle moins pur,
son arome celeste embaumait la d6licieuse atmosphere
de nos yrunions. Seniorita Zoila Rosa Salvador Gonzalez, qui fut vice-pr6sidente et secretaire, dame
exemplaire, dou6e de qualites exquises, ame souverainement belle, d'une activit6 dibordante, d'une
tendre sollicitude. Elle est morte d'un accident de
voiture en allant'visiter les pauvres, etc.
Apres 1'histoire de l'association, vient le compte
rendu de l'tat actuel. On indique ce qui se fait au
point de vue materiel et au- point de vue moral. Plus
de mille cinq cents pauvres out eti secourus. Le chapitre v du volume que nous analysons parle de l'action pratique de 1'association et le chapitre VI et dernier montre en la bienheureuse Louise de Marillac
le modele des Dames de la Charitf.

PHILIPPINES

Nous empruntons aux Analei, de Madrid, les ditails, suivants :

Fetes du troisieme centenaire de ]a Congregation a
Nueva Caceres. Le premier jour, le R. P. Luis Dema-
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rumba parla de Pinfluence de la Congregation de la
Mission sur 1'oeuvre merveilleuse des Filles de la
Charit, .et le P. Mariano Arizmendi prit pour sujet :
la Congregation de la Mission et les missions dans
les pays infiddles. Le second jour, le P. Antonio
Bayoaa disserta sur la Congregation et les skminaires
et le R. P. Casimir Ladoc sur le pretre catholique
et la Congregation de la Mission. Le troisieme jour,
le P. Benito Romero prit pour theme de son discours : la Congregation et les missions dans les pays
catholiques. Les trois jours, il y eut des offices
solennels.
Discours de M. Aurelio Fernandez a l'ouverture
des cours du simiaire Saint-Ckarles de Manille, le
15 juin. Messe du Saint-Esprit. Discours de M. Gonzalez sur saint Thomas et la science chretienne. Les
seminaristes sont au nombre de I39. Profession de
foi des professeurs. Visite de 1'eveque qui interroge
dans toutes les classes et donne une demi-journee de
cong6. On a di renvoyer dans l'ann&e huit petits
siminaristes et deux grands. La discipline a 6t6
bonne. Les examens ont donn6 de bons r6sultats, sauf
pour onze jeunes gens qui n'ont pas atteint la note
requise. Beaucoup ont eu d'excelleutes notes. On
sera peut-&tre oblig6 de s6parer le petit du grand
seminaire. On a d6pens6 30400 pesos.
A I'occasion de la cons6cration 6piscopale de
1'eveque de Nueva Caceres, on a fait de brillantes
fetes chez nos confreres et nos sceurs.
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VARIATES
DEUX LETTRES INEDITES DE SAINT VINCENT

M. Lemasle, marchand d'autographes a Paris, a
mis r&cemment en vente deux lettres de saint Vincent
qui avaient jusqu'ici 6chapp6 a toutes les recherches.
Il est naturel que les lecteurs des Annales en aient la
primeur. On n'y trouvera pas du nouveau; mais elles
sortent de la plume de notre Bienheureux PNre, et
cela suffit pour nous les faire lire avec un pieux
int6ret. Elles contiennent, d'ailleurs, quelques conseils pratiques dont tout le monde peut tirer profit.

P. C.
4 A Bernard Codoing.

i

De Paris, ce i3 novembre 1643.

( MONSIEUR,
u La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamaisI
a Je serais plus en peine de votre maladie si 1'on ne
me mandait en m6me temps que vous vous en portez '
mieux. Je prie Notre-Seigneur et le ferai prier qu'il
vous redonne une parfaite sante. Je vous prie, Monsieur, de la m6nager quand sa bonte la vous aura
redonn6e, et de modirer, a cet effet, l'aust&rite de la
vie, a l'6gard du manger et du dormir, que vous avez
augmentee depuis vos exercices, et de suivre, a cet
effet, le conseil de M. Blatiron. Rationabile exim
debet. esse obsequium vestrum; et I'exces dans la pratique des vertus n'est pas moins vicieux que le d6fautc Je pense que vous aurez deja arr6t6 le marchi de
la maison de 200ooo livres. Votre affaire des coches,
qu'on vous voulait 6ter, est terminie a votre avantage
en Conseil du roi; et la fondation des 2 ooo livres est
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faite, par la grice de Dieu. II ne reste plus &rien que
vous ne fassiez les ordinands et le siminaire des
pr&tres.
, Les Pires de l'Oratoire font ici instance pour avoir
Saint-Louis tout a fait, et, a cet effet, il a 6t6 ordonn6
au Conseil qu'ils en parleront avec M. 1'ambassadeur
a Rome. Je vous prie de n'en pas parler a qui que ce
soit.
a M. de Brienne m'a fait la meme reponse a l'6gard
de Saint-Yves.
a Monsieur de Saint-Chamont part dans deux jours
pour l'ambassade de Rome. II m'a fait l'honneur de
me venir voir et de me faire esp&rer protection.
a Et Mgr le cardinal Grimaldi partira dans le mois

prochain. C'est un prelat de grande vertu, conduite
et fermet6. Je recus hier sa ben6diction. I1 me fit
esp6rer aussi sa protection pour- vous, quoique je
l'aie un pen choqu6, sans y penser, a 1'6gard du
grand vicaire de Pignerol', pour quelque difficulti
que je lui ai faite en quelque chose qu'il demandait.
Mais, cela n'est rien. 11 me parlait bier avec notable
application de notre bonheur de nous donner A l'assis-

tance du pauvre peuple des champs.
a VoilA tout ce que l'emharras auquel je suis me
permet de vous dire pour le pr6sent, sinon que j'embrasse votre petite compagnie, prosterni a genoux a
ses pieds et aux v6tres, qui suis, en l'amour de NotreSeigneur, Monsieur, votre tres humble et ob6issant
serviteur.
u Vincent DEPAUL,
< Indigne pretre de la Mission.
c Suscription: A Monsieur Monsieur Codojng, Superieur des pr&tres de la Mission de Rome, A Rome.

I. Pignerol, ville du Piemont, d6pendait alors de la France.
Elle ne fut drigie en ev&chi qu'en 1748.
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, A Boniface Nouelly.
u De Paris, ce 7 septembre 1646.

a MONSIEUR,

a La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
(CJe prie Notre-Seigneur,'qu'il vous fasse connaitre
la consolation incomparable que vos lettres m'ont
apportie. Je prie sa divine bonte, qui vous a choisi
de toute eternitA pour un oeuvre de cette importance,
qu'il vous dqnne l'esprit qu'il a eu 'en sa devotion
interieure dans la soumission externe qu'il rendait a
saint Joseph.
O Monsieur, que de demons que le prince des
d6mons a deputes pour vous tenter dans cet 6tat.
L'emploi de notre cher frere 1, la diversit6 des sentiments, le d6sapprouvement mutuel et reciproque et
la naturelle inclination que nous avons que toutes
choses nous fassent jour 2 , que toutes ces choses ont
chacune un esprit malin, qui travaille incessamment
pour rompre le lien de la chariti dont Dieu a uni vos
coeurs! Mais tenez bon, Monsieur; humiliez-vous
trbs bien pour tons deux; produisez quanti.t d'actes
intirieurs vers cette cher moiti6 de vous-meme, et
vous renverserez ces spectres malins, et les pr6cipiterez au fin fond des enfers, en sorte qu'ils ne vous
tenteront jamais plus. Imagunez-vous, Monsieur, que
la saintet6 de votre emploi et l'6tat de votre manitre
fait enrager les d6monsit Travaillez cependant a votre ouvrage capital, Monsieur, visitez, consolez, fortifiez et animez de l'esprit
de Dieu vos pauvres esclaves. C'est lI le principal et
1. Le frere Barrean, clerc de la Mission, consul de France
a Alger.
2. Faire jour, cdder.
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1'unique sujet de vos emplois; le reste est subalterne
i celui-la.
O Monsieur, que M. Chritien en fait bien au gr6
d'un chacun! Chacun reconnait que I'esprit de Dieu
anime et conduit le sien. Pouvez-vous pas vous entr'6crire l'un a l'autre? S'il y a moyen, j'en serai consold, afin que la mutuelle communication vous entr'anime Fun 1'autre et vous entr' aide. Si vous le faitcs,
il faut que cela se fasse avec tant de discretion que
personne ne trouve & redire a vos lettres quand elles
seront interceptees.
« J'ecris a M. le consul nos petits avis sur deux
sujets. La communication de sa lettre, que vous pr&viendrez par la v6tre, vous informera de ce que je
vous dis. Aussi bien suis-je extr&mement press6.
t Voici une nouvelle que je m'en vas vous dire, qui
vous fera part de la grande affliction en laquelle
nous sommes de l'emprisonnement, au Parlement de
Rennes, de M. de Beaumont, oi1 il court risque de sa
vie. Voici le sujet. Monsieur de Saint-Malo nous a
6tablis A Saint-M6en dans son diocese, ou il a fait un
seminaire d'eccl6siastiques, auquel il a uni, du consentement du roi, la mense des religieux de l'abbaye,
de leur consentement aussi, conform6ment au concile
de Trente et aux ordonnances de nos rois. Les religieux r6form6s de Saint-Benoit se sont plaints as
Parlement et I'ont anime, de sorte qu'ils nous ont
chass6s de ce lieu-la; et y ayant &t6 r6tablis par I'autorit6 du roi, ils ont pris prisonnier ledit sieur de Beaumont et ordonn6 que nous serons chassis de la province, contre les arrets du roi, qui nous y maintiennent,
« Voila, Monsieur, comme nous avons sujet d'honorer
le dechassement de Notre-Seigneur de quelques pro-vinces et celui des ap6tres, et comme notre petite Compagnie a commenc: a souffrir en prison sans avoir mal;
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faL, ainsi Dieu ayant beni ses travaux d'une maniere
particulibre et notamment ceux de M. de Beaumont, qui
est des plus hommes de bien que j'aie jamais connus,
et des meilleurs ouvriers de la Compagnie. Nous souffrons en cela, selon ce qui parait par la haine qu'ils
ont contre mondit sieur l'6veque de Saint-Malo, a
cause qu'il s'est retire au grand Conseil, au lieu de se
retirer a eux pour I'enregistrement de nos lettres
d'etablissement an Parlement.
t Je vous fais part de ma douleur, afin que vous voyiez
que vous tronvez votre siretý en travaillant parmi les
infideles, tandis que nous souffrons toutes ces choses
parmi les fidles.
c Je suis pressi de finir en me recommandant a vos
prieres, qui suis, en I'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre tres humble et obtissant serviteur.

i Vincent DEPAUL,
a Indigne pr6tre de la Mission.
« Suscription : A Monsieur Monsieur Nouvel, pr6tre
de la Mission; a Alger.

CORRESPQNDANCE DE JEAN LE VACHER
PAR M. GLEIZES

(Suite.)
L'ordre de r6clamer aux Algerians leurs injastes
captures que Gabaret n'avait pas, Tourville le xe-ut
en 1679. IL se presenta devant Alger avec neuf vaisseaux de guerre. On pensait que cette domonstratioa
importante en imposerait aux Algeriens, mais ceux-ci
auraient pr6f6r, en venir i une rupture plutbt que
rendre leurs captifs. On va voir comment Jean Le
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Vacher fit tourner cette difficult
France. I1 6crit ainsi a Colbert:

'a l'honneur de la

IIDAlger, 30o mai 1679.
a Monseigneur,
a Le sieur de Tourville arriva ici Ie 12* de ce
mois, environ midi, avec neuf vaisseaux du roi. Ayant
mouill6, il salua la ville de sept pieces de canon;
toutes les forteresses d'icelle de la marine lui r6pondirent en meme temps de neuf a la balle, ce qui ne
s'etait pas encore vu pratiquer en Alger pour aucun
prince on monarque chretien. Environ les deux
heures, ledit sieur de Tourville envoya a terre le
sieur Chaumont, son major, accompagn6 de deux
personnes. Is furent recus la Marine par mon truchement et par lui directement conduits au Divan,
qui, a leur consid6ration, etait assemble, auquel pr6sidait le tres illustre seigneur Baba Hassan, le gendre
du seigneur Dey, son lieutenant, et le gouverneur de
cette ville et royaume, qui voulut que je m'y trouvasse,
quoique tres incommode.
(( Le sieur Chaumont 6tant arrive, s'approcha de
moi et me dit qu'il aurait bien desire me parler en
particulier, ce qu'il fit. Ilme dit qu'il venait expressement de la part du sieur de Tourville pour demander aux Puissances de ce pays, de 1'ordre du roi,
tous les Francais pris depuis la paix au prejudice des
traitis, et (il) me fit voir cet ordre en un article de
l'instruction dudit sieur de Tourville.
( J'en informai aussit6t le truchement et lui dis de
le t6moignerau Divan, ce qu'il fit. Le susdit Seigneur
Baba Hassan, I'ayant entendu, r6pondit que, depuis
la paix, on n'avait pris que les Franaais qui s'6taient
trouvis sur les btiments 6trangers leurs ennemis, que
le roi, a cette consideration, leur avait permis de faire
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esclaves, par des lettres expresses de Sa Majesti qu'il
assurait leur avoir &t rendues par le sieur Arvieux,
pour lors consul de cette ville.
( Voyant, Monseigneur, que cette reponse 6tait
sans replique, et qu'elle n'6tait qu'un pretexte pour
honnetement refuser de satisfaire aux ordres du roi,
bien que ledit sieur de Tourville ne m'ait rendu
aucune lettre de Votre Grandeur, ni ordre positif do
roi, n6anmoins, pour pouvoir obtenir des Puissances
de ce pays tout le bon effet des volont6s du roi, et de
vos intentions touchant I'envoi du sieur-de Tourville
en cette ville, je repr6sentai au Divan que le principal
motif pour lequel il avait plu au roi envoyer ledit
sieur de Tourville en cette ville 6tait d'obtenir la confirmation et ratification de la paix, selon la teneur
entiere des traites sans y rien diminuer ni augmenter.
Cet avis surprit ledit seigneur Baba Hassan et tout
le Divan. Ils apporterent beaucoup d'oppositions et
de difficult6s, la plupart a cause des Turcs de ce pays
traduits nouvellement en France et mis sur les
galxres, lesquels ils pr6tendent pour le change d'autant de Francais esclaves en cette ville.
( Enfin, voyant que je persistais a demander de la
part du roi cette ratification et confirmation de la

paix, elle m'a et6 accord6e par l'imposition nouvellement faite des sceaux on tapes des tres illustres seigneurs le Pacha, le Dey et 1'Agha de la milice aux
traites de la paix, qu'a produits le sieur de Tourville
et a ceux que je conserve. Le sieur de Tourville s'est
retire ensuite le 13*, environ les quatre heures apr-smidi.
, Voil, Monseigneur, ce qui s'est passe ici touchant 1'envoi du sieur de Tourville, et ce que j'ai cru
devoir representer a Votre Grandeur, que je supplie

-

238 -

Notre-Seigneur Jesus-Christ vouloir conserver en sa
grice et toute votre tres illustre famille.
a Je suis avec respect, en son amour et en celui de
sa tres sainte Mere, Monseigneur, votre tres humble
et tres obeissant serviteur.
c J. LE VACHER, vicaire apostolique.,
(Loco citato.)
Celui-ci disait de meme dans une lettre ecrite, ce
mmme jour, 30 mai, aux cardinaux de la Propagande :
" J'ai, depuis quelques jours, obtenu, par la bonte
du Seigneur, de ceux qui commandent en ce pays, la
confirmation de la paix avec la France, de sorte qu'I
l'avenir les corsaires de cette ville ne captureront plus
les Francais, m&me sur les bitiments ou navires ennemis. La guerre continue toujours entre les Turcs
de ce pays et-les Anglais. n
La lettre adressee a Colbert 6tait accompagnee
du billet suivant :
t D'Alger, ce 3So mai 1679.

a 14onseigneur,
a La continuation de mes infirmites m'ayant reduit

a ne pouvoir sortir du logis pour satisfaire aupres
des Puissances de ce pays aux fonctions du consulat,.
m'a porte i le representer a Votre Grandeur et la
supplier tres humblement (de) vouloir faire passer en

ce pays quelque personne pour l'exercice de cette
charge, ou d'agrier que M. Jolly, Superieur general
de notre Codgregation, y envoie quelqu'un sous le
boan plaisir et agr6ment du roi. C'est la grace que
souhaite de votre pi6t6 et bont6 celui qui est en
l'amour de Notre-Seigneur et de sa tres sainte MIre,
avec respect, Monseigneur, votre tres humble et tres

obeissant serviteur.
ac J. LE VACHER, vicaire apostolique. r
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Cette demande, le missionnaire la r6itbrera plusieurs
fois, avec instance, parce que ses jambes ulcirees par
suite de la peste rendaient sa marche difficile et
parfois impossible. Mais il conservait une telle activit6 d'esprit, une si grande entente des affaires et une
si singuliere prudence que jamais le ministre ne
songea a.le decharger du consulat. II le laissa a Alger,
m6me apres la d6claration de guerre, convaincu, au.
reste, que sa vertu le ferait respecter des Turcs.
(A suivre.)

HISTOIRE

DES

SCEURS

DE

CHARITE

DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
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PREFACE
Qui done, parmi ceux qui s'intbressent aux institations charitables, n'a pas entendu citer, an sujet des
Soeurs de Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul, soit une
anecdote gracieuse, soit un trait heroique de devouement? Mais pour placer ces traits 6pars dans le cadre
gnenral qui leur convient, on souhaite naturellement
d'avoir une histoire d'ensemIle de cette charitable et
c6lebre institution, fond6e il y a environ trois cents
ans par saint Vincent de Paul.
C'est cette vue d'ensemble, ce tableau general de
I'Institut des Filles de la Charite que nous nous proposons de tracer ici. De la sorte, comme on a de6j
sons la main, par exemple, I'Histoire des Petites
Sceurs des Pauvres, ou celle de telle ou telle autre
communaut6, on aura l'Histoire de la Societ6 bien
connue des Sceurs de Charit6 de Saint-Vincent-dePaul.
Certes, une communaut6 comme celle-li, qui a pour
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fondateur le saint illustre qui est, dans I'esprit public,
comme une incarnation du d6vouement et de la charit6; une societe qui a prbs de trois siecles d'existence
et d'ceuvres bienfaisantes; qui est r6pandue, on pourrait dire dans le monde entier, fournirait facilement
matiere a des r&cits tres 6tendus. Nous avons df nous
tenir aux limites du present volume.
Plus d'une fois, peut-etre, le lecteur qui connait
personnellement l'une des belles ceuvres des Sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul, on qui a-sous les yeux l'un de
leurs charitables 6tablissements, regrettera que nous
n'ayons pas d6sign6 plus express6ment cette ceuvre
particuliere ou cet 6tablissement; mais il faut ne pas
oublier que dans une histoire ginerale on est contraint d'omettre bien des details; souvent un trait on
une anecdote qui nous plaisaient a nous-m6me se sont
pr6sent6s sous notre plume, et nous avons du les
6carter. Notre but principal a etC de donner une idle

g6n&rale, sommaire au besoin, mais exacte de ce
qu'ont 6t~ et de ce que sont les Sceurs de Charit6.
Nous montrerons d'abord l'origine, en 1635, de cette
blanche cohorte de femmes charitables dont la cornette bien connue flotte sur les champs de bataille et
dansles salles des h6pitaux. C'est Vincent de Paul et
Louise de Marillac qui en reunissent et en faconnent
les premiers 6lements.
Leur nombre s'accroit lentement au dix-septiime
siecle. Le dix-huitibme siccle lui-meme, peu religicux,
leur rend hommage. Elles traversent la grande R6volution, modestes, et non sans donner des martyres.
Apres l'orage, quand le pape Pie VII vient en France,
en une circonstance c6Rlbre (le couronnement de
l'empereur Napolion), il va benir dans leur maison de
Paris, la communaut6 des Soeurs de Charit6 qui se
reconstitue. Elle transportait avec elle, comme un pal-
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ladium, les ossements sacris de ses fondateurs, les
reliques de saint Vincent de Paul et de la bienheureuse
Louise de Marillac.
Apres que la paix, troublee en Europe au commencement du dix-neuvieme siIcle par les grandes guerres
de l'Empire, eut it6 r&tablie, nous indiquerons la
merveilleuse diffusion avec laquelle le charitable Institut envoya dans tous les pays et sous tous les climats
ces messageres de paix et de fraternit6, les Filles de
la Charit6. Elles sont accueillies dans 1'Europe : en
Angleterre, en Autriche, ea Espagne, en Turquie
m&ae oc on les venere. Dans le Levant, en Perse et
ien Chine, elles s'etablissent; puis elles passent sur le
continent noir en Abyssinie et a Madagascar, et dans
la vaste Amerique, Amirique du Nord et Amerique du
Sud.
Le recit instructif de cette charitable emigration se
termine par un consolant couronnement. Comme saint
Vincent de Paul avait 6th d6ej place au nombre des
saints, de meme, en ces derniers temps, en 1920,'
Louise de Marillac fut, a Rome, proclamee par le
pape, Bienheureuse, et placee par lui sur les autels.
Tel est l'ensemble que nous nous proposons de presenter au lecteur. La premiere partie de cet ouvrage
montrera les origines et les oeuvres de 1'Institut des
Filles de la Charit6;. la deuxieme partie racontera
1'extension de cette communaut6 en differentes
contries.
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PREMIERE PARTIE

L'ORIGINE ET LES CEUVRES
CHA.PITRE lr

LES ORIGINES (xvu* SIkCLE)
SSOMMAIR : i. Le temps et le milieu oh furent fondees lev
2. Les fondateurs :
Swrurs de Charite. Vie generale. -

saint Vincent de Paul. - 3. La bienheureuse Louise de
Marillac (Mile Le Gras). - 4. Un essai d'organisation par
les a Confreries de charite ,.

-

5. Un dernier pas vers

l'institution des Filles de Chariti par l'organisation des
t Dames de la Charite n. - 6. Utilit4 de creer une communautd de c Scours de Charitie .

C'est un peu avant le rtgne de Louis XIV, sous le
rkgne de son pr6d&cesseur imm6diat, Louis XIII, que
furent fond6es en France, par saint Vincent de Paul,
les Soeurs de Charit6. On peut donner pour date de
leur institution l'ann6e 1633, ou Vincent de Paul, a
Paris, pla4a sous la conduite de Louise de Marillac,
veuve de M. Le Gras, quelques jeunes filles qui acceptaient de se laisser former B la pi6te et an ministere
de la charit6.
Cette p&riode historique n'avait pas la splendeur dtu
grand rigne de Louis XIV qui allait venir; elle 6tait
belle cependant. La France venait de sortir des temps
malheureux des guerres de religion; et, alors que des
nations voisines s'etaient s6par&es de I'unit6 religieuse,
elle restait catholique. Au point de vue politique, sous
Louis XIII, a qui l'on a donne le surnom de a juste n,
puis, sons la regente, la pieuse Anne d'Autriche, la
France, par l'action de deux grands ministres, Richelieu et Mazarin, prospra. Au point de vue religieux,

-

244 -

c'6tait le temps ou vivaient l'exemplaire cardinal de

B6rulle et le vertueux M. Olier, preludant, on peut le
dire, a I'epoque plus brillante encore qui allait etre
celle de Fenelon et de Bossuet.
*C'est dans ce milieu-l qu'apparut saint Vincent de
Paul, prot6g6 par Berulle et ami intime d'Olier; il
symbolisait en quelque sorte les ceuvres de la charit6.
L'Eglise s'honore du nom de Vincent de Paul et du
r61e qu'il a rempli. Une civilisation serait bien imparfaite, en effet, si l'on ne pouvait constater en sa faveur
que l'6clat de 1'6loquence et des lettres, ou celui des
victoires sur les champs de bataille. Des peuples civilis6s doivent se preoccuper des moyens par lesquels
les membres de la socidt6, au milieu des in6vitables
inigalites sociales, ou au milieu des douleurs que-les
circonstances imprevues de la vie am&nent, pourront
mutuellement s'aider. Ce sont IUdes ceuvres de charite,
ou, comme d'autres s'expriment, les ceuvres de solidarit ; sous des noms diff&rents, c'est la m&me entreprise qu'il s'agit de realiser : s'aider les uns les autres.
Parmi les institutions charitables dont l'lglise catholique s'honore, sont les Congregations religieuses. C'est
1'histoire de l'une de ces communaut6s que nous nous
proposons de retracer ici, celle des Soeurs de Charit6
de Saint-Vincent-de-Paul, dont le nom juridique,
conform6ment a la maniere de parler usit6e 4 l'tpoque
de leur fondation, est celui de < Filles de la Charit6 ).
Elles ont 4te, lorsque leur Institut fut cr66, un
essai d'adaptation des communautes de femmes aux
besoins nouveaux de la socit&.
Certes, le ministare charitable exerc6 par les saintes
femmes autour de J6sus-Christ fut imitA souvent dans
1'lglise; mais a partir du moyen age, il fut pour
longtemps restreint par la loi de la cl6ture.
Un auteur tres erudit sur le Droit eccl6siastique,
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ayant rappele que, pendant plusieurs siecles, I'Eglise
n'avait autoris6 que I'institution de religieuses cloi.tries, s'arretait dans sa savante dissertation et
s'6criait : c Eh! que deviendrions-nous aujourd'hui,
dans l'Eglise et parmi les oeuvres catholiques, si nous
n'avions le concours des Communautis qvi vont au
dehors des cloitres, de ces pieuses Soeurs qui sont
r6pandues, au service des malades et des enfants,
dans nos h6pitaux et dans nos 6coles, et qui, jusque

dans les missions etrangeres, vont aujourd'hui soigner
les lpreux et les sauvages, en Afrique, en Chine et
mmme dans les missions de l'Oc6anie!, (Bouix, de
Regularibus, t. I.)
Certes, il y a bien des siecles que, du fond des
sanctuaires, s'ilvent les voix des religienses chantant
des psaumes, meme pendant-la nuit, et pratiquant
dans leurs maisons solitaires des penitences, et.
disant des prieres : ainsi sainte Claire autrefois,
sainte Radegonde, sainte Th6rese.
Des femmes z61ies essayerent a diverses reprises
de sortir des monast.res pour aller exercer des ministhres de charite; mais ce n'etait pas re"u.
Plus pres de notre 6poque, saint Francois de Sales,
observateur attentif de ce que la socit6 moderne
pouvait avoir A d6sirer, rava de placer une Communaut6 religieuse dans des conditions telles que les
pieuses personnes qui la composaient pussent aller
porter leurs secours charitables hors de leur convent;
c'6tait la Communauti de la Visitation. Mais cette
audacieuse pens&e rencontra de telles oppositions et
de telles contradictions que, par amour de la paix, ii
dut y renoncer; et il dit aux Soeurs qu'il avait d&jk
r6unies : II n'y a pas moyen :il faut comme les autres
vous resigner & vivre cloitries. ) Et elles s'y r6signerent.
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Cela se passait au dix-septieme silcle. Sur ce terrain-la, on n'avait presque rien gagne

depuis le

moyen ige.
Les Sceurs de chariti de Saint-Vincent-de-Paul
sont le premier bataillon qu'on vit, didaignant la protection myst6rieuse des cloitres, s'avancer audacieu-

sement et paisiblement an dehors, pour ticher de
rendre service. Elles apparurent au milieu du monde,
se penchant sur les infirmitbs et les faiblesses qui s'y
rencontraient, afin de panser les plaies pour les gu&rir et afin de consoler les ames d6couragies.
C'est saint Vincent de Paul qui les guidait. Homme
pourtant modeste, et qui ne paraissait point avoir les
tendances d'un novateur, mais qui avait un ferme bon
sena, il se dit qu'il fallait mettre la main aux rialisations utiles; il forma sa cohorte de Sceurs de
charit6, et sans faire de lointaines consid6rations, it
leur traca ce programme qu'aujourd'hui pncore on
admire, mais qui, alors, 6tait comme une innovation :
(( Elles auront pour monastbre les maisons de
malades; pour cloitre les rues de la ville on les salles
des h6pitaux. Elles auront pour cl6ture l'obbissance,
pour grille la crainte de Dieu, et pour voile la sainte
modestie. n (Rfgles des Filles de la Ckarid, chap. I.)
C'est sar ce cadre nouveau que saint Vincent de
Paul r6alisa son ceuvre. Et cette ceuvre est devenue le
type des congr6gations nombreuses de femmes qui,
depuis ce temps se sont formees, et qui, selon les
besoins qu'elles rencontiaient, se sont adapt&es aux
circonstances oi leur ministire paraissait 6tre Ie plus
utile.
Nous donnerons done, d'abord, quelques renseignements se rapportant aux origines de la Communaut6
des Sceurs de Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul.
Ensuite, nous montrerons brihvement quelle est lear
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-organisation generale, en transcrivant ce qui est dit
de leurs rgles dans les biographies de saint Vincent
de Paul, leur fondateur. Enfin, aous esquisserons le
mouvement de diffusion de cet Institut charitable qui
est aujourd'hui r6pandu dans les principales parties
du monde.
Nous suivrons a pen prbs l'ordre chronologique.
Nous indiquerons, quoique ce soit d'une maniere
sommaire seulement, la marche des 6v6nements qui,
depuis son origine au dix-septi~me siecle, jusqu'au
moment pr6sent, 192o, constituent l'histoire de cette
Communaut.'*
**

Puisque c'est, en quelque sorte, des mains de Vincent
de Paul-et de celles de Louise de Marillac, sa zelee
cooperatrice, qu'est sorti 1'Institut des Filles de la
Charit6, nous donnons d'abord les renseignements
biographiques concernant saint Vincent de Paul et
Louise de Marillac.
Vincent de Paul naquit a Pouy, a localit6 des
Landes de Bordeaux ), comme s'exprime son premier
biographe. Le hameau de Pouy est pres de la ville de
Dax; c'est dans la rxgion sud-ouest de la France qui
s'6tend de Bordeaux jusqu'aux Pyrenees. Vincent fut
ordonn6 pr&tre en 16oo.
Lorsque, A Rome, on entre dans l'immense et somptueuse 6glise de Saint-Pierre au Vatican, apres un
moment d'eblouissement, on remarque parmi les ornements de ce temple grandiose, une sbrie de statues,
en marbre blanc, plus grandes que nature, qui se
d6roule le long de la grande nef. Ce sont les statues
des fondateurs d'Ordres:saint Benoit, saint Frangois,
saint Dominique, sainte Thkrhse et les autres. Parmi
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eux se trouve saint Vincent de Paul; sa statue a &t6

sculptee par Bracci, et sur le socle on lit cette inscription : Sanctus Vincentius a Paulo, fundator Congregatioxis Missionis et Puellarum Charitatis,c'est-k-dire
( Saint Vincent de Paul, fondateur de la Congregation
de la Mission et des Filles de la Charite n.

Ce sont, en effet, des deux titres principaux aux
hommages et aux honneurs que lui rend l'lglise : il a
fond6 un Institut de Missionnaires qui 6vangelisent
les peuples, et, en Europe et dans les pays lointains,
c'est la Congregation de la Mission ou des Lazaristes;
et il a fonde aussi cet Institut de femmes dont le
nom symbolise aujourd'hui le devouement charitable
et qui porte son nom, ce sont les S0eurs de Charite de
Saint-Vincent-de-Paul on Filles de la Charit6.
La vie de Vincent de Paul fut mouvementee. Pen de
temps apres qu'il avait 6et ordonn6 pretre, il tomba dans
l'esclavage. Un jour qu'il allait de Marseille a Narbonne, 1l'occasion d'un petit heritage, la barque ou
il se trouvait fut prise par des .pirates turcs ou barbaresques qui infestaient alors la Miditerranee et
venaient piller jusque sur les c6tes de l'Italie et de la
France. Emmen6 comme esclave, Vincent de Paul fut
vendu. Le dernier maitre a qui il appartint, dans la
region de Tunis, itait un renegat; la femme de celuici prenait plaisir a s'entretenir de religion .vec
Vincent de Paul, l'esclave frangais, et finit par dire
un jour a son mari qu'il avait eu bien tort de changer
de religion. Celui-ci, pen apres, s'embarqua et revint
en France y retrouver la libert6 religieuse et la securite, ramenant avec lui Vincent de Paul d6livrk.
D'heureuses circonstances permirent i Vincent de
rendre alors sa vie utile. Ses relations avec le cardinal
de B6rulle lui donnerent l'occasion d'accepter la cure
de Clichy, puis celle de Chitillon-les-Dombes; elles
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le mirent en contact avec la puissante famille de
Gondi dont l'un des chefs etait charg6 des hautes
fonctions de g6enral des Galeres, et dont un autre
itait ivique de- Paris. Vincent de Paul etait fort
estim& du cardinal de Richelieu. 11 assista Louis XIII
mourant; et, apres la mort du roi, la r6gente Anne
d'Autriche le nomma membre du Conseil de Conscience. Ce Conseil. tait celui oi se reglaient les
affaires eccl6siastiques.
Ses relations avec la famille de Gondi rendirent &
Vincent le service de Iui faciliter la creation de ses
deux principales ceuvres: sa Congregation de pretres
Missionnaires et sa Communaut6 de Soeurs de Charite.
C'est en 6vangblisant sur les terres de Mme de
Gondi qu'il constata la. ncessit6 d'organiser les
secours religieux dont les populations de la campagne
htaient alors d6pourvues. Les pretres abondaient dans
les villes et les moines dans les couvents; mais ils
4taient rares dans les campagnes dent La Bruyire et
Massillon out d6crit la navrante situation au point de
vue social ; an point de vue religieux, elle 6tait aussi
miserable. Vincent organisa sa Congregation de la
Mission dont les pretres portaient leurs predications
dans les villages et facilitaient aux pauvres habitants
les pratiques religieuses. II se preoccupa aussi d'organiser ces maisons pour la formation du clerg6 qu'on
appelle les s6minaires; les s6minaires nous paraissent
aujourd'hui une institution naturelle et n&cessaire,
mais a cette epoque il n'en existait pas encore. It
envoya aussi les pretres de sa Congregation porter la
foi jusque dans les pays lointains.
Ses relations avec la -famille de Gondi furent, de
m&me, d'un grand secours a Vincent de Paul pour
I. Voyez Taine, La France contemporaine.
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6tablir son Institution des Soeurs de Charit6. Pour ne
pas faire une oeuvre inevitablement transitoire et
pbrissable, il lui fallait le concours de l'autoriti ecclesiastique. Un Gondi, alors archeveque de Paris,
l'appuya et encouragea la Communaut6 naissante des
Soeurs; un autre Gondi, neveu du pr6c6dent et conna
sous le nom de cardinal de Retz, archeveque lui aussi
de Paris, donna, nous le verrons, son approbation aux
statuts de la meme association des Soeurs ou Filles
de la Charite.
Homme d'un -eletres apostolique et anim6 d'unecharit6 qui n'itait insensible a aucune des miseressociales ou individaelles dont il 6tait timoin; tel 6tait
saint Vincent de Paul.
Lorsque, en 166o, il sourut, le clerg6 de France en
t6moigna sa douleur; et l'6veque d'Evreux, qui prononqa quelques semaines apres son eloge funebre k
Paris, ne craignit pas de donner pour texte a son
discours ces paroles : Cujus laus est in Ecclesia, emprunties a l'Ecriture, et qui signifient: a La louange
de celui que nous plenrons ici est ripandue deji, danstoute l'Eglise. ,,
Tel fut saint Vincent. de Paul, le foadateur des
Soeurs de Chariti dent nous tracons ici l'histoire. 11
importait de mettre sa vie abreg6e sous les yeux du
lecteur.
fl eut pour coUaboratrice principale en criant cette
institution une femme d'une grande sagesse et d'une
iminente vertu, Louise de Marillac, dont il est n6cessaire de tracer aussi, brievement, le portrait.

Nee a Paris, le 12 aofit 1591, de Louis de Marillac,
seigneur de Ferriires, et de Marguerite Le Camus,
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Louise de Marillac, que la Providence destinait a etre
particulibrement la mere des orphelins et la servante
des pauvres, eut, des le bas-age, Ie malheur de perdre
sa mere. Confide a une de ses tantes, religieuse dominicaine au monastere royal de Poissy, elle fut ensuite
rappel6e & Paris par son pere qui entendait diriger
lui-meme son education. Louise 6tudia avec succes la
littirature, les ,arts et mzme la philosophie. Elle
apprit le latin. M. de Marilac imprimait ainsi & l'rducation de sa fille un caractere de virilite qui devait
contribuer la rendre apte a concevoir des entreprises
les conduire avec intelligence et
imporiantes, et
avec courage.
Louise se livrait a Foraison avec une ferveur extraordinaire, y puisant un mnpris profond pour le monde
et le d6sir ardent de se consacrer & Dieu. Sa sante
d6licate ne lui permit pas d'embrasser, comme elie Ie
voulait, la regle de saint Francois.
De bonne heure, d'ailleurs, elle perdit son pere, et
Ip conseil de famille, pour ne pas la laisser sans appui,
dccida de la marier. Le 5 f6vrier 1613, en l'eglise de
Saint-Gervais, a Paris, elle:pousa Antoine Le Gras,
secr&taire de la reine Marie de JMedicis. II mourut
douze ans apris, lui laissant un fils.
Mari&e, Mile Le Gras (ce titre de Mademoiselle 6tait
alors donn6 aux femmes maribes de sa condition, celui
de Madame 6tant r6serv6 aux femmes des classes
nobles), reproduisit tous les traits et toutes les vertus
de la femme forte. Elle menait une existence s6rieuse
et toute consacr6e au service de Dieu, aux soins de
sa famille et au soulagement des pauvres. Elle eut
pour guide dans la direction de son ame Mgr Camus,
eveque de Belley, le disciple et I'ami de saint Francois
de Sales. Elle recut la visite de l'iveque de Geneve
pendant sa maladie. Mgr Camus, tenu loin de Paris,
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confa plus tard la direction de sa flle spirituelle a un
jeune pretre que saint Francois de Sales venait aussi
de choisir pour sup6rieur de ses Filles de la Visitation
A Paris, parce qu'il ( n'en connaissait pas, disait-il, de
plus digne et de plus saint )). C'Atait saint Vincent de
Paul.
C'est ainsi que Louise de Marillac - ses biographes
modernes ont pris l'habitude de la nommer ainsi qui 6tait depuis son mariage, Mile Le Gras, connut

saint Vincent de Paul et devint pour toujours son
auxiliaire.
En 1629, apres quatre annees de probation, son
saint directeur lui permit de se donner particulierement a Notre-Seigneur u pour honorer, comme il
s'exprimait, sa charit6 envers les pauvres, et pour
l'imiter autant qu'elle pourrait dans les fatigues, lassitudes et contradictions qu'il avait souffertes pour leur
sujet

),.

De la collaboration 6troite deces deux nobles Ames
naquit, en 1633, l'Institut des Filles de la Charite,
couramment appel6 Soeurs de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul. C'est le 25 mars 1634, en la f&te de
1'Annonciation de la Trbs Sainte Vierge, que Louise
de Marillac s'engagea par voeu Asa mission charitable.
De I634 A 166o, ann6e oii moururent Vincent de
Paul et aussi sa collaboratrice Louise de Marillac, on
vit l'Institut prendre un developpement merveilleux
dans toute la France et jusqu'en Pologne.
Le 15 mars 166o, lundi de la Passion, Louise de
Marillac, apres une vie admirable de charit6, mourait
pieusement, au recu de ce mot que, de sa chambre, lui
faisait dire Vincent de Paul, son saint directeur :
( Allez devant, je vous rejoindrai bient6t au ciel. ,
II expirait en effet, a son tour, le 27 septembre de
la mame annee, apres avoir fait ses adieux i ses Filles
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et leur avoir fait un admirable eloge des vertus et des
merites de.leur regrettee mere.
C'est le Io juin 1895, sous Leon XIII, que fut
ouvert le proc6s canonique de beatification de Louise
de Marillac; et le 9 mai 1920 eut lieu la proclamation
solennelle de cette beatification dans l'6glise SaintPierre du Vatican, a Rome.
* *

Montrons maintenant comment eut lieu, providentiellement, un essai d'organisation de la charit6. Ce fut
par la creation des Confriries de la Charite.
C'est pendant qu'il etait cure a C hitillon-les-Dombes,
en 1617, qu'un 6v6nement fortuit amena sur les 16vres
de Vincent de Paul cette parole qui allait devenir un
programme : u Voild une chose qui est tres louable, .
mais elle n'est pas organis6e ; elle ne durera pas et ne
donnera pas les fruits qu'il serait desirable d'en obtenir. Cherchons le remede. ) - Ce remede devait etre
pour lui la cr6ation de 1'Institut durable que sont
aujourd'hui les Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul; mais
le saint se mettait seulement sur la voie.
Voici l'6venement dont nous parlons. Abelly, dans
la c Vie de saint Vincent de Paul ), le raconte ainsi
(Livre I, chap. X) :
e Pendant le sejour que M. Vincent fit &Chitillon,
il arriva qu'un jour de fete, comme il montait en chaire.
pour faire une exhortation au peuple, la dame d'une
maison de noblesse voisine, qui etait venue -pour
l'entendre, I'arr&ta pour le prier de recommander aux
charites de la paroisse une famille, dont la plupart
des enfants et serviteurs 6taient tomb6s malades, dans
une ferme, a demi-lieue de Chitillon, air ils avaient
grand besoin d'assistance; ce qui l'obligea de parler,

-

254 -

en son sermon, de 1'assistance et du secours qu'on
devait donner aux pauvres, et particuliirement i ceux
qui 6taient malades, tels qu'6taient ceux qu'il leur
recommandait.
c II plut a Dieu donner une telle efficace a ses
paroles, qu'apres la predication un grand nombre de
personnes sortirent pour aller visiter ces pauvres
malades, leur portant du pain, du vin, de la viande et
plusieurs autres commoditis semblables; et lui-meme
aprbs l'office de vepres s'y 6tant achemind avec quelques habitants du lieu, et ne sachant pas que tant
d'autres y fussent d6ji allks, il fut fort 6tonni de les
rencontrer dans le chemin qui en revenaient par
troupes, et d'en voir mýme plusieurs qui se reposaient
sous des arbres, a cause de la grande chaleur qu'il
faisait : au sujet de quoi, ces paroles de l'Evangile lui
vinrent en la pensie, que ces bonnes gens itaient comme
des brebis, qui n'etaient conduites par aucus pasteur :
<t Voila, dit-il, une grande charit6 qu'ils exercent,
<4mais elle n'est pas bien r6gl6e; ces pauvres malades
(c auront trop de provisions tout a la fois, dont une
i partie sera gat6e et perdue, et puis aprbs ils retom< beront en leur premiere necessit6. v
i Cela l'obligea les jours suivants de confirer avec
quelques femmes des plus z6lkes, et des mieux accommod6es de la paroisse, des moyens de mettre quelque
ordre dans l'assistance qu'on rendait. ces pauvres
malades, et aux autres qui i l'avenir se trouveraient
dans une semblable nacessit6, en telle sorte qu'ils
pussent htre secourus pendant tout le temps- de leurs
maladies. Les ayant donc disposies a cette charitable
-entreprise, et 6tant convenu avec elles de la manibre
qu'il y faudrait agir, il dressa un projet de quelques
xzglements qu'elles essaieraient d'observer, pour les
faire. ensuite arrter et itablir par I'autorit6 des supi-
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ricurs, et. convia ces vertueuses femmes de se donner
a Dieu pour les mettre en pratique; et ainsi commena.
la confririe de la Charite pour 1'assistance spirituelle
et corporelle des pauvres malades; et ayant fait choix
entre elles de quelques officibres, elles s'assemblaient
tous les mois devant lui, et rapportaient tout ce qui
s'6tait passe,

C'est ce que lui-m&me a dit en diverses.renC
contres, pour montrer par cet exemple qu'il n'y avait
rien du sien dans I'institution des divers exercices desa Congr6gation, le tout s'6tant fait sans aucun dessein
de sa part, et sans penser que ces petits commencements imprevus dussent avoir les grandes suites et les
succis avantageux qu'il a plu i Dieu de leur donner. w
Les grandes suites qu'avait en vue Ie biographe

Abelly, en ecrivant ces lignes, c'6tait le grand nombre
de confreries de Charite qui allaient surgir de diversc6tes en France, en Savoie, en Italie. Les suites plus
grandes que l'histoire constate, c'est que de ces essais
dijk bienfaisants de l'organisatipn de la charite, allait
naitre une association bien plus vaste encore, celle de
la Compagnie des Filles de la Charite.
*

Un dernier pas vers cette institution des Filles de
la Chariti fut 'amen6 par les circonstances suivantes,
A c6te des a Confreries de la CharitA » se cr6a une
autre association semblable pour le fond, mais un peu
diff6rente par le milieu eleve oiL elle se recrutait : celle
des ( Dames de la Charit6 ,.

Les confreries de charite, concues et itablies par
saint Vincent de Paul, d'apres les constatations faitespar lui I Chitillon, se multipliaient sous son action;
partout oil les pretres de sa Congregation donnaient
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des missions, ils criaient cette organisation. Mais ce
n'&tait lI que des associations populaires; on pourrait
les appeler des socikt6s chritiennes de secours
mutuel; les paroissiens de toutes classes et souvent
ceux qui n'avaient qu'une modeste aisance &taient
z61ls pour s'y enr6ler.
Sur ces confr6ries populaires de charite vint se
greffer une organisation speciale, celle des Dames de
Charit6; et c'est la qu'ailait apparaitre ce qui manquait
A ce devouement tres honorable sans doute, mais insuffisant parce qu'il est instable. C'est de la que Vincent
allait conclure la necessit6 de crier une soci6te de
personnes d6vouees et s'engageant pour la vie au
ministere de la bienfaisance : les Sceurs de Charite.
Maynard s'exprime ainsi' :
t Tant que les Confr&ries de la Charite s'&taient
renferm6es dans les villages, elles 6taient, en general,
composes de femmes qui, v.oues par leur naissance
et leurs habitudes a toutes sortes de travaux, servaient elles-m6mes les malades et faisaient aupres
d'eux toutes les offices de misiricorde.
u Mais quand elles entrerent dans les villes, et
surtout qu'elles s'etablirent a Paris, elles se remplirent
de dames de condition qui avaient ced6 soit a l'entralnement de la mode, soit a des motifs plus purs. Au
commencement, suivant les regles de I'association,
toutes servirent les pauvres en personne. Mais bient6t,
les unes et les autres, quelle qu'eft &t6 la cause premiere de leur enr6lement, cesserent de contribuer a
leur assistance autrement que de leurs deniers. Tantbt
c'6taient les maris qui, craignant l'introduction chez
eux du mauvais air et de la maladie, s'opposaient au
i. Saint Vincent de Paul, 6dit. de 186o. t. III, p. ;96. C'est
S1'Wdition de i86o que nous renverrons dans notre ouvrage.
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commerce de leurs femmes avec les malades; tant6t
e'6taient les femmes elles-memes qui, 6lev&es dans la
delicatesse, dans I'horreur du mal et de la mort, ne
voulaient pas s'exposet A la contagion.
u Elles songerent done a se faire remplacer aupres
des malades. D'abord elles envoyerent lears domestiques. Mais les domestiques ne pouvaient-ils pas rapporter eux-memes la contagion? Puis, Ames v6nales
pour la plupart, personnages grossiers, ils n'avaient ni
I'affection, ni l'habilete, ni la delicatesse n6cessaires i
cet emploi chritien. Faute de serviteurs, cet admirable service des pauvres, organis6 dans les Confrbries de la Charite, souffrait dija, bient6t allait
disparaitre.
« On jugea alors qu'il fallait des servantes consacries par profession an soin des pauvres malades.
Mais, ces servantes, oi les prendre? Et une fois
trouv6es, comment les former a des fonctions qui
demandent tant de capacit6 et de vertu?
c<Consulte sur cette affaire, saint Vincent y pensa
devant Dieu. Alors il se rappela que, dans le cours
de ses missions, il avait rencontre quelquefois de
bonnes filles pleines de divouement, une entre autres,
dont il a parlk & plusienrs reprises dans ses conf6rences. Cette pauvre fille avait appris A lire presque
toute seule en gardant les vaches : elle priait les passants de lui montrer ses lettres et de I'aider A les
assembler; puis, en meme temps que son troupeau
paissait l'herbe de la prairie, elle ruminait sa leqon.
Quand elle sut lire, elle se donna A Dieu pour instruirq
a son tour les enfants du village. C'6tait I Villepreux.
Vincent y vint faire la Mission. La bonne fille lui
raconta son histoire et lui demanda si elle plairait i
Dieu en continuant a instruire les petites villageoises.
Le saint pretre la confirma dans son dessein. Mais
9
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la confrerie de la Charitd s'etablit dans les paroisses
de Paris. Cette fille l'apprend, et que les dames
associbes cherchent des servantes pour remplir
aupres des malades les plus grossiers emplois. Elie
desire en ktre une et trouve moyen de le faire savoir iVincent. Celui-ci la fait venir et la donne a Mile Le
Gras, qui lui enseigne vite le plus n6cessaire et la met
dans la paroisse Saint-Sauveur sous la conduite des
Dames de la Confrerie. Elle y fait merveille. De la
elle est a Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Elle y pousse
la'charite jusqu'a partager son lit avec une pauvre
pestiferee. La contagion la gagne, et elle meurt a
l'h6pital Saint-Louis.
' Telle fut la premiere Fille de la Chariti, fille de,
villagecomme presque toutes, surtout dans les commencements de la Compagnie, fille h6roique comme
presque toutes encore, et qui inaugura par une sortp.
de martyre le saint apostolat du service des pauvres..
Ici, une fois de plus, Dieu choisissait ce qu'il y avarl

de plus faible pour arriver a des miracles de force
Vincent se rappela quelques autres filles qui, n'ayan&
'ni attrait pour le mariage, ni assez de bien pour entre.

en religion, lui avaient paru disposies a se consacrer,
pour l'amour de Dieu, au service des pauvres malades.
II n'6tait plus temps peut-etre de les retrouver. Maig
les Missions qui suivirent immidiatement en procu-.
rBreent d'autres remplies de bonne volont6. Elles fuient
placees quelque temps sous la conduite de Mile Le
Gras et elles furent distribudes soit i Saint-Nicolasdu-Chardonnet, soit en differentes paroisses.
,4 Mais, sans liaison, sans correspondance entre
elles, sans noviciat pr6alable, sans superieure qui
dirigeit leur conduite, munies seulement de quelques
avis passagers de Vincent ou de Mile Le Gras, ces
filles manquaient et de capacite et de pi6t4. Ni regle,
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ni uniformitY, ni recrutement possibles. Tout allait au
hasard, et, quand il fallait en changer quelques-unes,
on n'en avait plus sous la main a leur substituer pour
le service des pauvres. Un nombre suffisant de filles,
form6es d'abord au soin des malades et aux exercices
de la vie spirituelle, puis liees i leur ceuvre et entre
elles par 1'16ement religieux, sans cess'e surveill6es et
conduites, voil4 ce que l'on reconnut bient6t nicessaire. ,
Ce que l'on reconnaissait comme necessaire allait se
rialiser par 1'institution de la Cpmmunaut6 des Filles
de la Charit6.
(A suivre.)

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
i. Blanchet (Jules), pretre, d6c6id
le *25 novembre 1925, a Paris, 76 ans d'age et 56 de vocation.
2. Saive (Eugene), pretre, 25 novembre 1925, Cologne;
59, 38.
3. Ahern (Guillaume), pretre,. 29 novembre 1925,
Dallas; 44, 21.
4. Dunkel (Adolphe), pretre, g decembre 1925,
Cologne; 56, 40.
5. Mas (Ernest), pretre, 16 decembre 1925, Beyrouth;
52, 31.
,6. Lohmar (Henri), pretre, 21 d6cembre 1925, Bocholtz; 59, 41.
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7. Kozuk (Michel), coadjuteur, 3 janvier 1926, Paris;
59, 38,
8. B61ot (Pons), pr&tre, it janvier 1926, Montolieu;
90, 66.
9. Poti (Ange), coadjuteur, 12 janvier 1926, Naples;

64, 30.
o1. Juanmarti (Joachim), pretre,
Philadelphie; 33, 14.

12 janvier

1926,

I I Glass (Joseph), eveque, 26 janvier 1926, Salt-Lake;
51, 34.
12' Weber (Mathias), coadjuteur, 21 janvier 1926,
Schwarzach; 67, 42,

13. Debruyne (Jean-Baptiste), pr&tre, 8 f6vrier 1926,
Dax; 87, 62.

14. Debernardi (Raymond), .clerc, 13 f6vrier 1926,
Turin; 22, 5.
15. Soula (Pierre), pretre, 17 fevrier 1926, Chieri;

67, 45.
16. Fasanari (Louis), pr&tre, 22 fevrier 1926, Naples;
91, 73.

17- Reynaud (Paul), &evque,23 fevrier 1926, Paris;
71, 52.

18. Francia (Cyr), pr&tre, 21 f6v. 1926, Turin; 66,
12.

19. Virgili (Joseph), pretre, 22 fevrier 1926, Palma;
41, 25.

(Rodolphe), coadjuteur,
68, 36.
Niederprum;
vrier 1926,

20. Frankenberg

23

fe-

Milon (Alfred), pr&tre, 3 mars 1926, Paris;
81, 59.
22. Devisse (Georges), pretre, 6 mars 1926, Amiens;
59, 35.

21.

23. Meugniot (Philippe), pr&tre, 6 mars 1926, Paris;

81, 62.
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24. Slattery (Thomas), coadjuteur, 22 f6vrier 1926;
Germantown; 53, 28.
25. Baratelli (Alphonse), pretre, Io mars 1926, Ferrare; 76, 55.

NOS CHERES S(EURS
Yvonne Dubois, i St-Germain-en-Laye, 3x ans d'Age, 3 de vocation.
Marie Pironti, a Montolieu; 66, 44.
Adrienne Albrand, A Montolieu; 29, 7.
Adble Honnet, a Libourne; 8z2 6i.
Marie Calviac, a Flores (Argent.); 61, 41,
Anastasie Petit, a Troyes; 49, 28.
Vincenza d'Amata, A Bitonto (Italie).; o0,66.
Anne Wilmsi, a Dusseldorf; 70, 48.
Marie Petot, a Clarens; 26, 4.
M6lanie Briend, A El-Biar (Alg.); 79, Ei.
Marie Masson, a Abbeville; 9, 67.
M6lanie Desgranges, I Clichy; 71, 45.
Jeanne Gelard, & Rennes; 62, 39.
Addle Brusadelli, i Carrara (Italic); 41, 19.

Annonciate Bianchi, a Turin; 81, 55.
Anne Orlando, a Naples; 68, 41.
Elisabeth Muller, a Tavel (Suisse); 34, i.
Maria Cuadralo, a St-Sebastien (Esp.); 72, 5z.
Anastasia Moradillo, A Valdemoro (Esp.); 22, 2.
Teresa Pascual, a Sevilla (Esp.); 43, 18.
Celsa Hagen, a Lengyeltoti (Hongrie); 7i, 54.
Marianne Duffoure, a Clichy; 88, 62.
Lucie Gallois, a Clichy; 85, 6o.
Marie Delbos, a Madrid; 51, 27-

Estelle Leconte, a Martel; 86, 66.
Louise Mancini, a Turin; 26, 3.
Maria Bagnoli, a Sienne; 78, 52.
Rosina Tambelli, a Sienne; 77, 46.
Agathe Losito, a Bitonto (Italic); 53, 34,
Marie Steinocher, a Oradea-Mare (Roum.); 63, 43.
Maria Hernandez, . Valdemoro (Esp.): 65, 45.
Maria Picayo, a Madrid; 65, 45.
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Rita Luna, a Cali (Colomb.); 44, q.
Marie Horsten, a Montolieu; 76, 41.
Francoise Leger, a Villepreux; 73, 48.
Cl6mentine Craislheim, a Beyrouth; 77, 5o.
Anne Delfour, a Marseille; 62, 42.
Josephine Puntigam, a Graz; 68, 42.
Augusta Matzenauer, a Vienne (Autr.); 71, 38.
Clmentine Goglia, a Naples; 81, 55.
Vicenta Perez, a Badajos (Esp.);.29, 4.
Stanislas Wleklinska, I Chelmno (Pol.) ; 43, 8.
Marie Vernhes, a Paris; 82, 6o.
Marie Jubin, A Bordeaux; 41, 2o.
Marie Flez, a Clichy; 72, 45.
Louise de Boudemange, a Montolieu; 78, 53.
Amalia Sagues, I Madrid; 42, 2i.
Joseph Scalia, a Naples; 47, 24.
Josephine Lanzarini, a Sienne; 87, 6o.
Blanche Majoni, i Sarzana (Italie); 56, 35.
Margaret Burke, a Dundee (lcosse); 41, 14.
Marie Horvat, I Ljubljana (Yougo-Slavie); 3i, 12.
Jeanne Hocevar, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 39, 19.
Catherine Rupar, i Ljubljana (Yougo-Slavie); 63, 42.
Mathilde Medved, i Ljubljina (Yougo-Slavie); 24, 4.
Louise Herle, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 62, 43.
Marie Vertacnik, a Celju (Yougo-Slavie); 37, i5.
Helene Lohans, I Graz (Autriche); 22, z.
Anne Ferwein, I Schwarzach (Autriche); 36, i3 mois.
Hedeige Koberle, a Schwarzach (Autriche); 63, 41.
Crescencia Kapfer, a Salzburg (Autriche); 59, 3r.
Ther:se Embacher, i Salzburg (Autriche); 37, i5.
Ernestine Hardy, i Ault; 64, 42:

Irene Devos, i Rio de Janeiro; 6o, 38.
Marie Boisson, i Buenos-Ayres; 79, 59.

Marie Lapierre, I Bordeaux; 76, 49.
Marie Massip, a Lyon; 87, 66,
Francoise Marillier, i Lima; 65, 3i.
Julie Skuratcwick, i Gora Kalwarja (Pol.); 61, 35.
Therbse Divizio, I Grugliasco (Italie); 72, 47.
Maria Salvemini, I'Naples; 68, 4c.
Mary Bauer, I St-Louis (ttats-Unis); 8r, 61.
Marie Wollny, i Budapest Lipotmeeo; 46, 26.
Pauline Nemecskay, i Vienne (Autriche); 45, 20.
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Dolores Reyes, a Trujillo (Pirou); 81, 6o.
Elisabeth Forrest, a Middlesborough kAngl.); 54, 31.
Adele Mest, a Vitr6; 6o, 25.
Louise Lepine, A Rennes; 73, 40.
Virginie Gillet, a Paris; 71, 48.
Jeanne Laffon, a Amboise; 79, 43.
Leonie Duchatelez, a Ans (Belgique); 89, 69.
Pauline Laplace, a Paris; 73, 52.
Franqoise Ynurria, a Beniganim (Espagne); 63, 40.
Franuoise Llausas, a Gerona (Espagne); 52, 03.
Maria De Tapia, a Andoann (Espagne); 42, 24.
Julia Hollanda, a Cascadura (Brisil); 24, 3.
Mary Huberty, A St-Louis (Etats-Unis); 84, 66.
Thdrese Carbois, a Paris; 48, 23.
Claire Renard, a Castres; 73, 48.
Victorine Chapelet, a Paris; 68, 45.
H6lene Farvaque, a Paris; 59, 33.
Jeanne Coupeau, & Naples; 76, 54.
Louise Oneto, a Turin; 6o, 38.
Marie Foraita, k Rottenmann (Autriche); 67, 39.
Barbe Steinivender, k Dult (Autriche);65, 41.
Marie Cabassol, a Montpellier; 83, 62.
Marie Lagarrigue, a Montpellier; 79, 56.
Marie Roux, a Champelauson; 73, 49.
Mary Belton, a Warley (Anglet.); 4o, 15.
Marie Lebon, A Bordeaux; 78, 55.
Amilie Bourguignon, AAns (Belgique); 58, 32.
Louise Daniel, k Paris; 71, 48.
Marie Gallet, k Montpellier; 92, 71.Elisabeth Moriset, a Rouen; 74, 5o.
Jeanne Duquesnay, a Roquefort Reveil; 5o, 27.
Rose Cabanes, a Barcelone; 57, 32.
Annie Murphy, A Lynchburg (Itats-Unis); 6o, 4o.
Mary M. Carren, a Boston (Itats-Unis); 47, 25.
Leocadie Kneba, a Tschef (Pologne); 32, 9.
Aquilina Larramendi, a Nicolas Valdemoro (Espagne); 44, 19.
Gregoria Iceta, a Benavente (Espagne); 61, 36.
Joaquina Perez, a Zaragoza (Espagne); 61, 43.
Joaquina Salas, k Jerez (Espagne); 61, 39.
Tiburcia Quintana, a Carabanchel (Espagne); 26, 4.
Aurea Palenzuela, a Saldana (Espagne) ;j4, 5 .
Franqoise Fallacara, A Naples; 83, 42,
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Louise Smeriglio, a Turin; 72, 51.
Marie Cherel, i Luoon; 64, 43.
Eug6nie Derbre, k Troyes; 85, 6o.
Josephine Baudoin, a Anzio (Italie); 89, 67.
Louise Dauverchain, a Naples; 9o, 69.
Rose Pellier, k Paris; 67, 40.
Marie Bonnefont, a Narbonne; 76, 42.
Marie Bolay, a Vertus; 73, 44.
Ernestine Pottier, a La Rochelle; 63, 42.
Sophie Cambre, a Santona (Espagne); 79, 59.
Marie Lestrade, A Fontenay-le-Comte; 79, 53.
Julie Mondon, a Montolieu; 73, 5i.
F6licie Versingre, a Saint-Maur-Paris; 78, 53.
Marie Duchnowska, &Varsovie; 78, 53.
Ida Niederhofer, a Kirchstetten (Autriche); 45, 26.
Vilma Foth, a Budapest (Hongrie); 42, 20.
Therfse Kosir, a Nagykanizsa (Hongrie); 42, 22.

Marie Szecskar, a Gyula (Hongrie); 32, 14.
Marie Abrukta, I Budapest (Hongrie); 49, 2o.
Sophie Paine, a Tollcross (Angieterre); 77, 47.
Marie Riboullet, a Rambouillet; 59, 42.
Leontine L'Hote, a Cette; 73, 52,
Marie Girard, a Belleme; 57, 33.
Jeanne Cartal,

a

Gigny; 70, 43.

Marie Poujade, b Auch; 70, 46.
Marguerite Menat, a Cusset; 68, 45.
Marie Mendiondou, a Montpellier; 79, 44FranDoise Llamas, a Carthagene (Espagne); 79, 53.
Juana Echavarri, a Laredo (Espagne); 74, 53.
Barbara Alfonso, a San Fernando (Espagne); 5o, 27.
Anastasia Brett, a York (Angleterre); So, 26.
Emmanuela Sicoli, a Naples; 65, 4o.
Gioconda Tesei, a Migliarino (Italie) ,76, 48.
Victoire Emberger, k Salzburg (Autriche); 70, 43.
Elisabeth Klier, a Schwarzach (Autriche); 46, 26.
Therlse Ceglarek, h Moszczany (Pologne); 28, 8.
Angele Tokarska, k Cracovie (Pologne); 6o, 35.
Carolino Coelho, a Barbacena (Br6sil);6o, 41.
Marie Barres, k Clichy; 70, 48.
Marthe Brager, a Fresnes; 62, 42.
Le Gerant : Ch. ScuIa.LR-

Imprimenet

de J. bUnoIJLt,

a P1'rti.

ACTES DU SAINT-SIEGE
ENCYCLIQUE DE SA SAINTETE PIE XI
SUR LES MISSIONS
Nous empruntons cette traduction

a la Semaine Religieuse

de Paris

A Nos Vinrables Frkres, Patriarches, Primats,
Archeviques, AEvques et autres Ordinairesdes,
lieux en paix.et communion avec le Siege apostolique.
PIE XI, PAPE
VENERABLES FRERES,

Salut et binediction apostolique
II est un fait qui ne peut

6chapper Lune 6tude atten-j

tive de l'histoire eccl6siastique : depuis les premiers
siccles de l're chr6tienne, le principal souci et la
pensbe des Pontifes romains furent d'apporter aux

peuples assis < dans les tenebres et l'ombre de la mort »
la lumiere de la doctrine 6vang6lique et de la civilisation chr6tienne, sans jamais se laisser effrayer par
les difficultes, ni par les obstacles. L'Eglise n'a pas,
en effct, d'autre mission que d'6tendre dans tout l'univers le regne du Christ et de faire participer tous les
hommes au bienfait de la Redemption. Quel que soit
P'homme que le choix divin ait etabli ici-bas Vicaire de
J6sus, le Prince des pasteurs, il ne peut nullement se
contenter de proteger et de garder le troupeau du
Seigneur dont il a requ la direction; il manquerait a
son devoir principal, s'il ne mettait tous ses efforts i
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gagnerau Christ et A lui adjoindre les Ames 6trangeres
ou eloign6es de lui.
Le commandement divin qui les obligeait d'enseigner et de baptiser toutes les nations, A toute 6poque,
nos pred6cesseurs l'ont manifestement execute. Les
missionnaires qu'ils envoyirent et dont un grand
nombre revoit la v6neration publique de l'Rglise soit
pour leur iminente saintet6, soit pour leur courageux
martyre, ces missionnaires ont mis leur zele avec un
succes variable A eclairer de notre foi I'Europe et des
contr6es A peine d6couvertes et explor6es ou meme
completement ignories. Le succes fut variable, disonsNous; parfois, en effet, lorsque les missionnaires travaillaient presque en vain ou subissaient soit la mort,
soit Pexpulsion, le champ qu'ils commenqaient A cultiver perdait A peine son aspect sauvage ou bien, aprsavoir et6 change en jardin tout fleuri, il 6tait laisssans culture et pen a peu envahi par les ronces et les
broussailles.
II faut se r6jouir qu'en ces dernieres annres, les;
Congr6gations qui se consacrent aux missions pros des-.
peuples infiddles aient, avec un zele renoivelk, double6
leurs soins et leurs succes; aux travaux accrus des missionnaires a r6pondu de la part des fiddles un surcroitde secours et de largesses. Sans aucun doute, il fai
attribuer une grande efficacite A la Lettre apostolique
qub notre predecesseur immediat, d'heureuse m6moire,
envoya le 3o novembie 1919 Atous les 6veques sur c la,
propagation de la foi catholique dans I'univers ). Le
Pontife excitait, en effet, leur zele inlustrieux en vue
de rTunir des secours, et en meme temps de tres sages
avertissements signalaient aux vicaires et pr6fets apostoliques les inconv6nients A 6viter et les services i
obtenir de leurs subordonnes pour exercer avec fruit
leur sainte legation.
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En ce qui Nous concerne, vous connaissez clairement, vendrables Frires, notre d&cision, prise des le
d6but de notre pontificat, de ne rien omettre pour
ouvrir aux nations paiennes l'unique voie de salut, en
portant chaque jour plus loin par les h&rauts apostoliques la lumiýre de la v6rit6 evang6lique. A ce sujet,
deux choses nous semblaient sutout souhaiter, choses
bien plus qu'opportunes, n6cessaires, l'une et 1'autre
intimement unies : l'envoi d'ouvriers bien plus nombreux et instruits de connaissances varides, dans ces
regions immenses et sans limites encore priv6es du
culte chr6tien, puis. la vraie intelligence chez les
fidles de la ferveur, des pritres instantes i Dieu et
de la genbrosite avec lesquelles il leur faut cooperer
.a cette oeuvre si sainte et si fructueuse. N'ktait-ce pas
a1 Notre intention quand Nous avons ordonn6 d'ouvrir
dans notre palais meme l'Exposition missionnaire
Grace a la bonte divine, comme nous 1'avons appris,
des ames juv6niles ont, i cette vue et comme i ce spectacle de la grace divine ainsi que de la magnanimit6
et de la noblesse humaine, senti jaillir en elles les premieres 6tincelles de I'apostolat catholique; et une
admiration profonde a frapp6 les multitudes de visiteurs i 1'6gard des ouvriers apostoliques : Nous avons
l'espoir fonde qu'elle ne sera ni vaine ni infructueuse.
Mais pour que les documents et les enseignements
du plus grand inter&t que donnait'le timoignage muet
de l'Exposition ne disparaissent un jour, Nous avons
46cid6 - peut-&tre ne l'ignorez-vous pas - d'en
faire un choix, de les disposer d'une maniere plus
heureuse et de constituer un mus6e dans Notre palais
du Latran. C'est de ce lieu, en effet, que, la paix
ayant &ti donnee A l'gglise, Nos predecesseurs
envoyerent tant d'hommes apostoliques, admirables
par leur saintete de vie et leur zele pour la religion,
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vers les contries qui paraissaient deji mires pour la
moisson. Les chefs des missions surtout et leurs subordonnrs qui visiteront ce musee compareront entre elles
les m6thodes de chacune et s'y ouvriront des vues
plus justes et plus larges; quant au peuple chritien,
cette visite ne le touchera pas moins que ne le fit celle
de l'Exposition missionnaire. Afin qiue la bonne
volont6 d6jA r6elle des fidiles a 1'Fgard des missions
les enflamme davantage i 1'action, VWnrables Freres,
Nous appelons avec force votre aide et voulons 1'employer; si jamais votre concours fut convenable et
n6cessaire, ne refusez .pas de l'apporter avec zele et
assiduite en cette circonstance; la grandeur de votre
dignit6 ne le permet pas, votre pi&t6 fiiale envers
Nous le d6fend. Aussi longtemps que la volonte divine
Nous laissera en ce monde, cette partie de Notre
charge apostolique Nous causera des anxie6ts et des
sollicitudes continuelles. Souvent A la pens6e que les
paiens sont au nombre d'un milliard, Notre esprit ne
peut gotter de repos (II Cor., xIII, 5) et Nous croyons
aussi entendre une voix disant : , Crie, ne te repose
pas; 61vve ta voix comme la trompette. ) (Isaie, LVIII, I.)
De la part de ceux qui appartiennent au bercail du
Christ, il r6pugne absolument a la charit6 qui doit les
unir a Dieujet au prochain de ne pas se soucier des
autres hommes qui errent miserablement hors de la
bergerie; il n'est pas necessaire d'insister longuement
sur ce point. Notre devoir de charit6 envers Dien
exige, en effet, non seulement que Nous augmentions
de toutes Nos forces le nombre de ceux qui le connaissent et 1'adorent ccen esprit et en verite n (lean,
IV, 24), mais aussi que Nous soumettions le plus d'ames

possible a l'empire de Noire tres aimant Sauveur,
afin que son sang ait une utilit6 plus grande (Ps. XXIX,
io) et que Nous plaisions a celui A qui rien n'est plus
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agr6able que le salut des ames et leur accession a la
connaissance de la verit6. (I Tim. II, 4.) Si le Christ
a proclami que la marque tres particulibre de ses disciples serait leur amour mutuel (Jean, xIII, 35), pouvons-nous temoigner a Notre prochain un amour plus
grand et plus significatif que de le tirer des tindbres
de la superstition et de veiller a I'instruire de la
vraie foi du Christ ? Cet acte depasse toutes les autres
oeuvres et marques de charite, comme l'me l'emporte
sur le corps, le ciel sur la terre et I'6ternite sur le
temps; tous ceux qui, autant qu'il est en eux, exercent
cette oeuvre de charit6 manifestent une estime vraiment juste du don de la foi et leur reconnaissance
envers la Bonte divine, en communiquant aux malheureux paiens ce don de tous le plus precieux et les biens
qui i'accompagnent.
Si aucun fidele ne peut refuser ce devoir, le clerg6
le pourrait-il, lui qui, par le choix et le bienfait surprenant du Christ Seigneur, participe A son sacerdoce et
a son apostolat? Le pourriez-vous, Venerables Frbres,
vous qui, ornis de la plenitude dusacerdoce, commandez au nom de Dieu, chacun pour votre part, au clerg6
et au peuple chr6tien? Nous lisons que Jesus-Christ a
prescrit, non pas seulement a Pierre dont Nous occupons la chaire, mais a tous les ap6tres dont vous etes
les successeurs : Allez dans le monde entier, prechez
rI'vangile A toute creature (Marc, xvi, 5i). La propagation de la foi est done une charge qui Nous concerne de telle maniere que vous devez, sans. aucun
doute, vous joindre & Nos travaux et Nous aider,
autant que l'exercice de votre propre charge vous le
permet. Qu'il ne-vous soit done point penible de suivre
avec pi&te Nos paternelles exhortations : un jour,
Dieu Nous en demandera un compte tres s6vere.
Tout d'abord, par vos discours et vos ecrits, faites
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en sorte d'introduire chez les v6tres peu a pen et de
rendre plus fr6quente la sainte habitude de prier le
Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans
sa moisson (Mattk., Ix, 38) et de demander pour les
infideles les secoursde la lumiere et de la grice divines.
Cette habitude, disons-Nous, cet usage stable et continu aura 6videmment bien plus de pouvoir aupres de
la misericorde divine que des prieres prescrites une
fois ou de temps en temps. Les herauts de l'Evangile
ont beau travailler a amener les paiens a la religion
catholique, verser leurs sueurs et m&me leur sang; ils
ont beau employer toute l'industrie, toute l'habilet6,
tous les moyens humains; ils n'aboutiront a rien, tout
tombera dans le vide, s» la grace de Dieu ne touche le
coeur des infideles, ne l'amollit et ne 1'attire A lui.
Comme ii est ais6 de le comprendre, s'il n'est personne qui n'ait la facult6 de prier, iL est au pouvoir de
chacun de donner aux missions ce secours et cet aliment. Aussi feriez-vous un acte conforme & Nos d6sirs
en m6me temps qu'a l'esprit et au sentiment dupeuple,
en ordonnant par exemple d'ajouter au rosaire et aux
autres exercices de ce genre qui ont lieu dans les
paroisses et les autres 6glises une priere particuliere
pour les missions et pour la conversion des paiens.
C'est a cette oeuvre, V6n6rables Freres, qu'il faut
appeler et exhorter les enfants surtout et lesreligieuses;
c'est Notre d6sir que dans les asiles, les orphelinats,
les patronages et les colleges, de m6me dans toutes
les maisons et dans tons les convents des religieuses,
s'61kve chaque jour cette priere et que la mis6ricorde
divine desceride sur taut de malheureux, sur des foules
si nombreuses de paiens; car aux ames innocentes et
aux cceurs chastes, quepourrait refuser le Pire cileste?
Par ailleurs, sans aucun doute, les tendres ames d'enfants, habitues & prier, des que point la fleur de la
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charit6, pour le salut 6ternel des infdeles, pourront y
gagner avec la grice de Dieu le desir de I'apostolat;
cette aspiration cultivee avec soilh en fera peut-etre
avec le temps des ouvriers 6gaux a la tache apostolique.
Nous touchons maintenant, VWnbrables Frres, une
question tres grave qui doit attirer toute votre attention. Nul n'ignore, croyons-Nous, les serieux dommages que la recente guerre a causes a la propagation
de la foi. Une partie des missionnaires rappeles dans
leur pays ont succombe au cours du cruel conflit;
d'autres, chass6s du champ de leurs labeurs, ont laiss6
longtemps leur territoire inculte; ces pertes et ces
dommages, il ne fallait pas, et aujourd'hui il ne faut
pas seulement les reparer, il faut surtout r6tablir les
choses -dans leur 6tat anterieur, bien plus, leur assurer
extension et progres. En outre que Nous considerions
soit les 6tendues infinies qui ne se sont pas encore
ouvertes a la civilisation chretienne, soit 1'enorme
multitude de ceux a qui le bienfait de la Redemption
manque jusqu'a ce jour, soit les besoins et les difficultis dans lesquels leur petit nombre jette et embarrasse les missionnaires il faut que les efforts de
tous les eveques catholiques soient unanimes pour
accroitre et multiplier la troupe de ces saints envoyes.
Si done chacun dans votre diocese vous trouvez des
jeunes gens, des clercs ou des pretres qui paraissent
appel6s par Dieu i cet apostolat sureminent, loin de
r6sister, de quelque facon, que ce soit, favorisez de
votre bienveillance et de votre autorit6 leur dessein et
leur d6sir r6flechi. II vous est certes permis d'6prouver
en toute libertd de conscience, d'examiner si les
esprits viennent de Dieu (I Jean, IV, I); mais si vous
jugez que Dieu inspira et fit m6rir en eux ce dessein
excellent, que rien ne vous dcourage et ne vous
d6tourne d'y consentir, ni la raret6 du clerg6 ni les
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besoins du diocese, puisque vos fiddles, ayant les
moyens de salut comme sous la main, sont bien moins
6loignes du salut que les paiens, surtout ceux qui
vegitent dans un 6tat sauvage et barbare. A I'occasion,
de grand ccur, pour l'amour du Christ et des ames,
acceptez de perdre un clerc, s'il faut appeler cela une
perte; car, a votre aide et au compagnon de vos labeurs
que vous avez perdu, le divin Fondateur de 'liglise
suppl6era certainement en repandant de plus abondantes graces sur le diocese ou en suscitant d'autres
aspirants au sacerdoce.
Afin de concilier ce soin avec tous .les autres devoirs
de votre charge, veuillez constituer auprbs de vous
I'Union missionnaire du clerg6, ou, si elle est d6ja
constitu6e, l'exciter par vos conseils, vos exhortations
et votre autorit6 a une action toujours plus intense.
Cette association, dont la tres opportune institution
date d'il y a sept ans passes, recut de Notre predicesseur imm6diat de nombreuses indulgences et fut par
lui mise sous la juridiction de la Sacr6e Congr6gation
de la Propagande; elle s'est r6pandue en ces dernieres
ann6es dans de tres nombreux dioceses de l'univers
catholique et Nous l'avons Nous-meme honor6e de
plus d'un t6moignage de bienveillance.
Tous les pretres qui en font partie, - et les 6tudiants
en sciences sacrees, comme il convient a leur genre de
vie, - se proposent d'implorer, surtout durant la
messe, le don de la foi pour l'innombrable multitude
des paiens et de pousser les autres a cette priere,
chaque fois et partout oii les circonstances s'y prttent;
de pricher devant le peuple, sur 1'apostolat des inkd&les ou de provoquer de temps en temps des runions
fixes oii !'on traite utilement ce sujet en commun; de
r6pandre des brochures de propagande; lorsqu'ils
d&couvrent des vocations de missionnaire, de leur
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faciliter les moyens de se former et de s'instruire; de
favoriser de toute manibre dans les limites de leur
diocese I'ceuvre de la Propagation de la Foi et ses
deux ceuvres subsidiaires.
Si l'Union missionnaire du clerg6 a recueilli jusqu'ici d'abondants secours pour ces oeuvres, combien
plus n'en laisse-t-elle pas esp6rer, grace A la g6nerosite croissante des fideles! Vous ne l'ignorez pas,
VWnarables Fr&res, qui le plus .souvent, chacun dans
votre territoire, en 6tes les protecteurs et les entraineurs; il est toutefois A souhaiter qu'il n'y ait aucun
clerc que n'embrase le feu de cette charit6.
L'ceuvre de la Propagation de la Foi, la principale
de celles qui concernent les missions, Nous l'avons,
tout en sauvegardant la gloire de la tres pieuse femme
qui la fonda et de la ville de Lyon, transferee ici en
la r6organisant et lui avons donn6 le droit de cite
romaine; ii faut que le peuple chretien 1Passiste avec
une liberaliti qui r6ponde totalement aux multiples
besoins des missions existantes et Afonder. Ces besoins,
leur 6tendue et leur nombre, la misire souvent des
herauts de I'Evangile, tout cela paraissait nettement
dans le tableau de 1'Exposition vaticane, mais peut6tre beaucoup ne le virent-ils pas, laissant charmer
leurs yeux par l'abondance, la nouveaut6 et la beaut6
des objets exposes. Aussi, V6nerables Fr&res, n'ayez
ni honte ni ennui a vous presenter comme des mendiants
pour le Christ et le salut des Ames et a insister aupres
des fiddles en des 6crits ou en des discours sortis du
fond de votre Ame, afin que leur munificence et leur
bienveillance multiplient largement la moisson que
recueille chaque annee l'oeuvre de la Propagation de
la Foi. I1 n'est pas de pauvres ni de misereux, il n'est
pas d'infirmes, d'affambs ou d'assoiff6s aussi eprouv6s
que les hommes priv6s de la connaissance et de la
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grice de Dieu; aussi, de toute evidence, ceux qui se
montreront misericordieux envers les plus malheureux
de tous les hommes auront droit a la misericorde et
aux recompenses divines.
A l'aeuvre principale de la Propagation de la Foi
sont adjointes, comme il a kt6 dit, deux autres ceuvres
que le Siege apostolique a faites siennes et que, pour
cette raison, les fiddles sont invites A soutenir et a
aider de leurs. aum6nes collectives avant toutes les
autres oeuvres qui se proposent un but particulier :
celles de la Sainte-Enfance et de Saint-Pierre Ap6tre.
L'une a pour but universellement connu de recruter
nos enfants et de les habituer A deposer leur obole,
surtout pour le rachat et 1'6ducation catholique des
enfants infideles, dans les pays ou l'on abandonne et
tue ces petits; la seconde offre prieres et aum6nes pour
permettre de former des catholiques indigenes dans
les S6minaires et de les 6lever aux saints ordres, afin
que leurs compatriotes puissent plus facilement et
avec le temps passer au Christ ou s'affermir dans la
foi.
A l'oeuvre de Saint-Pierre, Nous venons, comme
vous le savez, de donner comme protectrice c6leste
sainte Th6irse de l'Enfant-Jesus. Menant ici-bas sa
vie cloitr6e, elle avait, en effet, pris sur elle d'adopter
tel ou tel missionnaire, offrant pour lui a son divin
Epoux prieres, mortifications volontaires ou de regle
et surtout les violentes souffrances de la maladie qui
la tourmentait. Sous les auspices de la vierge de
Lisieux, Nous Nous promettons de cette aeuvre les
fruits les plus abondants; A ce sujet, Nous disons
Notre vive joie de voir qu'il a plu & de nombreux
6veques de s'inscrire parmi les associes perp6tuels de
l'ceuvre et que des S 6 minaires, ainsi que d'autres
Societes de jeunes catholiques, ont pris A leur compte
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commun la charge de nourrir et d'6lever un clerc
indigene.
-Ces deux <euvres que l'on appelle a juste titre subsidiaires de la Propagation de la Foi ont 6te recommand6es a la bienveillance des eveques par Benoit XV,
Notre pr6d6cesseur d'heureuse memoire, dans la Lettre
apostolique que Nous avons rappelte; Nous ne cessons
pas non plus de vous les recommander; Nous avons
confianceque, grace A vos exhortations, les fiddles ne

supporteront pas d'etre vaincus et surpasses en liberalit6 par les non-catholiques, qui soutiennent si largement la diffusion de leurs erreurs.
C'est a vous, Ven6rables Freres, Fils aim6s, que
Nous adressons la parole, a vous qui, en remplissant
auprss -des paiens une legation longue, laborieuse
et prudente, vous 6tes rendus dignes de diriger au
nom de l'autorit6 apostolique des vicariats et des prefectures. Tout d'abord, Nous vous felicitons vivement, vous et les annonciateurs de l'Evangile que vous
dirigez et commandez, des accroissements que prirent
partout les missions en ces dernieres ann6es, grace a
votre d6vouement et i votre habilet6. Les principaux
devoirs qui vous incombent, les ecueils A eviter dans
l'exercice de votre charge, Notre pr6d6cesseur imm6diat les a signal s avec tant de sagesse et d',loquence
qu'on ne pourrait mieux le faire; it Nous plait toutefois, Venerables Freres, Fils aim6s, de vous communiquer Notre sentiment sur certaines questions.
Nous attirons d'abord votre pensee sur 1'impo.rtance
qu'il y a de faire entrer des indigenes dans le clerg6;
si vous n'y apportez pas tous vos efforts, non seulement Nous estimons que votre apostolat sera incomplet,
mais l'6tablissement et I'organisation de I'tglise en
subiront dans ces regions de longs retards. Nous
reconnaissons volontiers que qi et l• on a commence

-

276 -

de pourvoir a ce besoin en cr6ant des Seminaires oh de
jeunes indigenes, donnant le meilleurespoir, se forment
avec spin a recevoir la dignitd du sacerdoce et a instruire de la foi chritienne les hommes de leur race;
mais nous sommes bien loin des progres qu'il faut
r6aliser. Vous voussouvenez des plaintes qu'6levait a
ce sujet Benoit XV, Notre pr6d6cesseur d'heureuse
memoire : ( 11 est i d6plorer qu'il y ait des regions ou
depuis plusieurs siecles d6ja la foi a ete port6e et oh
cependant 1'on ne trouve qu'un clerg6 indigene tout
. fait inf6rieur; il y a meme des peuples, &claires
dbs le d6but de la lumiere de 1'1vangile, qui se sont
6leves de la barbarie a un tel degr6 de civilisation
qu'ils ont des hommes remarquables dans toute la
*gamme des arts civilises, et qui, aprbs avoir 6t6
impr6gn6s depuis de longs siecles de la vertu salutaire
de l'vangile et de 1'Eglise, n'ont pu produire ni des
6veques qui les dirigeraiernt ni des pr&tres qui commanderaient a leurs citoyens. n (Lettre apostolique
Maximum illud.)
On n'a peut-&tre jamais assez r6fl&chi k la maniere
dont l'Evangile commenqa d'etre propag6 et 1'iglise
de Dieu d'&tre constitu&e dans tout l'univers; effleurant
cette question a la cl6ture de 1'Exposition missionnaire, Nous rappelions que les premiers monuments
de la litt&rature chretienne antique montrent ce fait :
le clerg6 place par les ap6tres a la t&te d'une nouvelle communaut6 de fideles n'etait pas importe de
1'ext6rieur, mais elu parmi les habitants de la r6gion.
De ce que le Pontife romain vous a confi6, a vous et a
vos collaborateurs, la charge apostolique de precher
la verit6 chr6tienne aux nations paiennes, il ne
faut pas conclure que les pr&tres indigenes n'ont
d'autre raison d'etre que d'assister les missionnaires
dans les fonctions de moindre importance et de com-
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pleter en quelque, sorte leur action. A quoi tendent
les missions, Nous vous le demandons, si ce n'est a
6tablir stablement 1'glise du Christ dans cette immensite de contrees? Et en quoi consistera-t-elle aujourd'hui chez les paiens, si ce n'est dans tous les 416ments

qui la constituerent autrefois chez nous? C'est dans
le clerge et le peuple propre A chaque region, dans
ses religieux de l'un et de l'autre sexe. Pourquoi le
clerg6 indigene serait-il emp&che de cultiver le champ
qui lui est propre et naturel, c'est-A-dire de gouverner
son propre peuple ? DejA, pour qu'il vous soit possible de vous avancer toujours plus facilement vers
des r6gions paiennes toujours nouvelles A gagner au
Christ, ne serait-ce pas un immense avantage de laisser
les residences A la garde et aux soins des pretres
indigenes? Bien plus, m&me pour l'extension du
royaume du Christ, ils apporteront le plus serieux
concours au dela de toute esp&rance. , En effet, le
pratre indigene, pour employer les termes de Notre
pr6ddcesseur, ayant la m&me origine, la meme mentalite, les memes sentiments et les m6mes goats que ses
compatriotes, a une merveilleuse puissance pour insinuer la foi dans leur esprit; bien mieux que personne
d'autre, il connait les m6thodes de persuasion. C'est
ainsi que souvent il a un facile-acces dans les maisons
ou le pr&tre etranger ne pourrait mettre les pieds. P
(Lettre apostolique Maximum illud.) Que dire de ce
que les missionnaires 6trangers, A cause de leur
connaissance rudimentaire de la langue, ne peuvent
point parfois exprimer clairement leur pensee, de
sorte que la predication y perd beaucoup de sa force
et de son efficacit6?A cela s'ajoutent d'autres' causes
de malaises dont il faut tenir juste compte, bien que
rares ou faciles A
aviter.
Supposons que la guerre ou d'autres ivenements
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politiques substituent dans un territoire de mission
un r6gime a un autre et que l'on demande on decide
le d<part de missionnaires 6trangers de telle ou telle
nation; supposons de- mme, chose plus rare, que les
indigenes, arrivis a un degr6 sup&rieur de civilisation et atteignant une certaine maturit& politique,
veuillent, pour obtenir leur ind6pendance, 6loigner de
leur territoire : fonctionnaires, troupes et missionnaires de la m6tropole, et qu'ils ne puissent l'obtenir
autrement que par la force. Quelle calamit6, Nous vous
le demandons, menacerait alors 1'Eglise dans toutes
ces regions s'il n'y avait pas un r6seau de pretres
indigenes dispos sur tout le territoire, et si l'on n'avait
pas veill6 pleinement aux besoins de la population
conquise au Christ! De plus, la parole du Christ n'est
pas moins vraie dans la situation actuelle : La moissoM
est abondante, mais il y a peu d'outriers! (Matth., ix,
37.) L'Europe elle-meme, d'oit partent la plupart des
missionnaires, manque aujourd'hui de pretres, et
elle en manque d'autant plus que plus pressante
devient avec l'aide de Dieu la necessitA de rendre nos
freres dissidents a l'uniti de 1'glise et d'arracher
les non-catholiques a leurs erreurs; et nul n'ignore
que si Dieu n'appelle pas moins de jeanes gens que
jadis ýla vie sacerdotale on religieuse, le nombre est
cependant bien moins grand de ceux-qui obbissent au
mouvement du souffle divin.
De tout ce que Nous avons rappel., Vendjrbles
Freres, Fils aim6s, voici ce qui ressort : il faut donner
k vos territoires un nombre de missionnaires indigines
tel que, sans tenir compte du clerg6 6tranger, ils suffisent par eux-m6mes a 6tendre les front ires de la
socifti chr6tienne et a diriger la communaut6 des
fidles de leur nation. Ca et 1a, comme Nous 1'avons
dit un pen plus haut, on a commenc6 a fonder des
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Siminaires pour les 6leves indigenes, situ6s le plus
souvent 4 mi-chemin entre les missions limitrophes

confibs au meme Ordre et a la meme Congregation;
les vicaires et pr6fets apostoliques y envoient chacun
des jeunes gens d'elite, pour les y 6lever a leurs frais
-et les recevoir un jour revetus dn sacerdoce et a la
hauteur du ministere sacr6. Ce que plusieurs ont commencte en dernier lieu, Nous, ne disirons pas seulement, Nous voulons et Nous ordonnons que tous les
sup6rieurs de mission le fassent de la meme maniere,
de sorte qu'il n'y ait aucun indigene donnant de
reelles esparances, pouiss6 et appel par Dieu, que
vous 4cartiez du sacerdoce et de l'apostolat. Certes,
plus vous choisirez d'eleves a former, - et il est
absolument necessaire d'en choisir un trbs grand
nombre, - plus vous serez contraints a faire de
<dipenses; mais ne perdez pas courage, confiez-vous
au tres aimant R6dempteur des hommes, dont la Providence fera que la generosite de l'univers'catholique
croitra et que le Siege apostolique ne manquera pas
de ressources pour vous aider plus largement a 1'ex6cution de vos salutaires desseins.
S'il faut veiller a r6unir chacun le plus possible
d'iCeves indigines, prenez aussi grand soin de les
former a la sainteti qui convient a la vie sacerdotale et
a un esprit d'apostolat qui s'inspire du zile pour le
salut de leurs freres, de sorte qu'ils soient pr&ts a
donner leur vie pour les membres de leur tribu ou de
leur nation. II est de la plus haute importance qu'ils
recoivent en meme temps une connaissance claire et
m6thodique des sciences profanes et sacr6es, que les.
etudes ne soient pas trop rapides et comme sommaires,

mais qu'en suivant le cours ordinaire des classes ils
s'enrichissent d'une abondante doctrine. Les pretres
indigenes dont vous aurez fait a l'int6rieur du Semi-
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naire des hommes remarquables par la pi4t6 et I'int&grite de leur vie, tout a fait aptes au saint ministere
et des maitres versts dans les lois divines seront non
seulement honores par leurs cqmpatriotes nobles on
lettr6s, mais rien ne s'opposera plus a ce qu'ils soient
mis aussi a la tate des paroisses et enfin des dioceses

a constituer, des qu'il plaira a Dieu.
C'est un tort de considerer les indigenes comme
des etres inf6rieurs et d'esprit obtus. Une longue
experience a prouv6 que les peuples habitant les
regions lointaines de l'Orient et de l'Afrique ne le
cedent parfois nullement a ceux de nos r6gions et que
la vivacite de leur esprit leur permet de lutter avec ces
derniers; si l'on trouve des hommes venus d'une profonde barbarie, qui sont d'une lenteur d'esprit presque
extreme, cela vient n&cessairement de ce que l'exercice
de leur esprit s'est borne aux necessit6s vraiment
6troites de la vie quotidienne. S'il vous est permis
d'apporter votre t6moignage, VWnerables Frbres, Fils
aim6s, Nous pouvons, Nous aussi, en faire foi : presque

sous nos yeux, tous les 61lves indigenes qui apprennent
dans les colleges de la Ville toutes sortes de sciences,
egalent les autres 6tudiants par la vivacite de leur
intelligence et le succes de leurs 6tudes et souvent
m&me ils les d6passent. I1 y a une autre raison de ne
pas supporter que les pr&tres. indigtnes tiennent
comme un rang inferieur et soient consacres & un plus
humble ministere: comme vous et vos missionnaires,
ils ont la dignite sacerdotale, ils participent absolument au meme apostolat; bien plus, regardez-les
comme les chefs a venir de ces tfglises fondies par
vos sueurs et vos travaux ainsi que des communautes
futures de catholiques. Aussi, qu'il n'y ait aucune
distinction entre les missionnaires europeens et indigenes, qu'il n'y ait aucune borne de separation; mais

-

281 -

que les uns et les autres s'unissent dans un ichange
reciproque de respect et d'amour.
Comme Nous en avons parlk plus haut, it importe,
pour organiser l'-glise du Christ, de r6unir tous les
616ments qui, par la volonte divine, la constituent;
aussi devez-vous compter comme l'une des parties principales de votre charge le soin d'instituer des Congr6gations indigenes de 1'un et l'autre sexe. Les nouveanx disciples du Christ que Dieu a touches d'un
souffle d'en haut et en qui s'6elvent de plus hautes
aspirations, pourquoi ne professeraient-ils pas les
conseils 6vang6liques? Que les missionnaires on les
religieuses travaillant dans votre champ veillent a ce
que. 1'amour de leur Institut, sentiment respectable
et juste, ne les entraine trop et ne les 6carte d'une
plus large comprehension des choses. Si des indigenes desirent entrer dans des Congregations anciennfs, pourvu qu'ils soient aptes i en acquerir
I'esprit et ne risquent pas de leur donner dans ces
contrees des rejetons d6gen6res on dissemblables, il
serait mal de les ditourner de ce dessein et de les en
empecher; toutefois considerez en toute droiture et
religion, s'il ne convient pas plut 6 t de fonder de nouvelles Congregations qui conviennent mieux au gAnie
et aux gouts des indigenes ainsi qu'aux circonstances
et la contr6e.
II ne faut point passer sous silence un autre point
tres important pour la propagation de l'9vangile :
l'extreme utilite qu'il y a de multiplier le nombre des
catbchistes, - choisis parmi les Europ6ens ou plut6t
parmi les indigenes, - qui fassent-l'oeuvre des missionnaires, surtout en instruisant les catkchumenes
et en les priparant au bapteme; quant aux qualit6s
obligatoires de ces cat6chistes, afin au'ils attirent les
infiddles an Christ plus par I'exemple de leur vie que
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par leurs paroles, il est A peine necessaire de les
exposer. Mais vous, Venerables Freres, Fils aimes,
ayez la ferme resolution de les instruire avec soin, de
sorte qu'ils possedent la doctrine catholique, et que,
lorsqu'ils l'enseigneront et 1'expliqueront, ils sachent
s'accommoder a l'intelligence et a la mentalit6 des
auditeurs; ils le feront d'autant mieux qu'ils p6netreront plus intimement le caractere des indigenes.
Nous avons parli jusqu'ici des compagnons de vos
labeurs, de ceux qui vous sont adjoints et de ceux a
accueillir. II Nous reste encore a ce sujet une initiative a proposer a votre bienveillance et a votre zdle;
si vous la realisez, Nous estimons qu'elle profitera
grandement a la rapide diffusion de la foi. Toute l'estime que Nous avons pour la vie contemplative, Nous
1'avons abondamment t6moign6e dans la Constitution
apostolique par laquelle, il y a deux ans, apres correction d'apres les canons du Code, Nous avons tres
volontiers donn6 la force de la confirmation apostolique a la regle particuliere de I'Ordre des Chartreux,
dejA d&s le debut approuvee par l'autorit6 pontificale.
Nous exhortons vivement les Superieurs g6ndraux de
ces Ordres a introduire et a ktendre cette regle plus
austere de la vie contemplative dans les territoires
de missions en y fondant des monasteres; vous aussi,
VWnerables Freres, Fils aim6s, veillez-y en multipliant les demandes opportunes ou importunes; ces
solitaires attireront sur vous et sur vos travaux une
merveilleuse abondance de graces c6lestes. 11 n'est
pas douteux que ces moines ne trouvent chez vous un
terrain propice, puisque, dans certaines contrees
surtout, les habitants, bien qu'en grande partie paiens,
tiennent de leur naturel une disposition a I'amour de
la solitude, a la priere et aiIa contenmplation. A ce
sujet, Nous revoyons en esprit le grand monastere que
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les Cisterciens Riformes de la Trappe ont fond6 dans
le vicariat apostolique de P4kin. La, une centaine
de moines environ, la plupart Chinois, gagnent des
merites par l'exercice des plus parfaites vertus, par
l'assiduit6 de leurs prieres, par leur vie rude et le support de la souffrance et, en meme temps qu'ils attirent
la bienveillance et le pardon de Dieu sur eux et sur
les infiddles, ils gagnent ces derniers au Christ par
1'efficacit6 de leur exemple. C'est done une virit6
plus claire que le jour que nos anachorktes peuvent,
sans off enser enrien la rigle et l'esprit de leur fondateur
et sans exercer aucun acte de vie ext&rieure, contribuer grandement et chaque jour Ala prospirith des
missions. Que si les sup&rieurs d'Ordres contemplatifs
acquiescent a vos prieres et qu'ils itablissent des
r6sidences, partout oi apres commune entente la
chose leur plaira, ils feront un acte des plus utiles
pour cette graqde multitude de paiens, et ils nous
causeront une joie plus vive qu'on ne saurait croire.
Passons maintenant, V6nerables Freres, Fils aims,
a certaines recommandations qui concernent la meilleure marche des missions; si Notre prid6cesseur
imm6diat a donne sur ce sujet des epseignements et
des avertissements semblables, il Nous plait de les
repeter, parce qu'ils seront, comme I1ous I'estimons
a juste titre, d'un grand secours pour l'exercice fructueux de l'apostolat.
Comme le succes de I'apostolat catholique auprs.
.des paiens repose en grande partie sur vous, Nous
voulons que vousorganisiez les choses de maniere que
la doctrine chr6tienne puisse se ripandre plus facilement, et qu'augmente Ie nombre de ceux devant lesquels elle brille sans peine. Ayez a cceur de disperser
les predicateurs sacres de telle sorte qu'aucune partie
du territoire ne soit priv&e de la predication de l'Evan-
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gile et ne soit reservee pour un autre temps. Avancez
le plus loin possible par vos residences, en itablissant
vos missionnaires dans un lieu central qu'entoureront
de toutes parts des stations moindres, confides a un
cat&chiste au moins et dotees d'une chapelle; du sitge
central, les missionnaires viendront de temps en temps,
a une date fix6e, visiter ces stations pour les soins du
ministire.
Que les predicateurs de l'Evangile se souviennent
qu'il leur faut s'approcher des indigenes de la meme
maniere que le divin Maitre en agissait sur terre avec
le pcuple. d I1 guerit tous les malades. ) (Matlk., VII,
i6.) t Et beaucoup le suivirent et il les guerit tous. ,
(Matth., xII, 15.) t I1 cut piti d'eux et il guerit leurs
malades. ) (Matth., xiv, 14.) Et, en leur donnant autorite, il prescrivit la meme chose aux ap6tres: , Et
dans quelque cite que vous entriez... gubrissez les
malades qui s'y trouvent et dites-leur : Le regne de
Dieu s'approche pour vous. ) (Luc., X, 8-9.) - Sortant,
ils parcouraient les bourgades, 6vangilisant et guerissant partout. ) (Luc., lx, 6.) Que les missionnaires
n'oublient pas comment Jesus se montra bienveillant
et aimable pour les enfants; comme les disciples les
r6primandaient, il leur ordonna de ne pas les empecher
de venir a lui (Matth., xIx, 13-14.) Nous aimons a
rappeler ici ce que Nous avons dit ailleurs : les missionnaires qui annoncent Dieu aux infiddles savent bien
que, dans ces regions aussi, - car le cceur humain se
laisse toucher par les bons offices de la charitA, c'est se concilier la bienveillance des hommes'que de
prendre interet a leur sante, de soigner les malades et
de caresser les enfants.
Pour en revenir au sujet trait6 plus haut, si, dans les
lieux ohi vous itablissez votre siZge, VWn6rables
Freres, Fils aimis, et dans les residences plus grandes
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que requiert le nombre d'habitants il faut donner de
plus vastes proportions & la maison de Dieu et aux
autres edifices somptueux ou de grand prix, comme
des cathddrales et des palais 6piscopaux prepares pour
les futurs dioceses, ces choses se feront plus commod6ment en leur temps. Vous n'ignorez pas que, dans
certains dioceses, d6ja canoniquement eriges, ces temples et ces palais furent 6lev6s il y a pen de temps ou
sont actuellement en construction. II n'est ni bon ni
prudent de r6unir et d'agglom6rer dans la station
principale ou dans le lieu que vous habitez toutes les
oeuvres et institutions qui ont en vue le bien des corps
ou des ames; car, si elles oat une grande importance,
elles peuvent exiger votre pr6sence et vos soins ou
ceux des missionnaires, a tel point que les courses
salutaires a travers tout le territoire pour 1'6vang6liser
se ralentissent peu a peu et cessent tout a fait. Puisque
Nobs mentionnons au passage ces oeuvres, en dehors
des hospices et des salles pour les soins des malades,
la distribution des remedes et les 6coles 616mentaires,
- institutions que vous ne laisserez manqqer nulle
part, - il importe, par le moyen d'6coles fond6es par
vous, d'ouvrir aux jeunes gens, des leur sortie de
I'enfance, a moins qu'ils ne se consacrent aux travaux
des champs, l'accis de l'enseignement sup6rieur et
surtout des arts et m6tiers. Et Nous vous exhortons
ici k ne pas n6gliger les personnages principaux de la
r6gion et leurs enfants. 11 est vrai que les plus humbles
personnes du peuple accueillent plus facilement la
parole de Dieu et ses herauts; il est vrai aussi que
J6sus-Christ a port6 sur lui-meme ce t6moignage :
( L'Esprit de Dieu m'a envoy6 annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres. ) (Luc., Iv, I8.) Mais, en dehors
de la parole de saint Paul, que nous devons toujours
avoir a l'esprit : a Je'me dois aux sages et aux sim-
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pies... t (Rom., 1, 14), l'expirience enseigne que la
conversion des chefs de la cite a la religion du Christ
entraine ais6mentsur leurs traces le simple peuple.
Enfin, un dernier avertissement, Venerables Frires,
Fils aim6s; comme il est tres grave, en vertu du zile
bien connu dont vous brilez pour la religion et le
salut des Ames, accueillez-le avec pi4td, prets A obeir
promptement. Les territoires dont le Siege apostolique
a confi6 le soin A votre activit4 pour les gagner au
Christ Seigneur sont le plus souvent tris vastes, et
quelquefois le nombre des missionnaires de vos diff6rents Instituts est de beaucoup inf6rieur A ce que la
n6cessit6 exigerait. De meme que dans un diocese
complitement constitu6, des religieux appartenant a
diverses Congr6gations clericales ou laiques, ainsi que
des religieux de divers Instituts, pritent d'ordinaire
leur concours a l'&veque, necraignez pas, pour r6pandre
la foi chr6tienne, pour instruire la jeunesse indigene
et pour promouvoir d'autres oeuvres de ce genre, de
faire appel a des compagnons de labeur et de vous
attacher des religieux et des missionnaires qui ne
soient pas de votre Soci6te, qu'ils soient pretres ou
qu'ils appartiennent a des Instituts laiques. Que les
Ordres et les Congregations religieuses contoivent
certes une sainte gloire de la mission qui leur est
donnee aupres des peuples paiens et des conquktes
remporties jusqu'a ce jour pour le royaume du Christ;
mais qu'ils s'en souviennent, les territoires de missions
ne leur ont .pas 6te donn.s en droit propre et perpetuel, ils les d6tiennent d'apris la volont6 du Siege
apostolique qui a, par consequent, le droit et le devoir
de velller a leur bonne et complete culture. Le Fontife
romain ne satisferait done pas A sa charge apostolique
s'il se contentait de distribuer entre les Instituts des
territoires de plus ou moins grande dimension; mais,
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ce qui importe davantage, il doit mettre tous ses soins
en tout temps a ce que les instituts envoient dans les
regions a eux confi6es, des missionnaires en nombre.
tel et surtOut dou6s des qualit6s telles, qu'ils suffisent
abondamment A les inonder de la lumiere de la v6rite
chr6tienne qui leur manque et qu'ils s'y consacrent
efficacement. Le divin Pasteur Nous demanderacompte
de son troupeau; aussi chaque fois qu'il Nous paraitra
necessaire, plus opportun ou plus utile, pour 6tendre
les frontieres de l'Eglise, de transferer les territoires
de missions d'une Congr6gation- a une autre, de les
diviser et de les subdiviser, de confier de nouveaux
vicariats ou prefectures au clerg6 indigene ou &
d'autres Congr6gations, Nous n'hesiterons nullement.
I1 ne Nous reste plus qu'A vous exhorter tous de
nouveau, V6n6rables Freres, qui, par tout 1'univers
catholique, participez avec Nous aux sollicitudes et
aux consolations de la charge pastorale, a vouloir
bien aider les missions par les moyens et les secours
que Nous avons exposes; de sorte qu'un renouveau de
force leur fasse produire a l'avenir une moisson plus
abondante. Que Marie, la tres sainte Reine des
ap6tres, sourie A nos communes entreprises et les
protege, elle qui, sur le Calvaire, recommanda dans
son coeur maternel tous les hommes et ne ch6rit pas
moins ceux qui ignorent leur R6demption par j6susChrist que les heureux beneficiaires des graces de la
Redemption.
Comme gage des dons c6lestes et en t6moignage de
Notre paternelle bienveillance, Nous vous accordons
affectueusement .A vous, VWnbrables Frires, A votre
clerg6 et A votre peuple la beindiction apostolique.
SDonn6 A Rome, pres Saint-Pierre, le 28 f6vrier de
l'an 1926, de Notre pontificat le cinquieme.
PIE XI, Pape.

FACULTES DE LA S. PENITENCERIE

Nous ne signalons le renouvellement des facultes temporaires que lorsqu'il y a quelque modification. Or, cette annee
la S. Pinitencerie a bien voulu ajouter aux sept facultis
pr6c6demment accord6es une buitieme que nous indiquons
en lettres italiques.
M. Ic Superieur gineral, conformement t ce qui a 0t6 dit
en 192o, accorde ces pouvoirs aux visiteurs, aux supdrieurs
et A ceux des confreres qui sont designis par le visiteur ou le
supirieur.

Sacra Pcenitentiaria, Tibi, dilecto. in Christo Superiori generali Congregationis Missionis, facultates que
in adnexo folio typis edito enumerantur, concedit ad
triennium a data praesentium computandum, cum
potestate eas communicandi etiam habitualiter, non
tamen ultra praefinitum terminum, tantum cum Rectoribus singularum domorum Tuae Congregationis,
necnon ob peculiares causas cum aliquot eiusdem Congregationis religiosis, scientiaac prudentia conspicuis,.
dummodo tur Ipse, tum omnes praedicti fueritis ab
Ordinario loci, ad excipiendas fidelium confessiones,
legitime adprobati; eaque lege, ut iisdem facultatibus,
in actu sacramentalis confessionis et 'pro foro conscientiae dumtaxat, uti valeatis.
Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die iI mail 1926.

S. Luzio, S. P. R.
(L. S.)

A. ANELLI, S. P., Substit.

ANDREAS
TITULI S. S. COSMAE ET DAMIANI

S. R. E. PRESBYTER CARDINALIS FRUHWIRTH
SS. DD.

NOSTRI PARAE ET S. SEDIS APOSTOLICAE
MAIQR POENITENTIARIUS

I. Absolvendi quoscumque poenitentes (exceptis
haereticis haeresim inter fideles e proposito disseminantibus) a quibusve censuris et poenis ecclesiasticis
ob haereses tam nemine audiente vel advertente quam
coram aliis externatas incursis; postquam tamen
poenitens magistros ex professo haereticalis doctrinae,
si quos noverit, ac personas ecclesiasticas et religiosas, si quas in hac re complices habuerit, Supremae
S. Congregationi S. Officii per se vel, de eius venia,
per te ipsum denunciaverit; et quatenus ob iustas
causas huiusmodi denunciatio ante absolutionem peragi
nequeat, facta ab eo seria promissione denunciationem
ipsam peragendi cum primum et quo meliori modo,
iudicio tuo, fieri poterit; et postquam in singulis
casibus haereses coram te secreto abiuraverit; iniuncta, pro modo excessuum gravi poenitentia salutari
cum frequentia Sacramentorum et obligatione se, prudenti iudicio tuo, retractandi apud personas coram
quibus haereses manifestavit, atque illata scandala
reparandi.
II. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis
eos qui libros apostatarum, haereticorum aut schismaticorum, apostasiam, haeresim aut schisma propugnantes, aliosve per Apostolicas Litteras nominatim
prohibitos, scienter sine debita licentia legerint vel
retinuerint; iniuncta congrua poenitentia salutari ac

-

290 -

firma obligatione supradictos libros, quantum fieri
poterit, ante absolutionem destruendi vel tibi tradendi.
III. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis
eos qui nomen dederint sectae massonicae aliisque
eiusdem generis associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates macbinantur; ita
tamen ut a respectiva secta vel associatione omnino
se separent eamque abiurent; denuncient, ut supra,
personas ecclesiasticas et religiosas, si quas eidem
adscriptas noverint; libros, manuscripta ac signa
eamdem respicientia, si qua retireant, in manus tuas
tradant, ad S. Officium quamprimum caute transmittenda aut saltem, si iustae gravesque causae id postulent, destruenda; iniuncta pro modo culparum gravi
poenitentia salutari cum frequentatione sacramentalis
confessionis et obligatione illata scandala reparandi.
IV. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis
eos qui clausuram Regularium utriusque sexus sine
legitima licentia ingressi fuerint, necnon qui eos
introduxerint vel admiserint; dummodo tamen id factur non fuerit ad finem utcumque graviter criminosum, etiam effectu non secuto, nec ad externum
Ordinarii forum deductum; congrua pro modo culpae
poenitentia salutari iniuncta.
V. Dispensandi commutando, consideratis causis,
in alia poenitentiae vel pietatis opera, omnia vota privata; exceptis votis perfectae ac perpetuae castitatis
et ingrediendi Religionem votorum solemnium, quae
emissa fuerint absolute et post completum decimum
octavum aetatis annum, nec non votis in quibus agitur
de praeiudicio vel de jure tertii.
VI. Dispensandi in matrimoniis iam contractis super
impedimento occulto criminis ex adulterio cum fide
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data, absque ulla tamen machinatione; monitis coniugibus de necessaria secreta inter sese tantum, id est
sine interventu parochi seu testium, renovatione consensus, atque iniuncta gravi et diuturna poenitentia
salutari.
VII: Dispensandi super occulta irregularitate contracta ex violatione censurarum tantum cum clericis
tam saecularibus quam regularibus, in Sacris Ordinibus constitutis, sed ad hoc dumtaxat ut poenitens
ordines iam susceptos licite exercere valeat.
VIII. Dispensandiab irregularitateex komicidio voluntario aut abortus, de qua in can. 985 n" 4, sed ad hoc
unice ut poenitens Ordines iam susceptos sine infamiae
vel scandalipericuloexercere queat; iniUnctoeidem poenitenti onere, intra mensem saltem per epistolam per alium
vel per se, reticito nomine, docendo de omnibus casuscircumstantiis et praesertim quoties delictum patraverit,
ad S. Poenitentiariamrfcurrendi et s.andi eius mandatis.
Volumus autem ut supradictis facultatibus uti valeas
tantummodo per triennium a data praesentium computandum. Meminerit confessarius, si forte ex oblivione vel inadverientia ultra piaedictum terminum
his facultatibus uti contingat, ab'solutiones, seu dispensationes exinde impertitas ratas esse et validas
iuxta can. 207, paragrapho 2r, C. I. C.

ANCIENNES ANNALES
1626
L'ann6e 1625 avait et6 l'ann6e de la naissance de la
Congr6gation de la Mission, l'ann6e 1626 peut &tre
appelee celle de son bapteme; car jusqu'ici, la petite
fondation n'avait pas ete reconnue officiellement par
l'autorit6 eccl6siastique; elle etait encore puremenc
laique, si l'on peut parler ainsi, dans ce sens que
I'Pglise ne lui avait pas encore imprim le cachet de
fondation religieusel'estampille d'association approuvee. I1 manquait a la fondation, faite par M. et Mine de
Gondy, 1'6rection canonique provenant d'un d&cret
formel du Sup&rieur eccl6siastique. Saint Vincent
s'empressa de faire les d6marches necessaires pour
obtenir cette approbation. Il n'eut pas de peine en
cela; car, d'une part, I'archevqque de Paris 6tait
anime de 1'esprit de Dieu et il comprenait que cette
association ne pouvait que contribuer 'au salut des
ames; d'autre part, le fondateur 6tait le frbre de
l'archeveque de Paris, et cette raison facilitait singuliirement les d6marches. Aussi, des le 24 avril 1626,
I'acte d'approbation est-il sign6 et contresign6. Le
voici textuellement :
< Jean-Francois de Gondy, par la grace de Dieu et
du Saint-Siege apostolique archeveque de Paris, conseiller du roi en ses conseils d'Etat et priv6, et grand
maitre de sa chapelle, a tous ceux qui ces pr6sentes
lettres verront, salut!
c Savoir faisons que, vu par nous le contrat de
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fondation passi par-devant Jean Dupuy et Nicolas Le
Boucher, notaires garde-notes du roi en son Chitelet
de Paris, le 17 avril 1625, par notre tres cher frere
Philippe-Emmanuel de Gondy, comte de Joigny,
marquis des Iles-d'Or, chevalier des ordres du roi,
conseiller en ses conseils, lieutenant general is mers
de Levant et g6neral des galres de France, et feu
notre tres chore sceur dame Frangoise-Marguerite de
Silly, baronne de Montmirail, etc., son 6pouse, fait de
quelques eccl6siastiques qui s'emploient aux missions,
a cat6chiser, precher et faire faire confessions ginerales
*au pauvre peuple des champs, nous, archeveque de Paris
susdit, avons recu, loue et approuvi ledit contrat de
fondation, comme, par ces pr6sentes, nous le recevons,
louons et approuvons, consentant que lesdits eccl6siastiques s'6tablissent et demeurent en cette ville de Paris,

a la charge qu'ils n'iront en mission, en notre diocese,
qu'aux lieux que nous leur assignerons, et apres avoir
recu notre b6nediction, ou celle d'un de nos grands
vioaifes, et qu'ils nous rendront compte, a leur retour,
de ce qu'ils auront fait auxdites missions.
c Donn6 A Paris, sous le scel de notre chambre et
seing du secr6taire ordinaire de notre archeveche,
1626, le 24 avril.
" SignA par, mondit seigneur archeveque de Paris.
( BAUDOUIN.

»

Rappelons a cette occasion que Jean-Francois de
Gondi est le premier archeveque de Paris, et qu'il
avait succ6ede

son frere, Henri de Gondi, iveque de

Paris et premier cardinal de Retz. Ce fut un des
grands bienfaiteurs de saint Vincent : il lui avait dbji
donn6, en 1624, la principalit6 du college des BonsEnfants; il lui donnera, plus tard, le prieur6 de SaintLazare; il I'autorisera h etablir les confrbries de cha-
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rite dans les paroisses de son diocese; il ordonnera
que tous les clercs de Paris fassent les exercices des
ordinands chez les pretres de la Mission; il approuvera
les conferences ecclesiastiques ou assemblees des
mardis; il exhortera saint Vincent L 6tablir la Compagnie des Dames de la Charite de l'H6tel-Dieu; il donnera son approbation aux vceux de la Congregation,
a la Compagnie et aux statuts des Filles de la Charite, etc., etc.; en un mot, il sera le soutien le plus
puissant des ceuvres de notre saint fondateur.
Dans l'acte de l'archeveque de Paris, on ne specifie
pas la nature de cette soci6t6 de missionnaires; on ne
fait aucune allusion aux regles; on se contente d'indiquer les travaux des eccl6siastiques : missions, cat6chisme, predication, entendre les confessions g6n&rales, et on autorise les dits eccl6siastiques a s'etablir en
la ville de Paris a deux conditions : I* qu'ils n'iront
dans le diocese qu'aux lieux assignis par l'archeveque
et apres avoir recu la ben6diction; 20 qu'ils rendront
compte de la mission a leur retour. Mais comme
l'archeveque recoit, loue et approuve le contrat de
fondation tel qu'il a ite passe, etque ce contrat spcifie
sera la Compagnie, la Congregation
que ladite socite&
ou confr&rie des Peres ou pr&tres de la Mission, ii
s'ensuit qu'il I'approuve comme telle; on voit par la
que notye nature sp6cifique est tout a fait a l'etat
embryonnaire et qu'on ne peut encore declarer avec
assurance ce que sera cette societe. Sera-t-elle une
simple confrerie? Deviendra-t-elle une congregation
proprement dite? Nul ne le sait, pas meme saint Vincent, comme il 1'a d6clare plusieurs fois. Dieu seul sait
ce que deviendra ce petit grain plant6 en terre. On a
toujours v6cu, dbs le commencement et plus tard, i
1'enseigne de la Providence, sans se remuer ni s'agiter,
laissant le bon Dieu donner a la petite Compagnie la
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croissance qu'll jugeait utile pour le bien de son
Eglise. Et Dieu benit le grain jet6 en terre et voici
que les ouvriers accourent pour former la Compagni
de la Mission. Aussi, des le 4 septembre suivant, saint
Vincent 6tait en mesure de faire ce qu'il appelle l'acte
d'association dont voici la teneur :
ct Nous, Vincent de Paul, pretre et principal du
coll6ge des Bons-Enfants, fond6 a Paris, joignant la
porte Saint-Victor, faisons foi a tous qu'il appartiendra
que,selon la fondation faite par Monseigneur PhilippeEmmanuel de Gondy, comte de Joigny, gen6ral des
galkres de France, et de feu dame Francoise-Marguerite de Silly, baronne de Montmirail et d'autres lieux,
son epouse, pour l'entretien de quelques eccl6siastiques, qui se lient et unissent ensemble pour-s'employer, ,
en maniere de mission,., catichiser, pr&cher et faire
faire confession gienrale au pauvre peuple des champs,
selon qu'il est port6 par le contrat de fondation pass6
devant Jean Dupuys et Nicolas Le Boucher, notaires
et garde-notes du roi au ChAtelet de Paris, le dixseptimme avril mil six cent vingt-cinq; ladite fondation
approuvee et autorisee par Monseigneur l'Illustrissime
et R6vdrendissime Jean-Francois, de Gondy, archeveque de Paris, du vingt-quatrieme dudit mois mil six
cent vingt-six; par lequel contrat il nous est donnd de
pouvoir faire choix de tels ecclEsiastiques que nous
trouverons propres A l'emploi de ce bon ceuvre;
u Nous, en vertu de ce que dessus, apres avoir fait
preuve, un temps assez notable, de la vertu et suffisance de Francois du Coudray, pretre, du diocese
d'Amienw, de Messire Antoine Portail, pretre du diocese d'Arles, et de Messire Jean de la Salle, aussi
pretre dudit diocise d'Amiens, avons iceux choisis,
elus, agr6g6s et associes, choisissons, 6lisons, agr6geons et associons a nous et audit ceuvre, pour ensem-
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blement vivre en maniere de congregation, compagnie
ou confrerie, et nous employer au salut dudit pauvre
peuple des champs, conform6ment a ladite fondation,
le tout selon la priere que lesdits du Coudray, Portail
et La Salle nous en out faite, avec promesse d'observer
ladite fondation et le reglement particulier qui selon
icelui sera dress6, et d'obeir tant a nous qu'I nos successeurs superieurs, comme 6tant sous notre direction,
conduite et juridiction. Ce que nous susnomm6s, du
Coudray, Portail et de La Salle, agreons, promettons
et nous soumettons garder inviolablement.
, En foi de quoi nous avons reciproquement signe
la pr6sente de notre propre main et fait mettre le
certificat des notaires.
a Fait & Paris, au college des Bons-Enfants, ce
quatrieme jour de septembre piil six cent vingt-six.
( VINCENT DEPAUL, F. DU COUDRAY ,:

A. PORTAIL, J. DE LA S ' "
a Aujourd'hui, date des pr6sentes, sont comparus
par devant les notaires et garde-notes du roi notre sire
au Chitelet de Paris soussign6s, Messire Vincent de
Paul, aum6nier royal des galkres de France et principal,
du college des Bons-Enfants, fond6 en 1'Universit6 de
Paris, y demeurant, proche la porte Saint-Victor, d'une
part; Messires Fran'Cois du Coudray, pr&tre au diocese
d'Amiens, Antoine Portail, aussi pretre du diocese
d'Arles et Jean de la Salle, aussi pretre du diocese
d'Amiens, d'autre part; lesquelles parties ont reconnu
et confess6 avoir icrit, savoir ledit du Coudray, et lui
avec eux, signi de leur seing manuel duquel ils ont
coutume d'user en leurs affaires, la convention ci-dessus
&crite, laquelle ils promettent, chacun de leur part,
entretenir et accomplir de point en point, selon sa
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forme et teneur, sans y contrevenir en aucane sorte et
manire que ce soit, promettant et obligeant et
renonCant.
< Fait et passe es etudes 1'an mil six cent vingt-six,
le quatriime jour de septembre, avant midi; et ont

sign
< VINCENT DEPAUL, DU COUDRAY,
PORTAIL, DE LA SALLE, SAULNIER, CHARLES. ,

On remarquera, en passant, le souci que saint Vincent a toujours eu de bien faire les choses, de les
faire en rggle; la.plupart des actes de sa Congr6gation
seront passes par-devant notaires.
Disons. un, mot des trois premiers compagnons de
saint Vincent dont il est fait mention dansl'acte qu'on
vient de lire.

Le premier est Francois du Coudray; il signe apres
saint Vincent et c'est lui qui a &crit de sa main I'acte
d'association. II itaitn6 a Amiens en i586 et avait it6
ordonnA pretre en 1618.
Le second est Antoine Portail; il ktait n6 i Beaucaire, diocese d'Arles, le 22 novembre i5go. Dbs son
arriv6e a Paris, il connut saint Vincent et s'attacha a
lui. < II avait beaucoup de rapports avec saint Vihcent,
dit Collet, et i, l'imitait principalement dans son humilit . II fit de si grands progres dans cette vertu que,
quoiqu'il efit beaucoup de mrrite, qu'il eft fait de
fort bonnes etudes en Sorbonne et qu'il icrivit parfaitement %bien, il ne cherchait qu'a &tre inconnu et
II fut ordonnd pr&tre en 1622 et consacra
m6pris6.
aux galkriens du faubourg Saint-Honor6 les pr6mices
de son ministere; il habitait toujours an milieu d'eux,
ne cessant de leur prodiguer ses soins les plus assidus
iI
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jusqu'au jour oi il dut se retirer au colkUge des BonsEnfants, en 1624.
Le troisieme compagnon de saint Vincent est Jean
de la Salle; il itait n6 & Seux, diocese d'Amiens, le
io septembre 1598, et avait &t6ordonn6 pretre en 1622.
Dans l'acte d'association, saint Vincent dit ( qu'il
a fait preuve, un temps assez notable, de la vertu et
suffisance , desdits pr&tres. Quel est ce temps notable?
Quatorze ou seize ans pour M. Portail, quelques mois
pour les autres.
Remarquons que, s'il n'y a pas encore de voeux dans
la petite congregation, compagnie ou confrerie, il y a
d&j des engagements, cpromesse d'observer laditefondation et le reglement... et d'obeir tant a nous qu'a nos
successeurs superieurs n. II n'y avait pas encore sans
doute de reglement 6crit, puisque saint Vincent Parle
au futur du ( reglement qui selon icelui sera dresse'.
Saint Vincent, en effet, comme Notre-Seigneur, a commenc6 par agir et il expliquera plus tard que les regles
de la Compagnie se sont introduites a peu A peu, l'une
apres l'autre; chacun travaillait ila vertu et les bonnes
pratiques s'introduisaient insensiblement afin de vivre
dans une union parfaite et d'agir avec uniformite ,
(17 mai 1658).
Vincent venait de constituer une famille spirituelle,,
de se consacrer & Dieu pour les missions, de se pro-',
poser de vivre en communaute, il n'est pas 6tonnant
que le meme jour, 4 septembre 1626, il ait abandonna
a ses parents les biensdont il est parlk dans I'acte que
nous allons citer. 11 devait dire plus tard que la pauvret6 6tait le fondement dela Congr6gation; Admirons
comment il la pratique, des le debut, en se d6pouillant des biens dont ii est question ci-dessous. Pour
l'intelligence de cet acte, rappelons que saint Vincent
6tait le troisieme fils de Jean (ou Guillaume d'apres
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Collet) de Paul et de Bertrande de Moras, qui avaient
eu quatre garcons: Bernard et Gayon de Paul dont il
est question dans l'acte dont nous allons donner la
teneur; Jean de Paul, pour lors dCc6d6, et Vincent de
Paul et deux filles, Marie de Paul, qui 6pousa Gr&goire et une autre Marie de Paul, qui 6pousa Jean de
Paillole.
Le pere de saint Vincent 6tait mort en 1598; nous
ne savons pas quand mourut la mere de notre saint;
mais peut-8tre que cette donation a 6t6 provoquee par
la mort de Bertrande de Moras, hes arrangements entre
fr res et seurs ayant lieu ordinairement au d6ces de
leurs parents. Quoi qu'il en soit de cette hypothese,
voici l'acte en question:
< Fut pr6sent Messire Vincent de Paul, conseiller
et aum6nier royal, principal du college des' BonsEnfants, fond6 en 1'Universit6 de Paris, y demeurant,
paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, natif de la
paroisse de Poy, diocese d'Acqs, en Gascogne, lequel,
de son bon gr6 et bonne volont6, sans aucune contrainte, si comme il disait, a reconnu et confesse avoir
donn6, c6d6, quitt6, transport6 et d6laiss6, et par ces
pr6sentes donne, cede, quitte, transporte et d6laisse
par donatiori irr6vocable faite entre vifs, sans aucun
espoir ni volont6 de la pouvoir r6voquer ni rappeler
en aucune sorte ni maniere que ce isoit, du tout, des
maintenant a toujours, et pour plus grande siret6 a
promis et promet garantir de tous troubles et empechements g6enralement quelconques a Bernard et
Gayon de Paul, freres dudit Vincent de Paul, demeurants en ladite paroisse de Poy, audit pays, absents,
les notaires stipules soussignes stipulant et acceptant
pour eux, leurs hoirs et ayants cause a l'avenir, tous et
chacuns ses biens, tant meubles et immeubles paternels,

audit sieur Vincent de Paul, donataire, gppartenants,
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sis en icelle paroisse de Poy, et tout ce qu'il peut
donner selon la coutume dudit pays de Gascogne, et
qu'ei particulier il donne a chacun d'eux les sommes
qu'il se trouvera que M. de Saint-Martin, conseiller
an siege pr6sidial d'Acqs, aura employees de sa
part et en son nom pour le payement des dettes de la
somme de 9oo livres tournois que ledit sieur Vincent
de Paul a avanc6es en cette ville, selon son ordre, a
M. de Saint-Martin, fils dudit sieur de Saint-Martin,
.et lesquelles il a mand6 avoir employees a 1'acquit
des dettes desdits Bernard et Gayon de Paul et a
l'achat d'une m6tairie sise en la paroisse de SaintPaul, consistant en une maison et environ trente ou quarante saisons de terre des heritiers de feu'iessire Pierre
de La Maignere, quand il vivait maitre majon de la
ville d'Acqs, et laqueile m6tairie ledit Maignere avait
ci-devant achethe de Gr6goire, mari de Marie de Paul,
sceur dudit'sieur Vincent de Paul; a laquelle Marie de
Paul,sa seur,iceiui sieur Vincent de Paul donne,comme
dessus et aux sieurs ladite metairie, a la charge de
payer par chacun an, quinze annees durant, la quantit6
de deux conques de seigle a Gayon de Paul, son freresecond, d'autant que ledit sieur donataire a d6clare
qu'il n'a pas tant eu de lui que son ain6, et aussi
donne, comme dit est, a ses neveu et niece de Paillole,.
enfants de feu Jqan de Paillole, et autre Marie de
Paul, sa seur, autres deux conques de-seigle pendant
ledit temps de quinze ann6es seulement; et cas advenant que ladite Marie de Paul, femme -de Gr6goire,
meure sans enfants de ses enfants, ou les enfants de
ses enfants venant a manquer sans hoirs, ledit sieur
donataire veut et entend que ladite m6tairie retourne
et revienne aux enfants et heritiers de sesdits freres,
leurs hoirs et ayants cause, pour desdites choses

ci-dessus dornnes jouir par les dessusdits, leurs hoirs
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et ayants cause, et en faire et disposer a leur plaisir
et volonte comme de chose a eux appartenante par le
moyen des presentes. Cette donation ainsi faite pour
la bonne amitii qu'il porte aux dessusdits, joint que
son plaisir et volont6 a 6t6 et est de leur faire icelle,
transportant, dessaisissant, voulant procureur le porteur, donnant pouvoir, etc.
, Et pour faire insinuer ces presentes au Chatelet dede Paris et 'partout ailleurs oui ii appartiendra, ledit
sieur Vincent de Paul a fait et constitui son procureur
irrevocable et perp6tuel. le porteur des pr6sentes,
auquel il donne pouvoir de ce faire et en requbrir

lettres, promettant, obligeant, renoncant, etc.
( Fait et pass6e s etudes, I'an 1626, le quatrieme jour
de septembre, avant midi, et ont sign6 :
DE PAUL. CHARLES. SAULNIER..
VINCENT
I

Cette piece est int6ressante a plus d'un titre.
D'abord elle est une attestation officielle que saint
Vincent de Paul est bien n6 a Pouy, pros Dax, ce qui
s'accorde avec les lecons du Briviaire et la Bulle de
canonisation et les historiens (Abelly, etc.). Elle nous
donne ensuite les noms des freres et sceurs de saint Vincent comme nous l'avons dit plus haut. Elle nous montre
I'affection que saint Vincent avait pour ses parents;
les termes qu'il emploie sont touchants malgr6 lasecheresse habituelle aux actes notaries; il y declare
que cette donation est faite pour la bonne amitie qu'il
porte a ses freres etsceurs, que c'est son- plaisir de leur
faire cette, donation. Voila bien le coeur de saint Vincent qui racontera plus tard (2 mai 1659) qu'apres une
visite faite a sa famille, en 1'annee 1623 ou 1624,
il avait en tant de douleur de quitter sa famille qu'il
n'avait fait que pleurer tout le long du chemin, qu'a
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ces larmes avait succid6 la pensie de les aider, de
les mettre en meilleur 6tat, de donner a tel ceci, A tel
cela, " mon esprit attendri leur partageant ainsi ce que
j'avais i. On voit que saint Vincent realise aujourd'hui.
ce qu'il se proposait alors.
Saint Vincent dans cette pi&ce se nomme (( conseiller
et aum6nier royal ,;il s'agit 6videmment de sa charge
d'aum6nier royal des galeres dont il 6tait pourvu
depuis le 8 fevrier 1619; A cela correspond probablement le titre de conseiller qu'il prend dans le meme
acte - conseiller du conseil des gaires.
On a remarqu6 la mention de deux messieurs de
Saint-Martin, 1'un conseiller au siege presidial de
Dax et l'autre son fis; c'est par eux que nous avons
conserve les lettres concernant la captivit6 de saint
Vincent; iUs ont kt6 les amis de notre saint et les bienfaiteurs de sa famille.
Par ces deux actes passes Ie 4 septembre, Vincent se
consacrait entierement a l'oeuvre des missions; aussi le
voyons-nous le mois suivant appliqu6 a ces exercices.
I1 6crit le 3o octobre : ( J'ai recu la v6tre en ce lieu
de Loisy-en-Brie qui est A vingt-huit lieues de Paris
oit nous sommes en mission... Nous sommes ici en un
lieu oh le tiers des habitants est h6retique. ) Et dans
une autre lettre de la mrme 6poque, il dit qu'il est a
, Loisy-en-Brie, oil nous tachons A travailler parmi
quantite de gens de la religion oh nous avons besoin
de prieres pour la confirmation des catholiques qui
restent, n'esperant rien sur les autresparce qu'ils ne se
trouvent es lieux oý ils pussent profiter.,
C'est en cette meme ann6e 1626 que commence pour
nous la correspondance de saint Vincent avecla bienheureuse Louise de Marillac. La premiere lettre en
effet que nous ayons conserv6e de saint Vincent a sa
fille spirituelle est du 30 octobre 1626; Louise de
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Marillac avait alors trente-cinq ans; elle etait veuve
depuis le mois de d6cembre 1625; elle ayait un ils,
Michel le Gras, qui 6tait n6 en i613; un de ses oncles,
Louis de Marillac, 6tait mar6chal de France; un
autre, Michel de Marillac, itait garde des Sceaux; le
roi Louis XIII disait alors qu'il aurait voulu pouvoir
composer son conseil tout entier de. Marillacs: a Quant
a Michel, ajoutait-il, c'est, entre moi et lui, a la vie, a
a la mort. S'il 6tait aux Indes, je l'y enverrais querir.,
A cette 6poque, la bienheureuse Louise de Marillac
aurait done pu sourire au monde qui semblait sourire
a sa famille; mais Louise voulait etre toute h Dieu et
se mettre uniquement sous la conduite de saint Vincent
de Paul; aussi quitte-t-elle cette annee la rivedroite rue
Courteau-Villain ou Cours an Villain (paroisse SaintSauveur), oi elle avait r6sid6 jusqu'icf, et vient-elle
prendre logis sur la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, rive gauche, prts du college des Bons-Enfants
oi demeurait saint Vincent. En quel endroit exactement ? Probablement rue Saint-Victor, puis rue de
Versailles. Le fils de Louise de Marillac, Michel le
Gras, avait alors treize ans, 6tant n6 fin I613; il
fallait songer a le placer dans quelqu'une des 6coles
qui abondaient en ce quartier.
On voit, par la lettre que saint Vincent &crit le
3o octobre 1626, comment la direction qu'iI exercait a
1'6gard de la bienheureuse 6tait a la fois d6licate et
ferme: (cJe ne vous ai point donne avis de mon depart
parce qu'il a etW un peu plus prompt que je n'avais
pens6 et que j'avais peine de vous en faire en vous
en donnant avis. Or sus, Notre-Seigneur trouvera son
compte en cette petite mortification, s'il lui plait, et
fera lui-m6me l'office de directeur; oui certes il le fera
et de facon qu'il vous fera voir que c'est lui-meme.
Soyez done sa chore fille, toute humble, toute soumise

et toute pleine de confiance et attendez toujours avec
patience l'evidence de sa sainte et adorable volont6. "
On remarquera l'esprit de foi qui pr6side aux relations
de saint Vincent avec sa fille spirituelle- et le souci
qu'il a de 1'attacher a Notre-Seigneur, grand directeur
des ames.
Quelle est la chose pour laquelle Louise de Marillac
doit attendre avec patience l'6vidence de la volont6
de Dieu?
Louise de Marillac dit, dans ses Pensees (II, p. 127),
que le jour de sainte Monique, 4 mai 1623, elle avait
fait vceu de viduite; que le jour de l'Ascension suivant
(25 mai), elle entra dans un grand abattement d'esprit
se demandant si elle devait quitter son mari, ( pour
reparer mon premier voeu et avoir plus de libert6 de
servir Dieu et le prochain. Mais, continue-t-elle, le
jour de la Pentec6te, je fus avertie que je devais
demeurer avec mon mari et qu'un temps viendrait oii
je serais en 6tat de faire voeu de pauvret6, chastet6 et
ob6issance et que ce serait avec des personnes dont
quelques-unes feraient le semblable. J'entendais alors
6tre en un lieu pour secourir le prochain, mais je ne
pouvais comprendre comment cela se pourrait faire a
cause qu'il devait y en avoir allant et venant ). Elle
fut avertie pour lors que Dieu lui donnerait un autre
directeur (saint Vincent), a qu'il me fit voir alors, ce
me semble et je sentis r6pugnance de l'accepter.
N6anmoins j'acquiesaai )n.

D'apres ce que nous venons de lire, ii semble que la,
chose pour laquelle saint Vincent recommande a
Louise de Marillac d'attendre avec patience 1'ividence
de la volont6 de Dieu, c'ktait la r6alisation de cette
-consecration : voeux de pauvret-, chastet6, obeissance,
avec des personnes qui feraient 1I semblable, secours
au prochain. Tout cela nous parait clair apres la r6a-
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lisation, aprbs la fondation des Filles de la Charite;
mais tout cela 6tait bien vague alors; il n'y avait a
Paris ni Filles de la Charit6, ni Dames de la Charite ;.
la premiere confririe itablie dans la capitale ne date
que de 1629 et les premieres dont nous connaissions

1'Ntablissement dans la banlieue sont de 1627 (Montreuil).

S'agissait-il des Augustines de P'H6tel-Dieu of 1'on
faisait les voeux et oh 1'on secourait le prochain?
S'agissait-il de l'une de ces multiples communautes
comme celleg dont parle Mme Goussault dans une
lettre du 16 avril 1633 k saint Vincent, communautes
qui s'occupaient des malades, ou des passants estropies,
ou des orphelins, on de faire l'6cole aux enfants, etc.
Si saint Vinsent s'itait pressi de satisfaire I'impatience de sa fille spirituelle, celle-ci se serait peut-6tre
consacr&e &Dieu dans quelqu'une 'de ces communaut6s
et alors elle n'aurait pas 6te la fondatrice des Filles
de la Charit6. Quelques historiens ont blame la lenteur
de saint Vincent.et semblI dire qu'il avait empech6
pendant plusieurs ann6es la r6alisatiop du grand dessein de Louise de Marillac; c'est mal connaltre les faits,
c'est supposer possible en 1626 ce qui ne le fut que
quelques annres plus tard, c'est s'imaginer a tort qu'A
cette 6poque les a charitis i, 6taient constitutes dans
Paris; c'est surtout penser faussement que les membres
des confr6ries pouvaient devenir ces personnes faisant
vceux de pauvrete, chastet6, obbissance entrevues par
Louise, ce qui.6tait impossible, la plupart pour lors
etant des 6pouses, des mhres de famille, des veuves;
en fait la vision proph6tique de Louise ne fu realisable que lorsque, les membres des confr6ries de la
Charit6 de Paris ne pouvant remplir leurs obligations
a cause de I'opposition de leurs phres ou maris, on se
vitoblig6 de prendre des jeunes filles de la-campagne,
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d'abord comme servantes des dames, puis de les
grouper en communaut6 distincte des dames.
Saint Vincent a su attendre 1'heure de Dieu et c'est
pour cela qu'il a reussi. II dira lui-meme dans une
lettre du 7 d6cembre 1641 : c Je n'ai jamais vu encore
aucune affaire gat6e pour mon retardement, mais que
tout s'est fait en son temps et avec les vues et les pr6cautions n6cessaires... Oserai-je vous dire sans rougir?
I1 n'y a remade; il faut que je le fasse; c'est que
repassant par-dessus toutes les choses principales
qui se sont passbes en cette Compagnie, il me semble,
et c'est tres d6monstratif que si elles se fussent faites
avant qu'elles l'ont &t6, qu'elles n'auraient pas 6t6
bien. Je dis cela de toutes sans en excepter pas une
seule. C'est pourquoi j'ai une devotion toute particulibre de suivre pas a pas l'adorable providence de
Dien. Et l'unique consolation que j'ai, c'est qu'il me
semble que c'est Notre-Seigneur seul qui a fait et fait
incessamment les choses de cette petite Compagnie. o
Louise de Marillac avait done bienraison d'acquiescer
. son directeur, ( quoiqu'elle ait senti r6pugnance de
1'accepter ,. Cette obeissance aveugle procura la r6alisation de ce qu'elle avait pressenti, en 1623, a. SaintNicolas-des-Champs, ((sans comprendre comment cela
se pourrait faire ,.
En attendant, Louise de Marillac avait pris domicile, en 1626, sur la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet et voici quel 6tait son rgglement de vie a cette
6poque :
(. Au nor i,de Dieu, puissi-je vivre ainsi, s'il m'est
permis.
« Que toujours soit dans mon cceur le desir de la
sainte pauvret6 pour, libre de tout, suivre IJsus-Christ
et servir en toute humilit6 et douceur mon prochain,
vivant en ob6issance et chastet6 toute ma vie, hono-
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rant la pauvret6 de J6sus-Christ qu'il a parfaitement
gardee.
4 Que ma premiere pensee, apres le repos de la
nuit, soit occup6e en Dieu; faisant un acte d'adoration, de reconnaissance et d'abandbn de ma volonte A
la sienne, tris sainte; et, avec vue de ma bassesse et

impuissance, j'invoquerai la grace du Saint-Esprit,
enlaquelle j'aurai une grande confance pour I'accomplissement en moi de sa taes sainte volonte, qui sera
le seul d6sir de mon coeur.
tc Que tant que je pourrai, depuis PAques jusqu'a
la f&te de tous les Saints, je me lIverai a cinq heures
et demie, et depuis la f&te de tous les Saints jusqu'a
Paques, a six.
ac tant lev6e je ferai, incontinent apres, 1'oraison
d'une heure ou trois quarts; je prendrai la matiere
des saints Evangiles et Epitres une heure entiere et
prendrai avec les Epitres et Evangiles la vie du saint
du jour, pour passer en (nous) l'instruction par
l'exemple du m&rite du saint.
a L'oraison 6tant achev6e, je dirai Prime et Tierce
de Notre-Dame pos6ment, conservant les sentiments
de l'oraison. Puis, s'il y a quelque ordre a donner dans
le m6nage, j'y pourvoirai en m'habillant.
- A huit heures et demie en Wt6, et A neuf en hiver,
j'irai entendre la sainte messe; quelquefois avec la
seule intention de l'6glise et quelquefois me servant
des points A mediter durant celle dans Philotee on en
un autre livre nomm6 Dosithbe.
a La sainte messe 6tant dite, je dirai le reste de
I'office de la Vierge, conservant en mon cmur le sentiment du grand amour que Dieu a en pour nous en

I'institution de ce saint sacrifice.
t Ettant de retour, A neuf heures et demie en 6t6,
et A dix en hiver, je travaillerai jusqu'a onze heures,
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auquel temps je dinerai, ayant fait lecture auparavant
d'un chapitre du...
( A midi pr6cisement, demi-quart d'heure d'oraison
pour honorer l'instant de l'Incarnation du Verbe, au
ventre sacr6 de la sainte Vierge.
J'essayerai de n'6tre plus oisive, c'est pourquoi
F
apres ce demi-quart d'heure, je me mettrai al'ouvrage,
travaillant gaiement soit pour l'6glise, soit pour les
pauvres, ou bien pour I'utilit6 du menage, et le travail
durera jusqu'a quatre heures. Si je suis oblig6e de
rendre quelques visites ou d'en recevoir, ces heures-lA
y seront employees.
a Quatre heures 6tant venues, soit que je sois en
ville, pourvu que je ne sois pas trop engag6e pour la
charit6 ou quelque biens6ance fort apparente, je me
retirerai a l'eglise plus prochaine pour dire vepres de
la sainte Vierge, et durant icelles recueillir mon esprit
pour apres faire demi-heure d'oraison et puis me
retirer au logis, m'y tenant le plus que je pourrai. Si
j'ai du temps, depuis l'oraison jusqu'a six heures, je
travaillerai.
o Je souperai a six heures et demie, avant lequel
repas je ferai un bon quart d'heure ou demi-heure de
lecture, au souvenir de laquelle j'entretiendrai mon
esprit, ou les personnes avec qui je serai sans...
« Apres le souper, je prendrai demi-heure de r6cr6ltion et puis je travaillerai encore demi-heure.
, A huit heures,je me retirerai, pour faire l'examen
de ma conscience, m'humiliant profond6ment tant pour
les graces que j'aurai reues de Dieu la journee,
que
des fautes que j'aurai commises, me confiant
neanmoins toujours en sa mis6ricorde et bont6 qui
sera
toute mon esp6rance. Apres mon examen,
je dirai
Matines de la Vierge pour le lendemain. Quelquefois
m'examinant comme je vis, chretienne et catholique,
et

-

309-

coamme femme disirant etre d6vote et conime dans
I'observance des commandements de Dieu.
tI Je dirai tous les jours la troisieme' partie de
Rosaire; en m6ditant un des mysteres.
t J'essayerai me mettre chaque heure, sans nombre,
le plus souvent que je pourrai et pour le moins quatre
fois, au souvenir de la presence de Dieu, emouvant
tant que je pourrai le d6sir de son amour par de frequents l6ancements et prieres jaculatoires.
, Je lirai toutes les semaines une fois les points que,
if y a environ cinq ans, j'6crivis pour me servir de
m6moire A 1'obligation que j'avais de servir Dieu toute
ma vie.
STous les premiers samedis des mois, je renouvellerai mes voeux et bonnes r6solutions, faisant lecture
de ma protestation devant ou aprbs la sainte communion, et ce, le samedi en temoignage que j'ai pris Ja
sainte Vierge, a cause de ma faiblesse et-inconstance,pour &tre ma protectrice; afin aussi que par son intercession je puisse, le reste de mes jours, honorer en
elle 1'estime que Dieu a faite de la virginit6 par-dessus
le mariage.
- J'aurai done une particulire d6votion 4 la sainte
Vierge,;
mon bon Ange, aux saints Apotres, avec
d6sir d'imiter leur vie, autant que je pourrai a cause
qu'ils sont imitateurs de Notre-Seigneur.
« Le jour auquel la f&'e de la NativitA arrivera, je
dirai a pareil jour, chaque annie, I'hymne : Jesu sostri
Redempior; et celui auquel arriye la Pentec6te, la
prose : Veni Sancte Spiritus.
(Le maxuscrita ici plusieurs lignes dEchiries,)
a La sainte communion..... les jours de dimanche,
mardi.... n'&tait qu'il vint des fetes en la semaine qui
n'obligeassent a prendre les autres jours et ce pour
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me faire connaitre que je n'aurai le d6sir de servir

Dieu que tant que son saint amour m'attircra.
a Je travaillerai tant que je pourrai i la mortificatien de mes passions et principalement a celle de la
vanit6 et trop grande promptitude; pour

.

quoi par-

venir et pour honorer les souffrances de J6sus-Christ,
je ferai en esprit de p6nitence deux on trois fois la
discipline, un Pater honorant J6sus-Christ, un Ave
honorant la sainte Vierge et le De Profundis pour les
ames du Purgatoire, et tous les jours de la sainte communion je porterai la matinde la ceinture de penitence et je la porterai le vendredi tout le jour.
u Je jeinerai tous les vendredis de l'annee; les

Avents et le Careme; toutes les veilles des fetes de
Notre-Seigneur, de la Vierge, des Ap6tres et tous les
autres jeanes command6s par l'Iglise; et les autres
jours qui ne sont point jefine, je ,ne ferai que deux
repas, n'6tait que j'eusse besoin de faire autrement ou
que la condescendance au prochain m'y obligeat.
(i Je disirerais bien huit ou dix jours de retraite
deux fois l'annee, a savoir : les jours entre FAscension
et la Pentec6te, pour honorer la grace que Dieu a faite
a son Eglise, lui donnant son Saint-Esprit pour la
conduire et l'6lection des Ap6tres pour annoncer son
saint Evangile pour lequel pratiquer j'aurai une particulibre attention a I'entendre et d6votion A la loi de
Dieu qui sont ses commandements.

( Les autres jours de retraite seront dans les
Avents...
Ici plusieurs lignes dichirges.)
Je vous adore, 6 mon bon Dieu, et reconnais tenir
de vous ma conservation; et, pour I'amour que je vous
dois, je m'abandonne entierement a la disposition de
votre sainte volonte. Quoique rempiie d'impuissance
et de sujet d'abaissement par mes p ches, je me confie
<

-

311 -

en votre mis&ricorde, et vous demande, par 1'amour
que vous avez pour vos cr6atures, I'assistance de votre
Saint-Esprit, pour l'entier effet du dessein que de
toute 6terniti votre sainte volont6 a eu sur mon ame
et sur toutes celles qui ont &t6 rachet6es par le sang
de J]sus-Christ notre unique... n
On voit que ce reglement se r6fere a d'autres notes
ou points qie Mile Le Gras avait ecrits ( il y a cinq ans,
dit-elle, pour lui servir de m6moire en l'obligation
Ces points
qu'elle avait de servir Dieu toute sa.vie ,».
ont df &tre ecrits soit lors de sa maladie en 1618-1619,
soit lors de la grave maladie de son mari en 1623,
lorsqu'elle fit voeu de viduit6; cela nous donne pour
ce document une date approximative de I624-1628. Si
l'on pensait que ces notes datent de 1625 (mort de
M. Le Gras), la date du reglement devrait etre reportee
a i63.I-632.
Mais alors on s'expliquerait difficilement la part si
petite consacree au service des pauvres.
Cette annie 1626, qui est la premiere ann6e dont
nous ayons garde trace de correspondance entre saint
Vincent et la bienheureuse Marillac, est aussi Ia
premiere annie que nous ayons conserve quelques
vestiges d'une correspondance entre notre saint et
Mile du Fay. Cette dernihre correspondance parait
plus affectiieuse que celle avec Aa bienheureuse : a Je
ne vous ai point donn6 avis de mon d6part. Me le
pardonnerez-vous pas bien ? Mais je vous en prie,
comment votre cceur a-t-il requ cela? N'a-t-il point
tanc6 le mien de rudesse? Or sus j'esphre qu'ils s'accorderont bieneensemble en celui qui les contient qui est
celui de Notre-Seigneur.
Isabelle du Fay 6tait une dam'e d'une grande piet,
toute devoube A saint Vincent, qu'elle aidait de sa
fortune, lui donnant pour ses missions, pour sa cha-
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pelle, pour sa sant6. Elle avait une pknible infirmit6 :
a une cuisse une fois aussi grosse que l'autre (conf.
or
" novembre 1657), deux ou trois fois plus grosse que
l'autre (1643) ,; mais, continue saint Vincent, a cette
dame 6tait si unie a Dieu que je ne sais si jamais j'ai
vu une ame si unie a Dieu que celle-la. Elle avait
coutume d'appeler sa cuisse sa benite cuisse, car elle
'avait detourn6e des compagnies et du mariage ou
peut-etre elle se serait-perdue (21 octobre 1643). Ne
pouvant aller comme les autres dans le monde, au bal,
elle se retira pour vivre en solitude, et, depuis, elle
disait souvent: , O ma b6nite jambe, qui avez 6t6 cause
u que je me suis retiree du monde ! O confusion aimable
, qui m'avez*procur6 un si grand bien! ,
Elle 6tait un peu parente de la bienheureuse, car son
oncle paternel, Ren6 Hennequin, avait 6pousk Marie
de Marillac, tante de Louise. Le fr&re de Mile duFay,
Antoine Hennequin, entra dans la Congr6gation de la
Mission et y mourut en 1645.
On a dit que saint Vincent avait exerc6 une grande
influence sur les femmes et que, par elles, il avait fait
de grandes choses. Ce que nous savons de saint Vincent, a I'6poque de sa vie oi nous sommes, 1626, confirme cette parole. Par Mme de Gondi, il a fait la
Congregation de la Mission; par Mme de la Chassaigne, a Ch5tillon, il a fait les Dames de la Charit6,
et par la bienheureuse Louise de Marillac il fera les
Filles de la Charit : trois grandes choses issues de la
tete et du cceur de saint Vincent et rendues possibles
par le coeur et le .dvouement des femmes.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
LIVRE IV. -

DE 1874 A 1918

CHAPITRE II

M. Boxi ilu supiriear g6ndral. - Son education. - Etude
des lahgues. - Ses rapports avec Lamennais. - Son voyage
en Orient. - Origines de sa vocation.

M. Eugene Bore, que IAssembl&e gn6rale de 1874
venait d'1lire sul&rieur g&nral, 6tait d'une figure r6guliere, d'ure attitude digne,n ais sans affectation, d'une
grande taille et celui qui prodama le resultat de 1'6lecVons
a
tion aurait pu dire comme Samuel de Sail :
ordihomme
voyez que le Seigneur n'a pas choisi'un
naire. > Ordinaire, M. Bor6 ne T'tait pas, surtout par
1'esprit, par l'6tendue de ses connaissances, par la droiture de sa volont6, par la loyaut6 de son caractere, par
un ensemble de vertus remarquables et par la grande
notoriet6 de son nom.
II 6tait ne a Angers, le jour de l'Assomption 1809; .
il gardera toute sa vie une grande d6votion h la sainte
Vierge, sous les auspices de laquelle il 6tait yenu,au
monde. II appartenait . une famille oii la foi, l'honneur, la loyaut6, I'rnergie 6taient he6rditaires; sa mere
&tait, au t6moignage de l'6vuque d'Angers, la meilleure
chr6tienne de son diocese; elle se consacra tout entire
a 1'6ducation de ses cinq enfants; Eugene Bor6 fut
plac en pension, suocessivement a Chgteau-Gontier, a
Combr6e, a Montmorillon et, enfin, au college d'An-
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gers; partuut, il se fit remarquer par sa pit6 sincere,
.,n grand amour du travail, ses succes; on ne lui reprochait qu'une chose, c'est qu'il aimait tellement sa
mere, qu'il s'6chappait souvent du college pour aller
1'embrasser; ce qui lui valait quelques punitions. II
passait les vacances en famille dans une petite propnrit6, appelee 1'Arceau, en compagnie de ses frires et
sceurs, et il se montrait le plus habile coureur et le plus
intr6pide destructeur d'oiseaux. Sa sceur ain6e, qui
avait du talent pour la peinture et qui aimait beaucoup son jeune frere, fit son portrait; Eugene semble .un petit cherubin descendu sur la terre.
Mais les ressources de la mere 6taient modiques;
c'est avec peine qu'elle pouvait payer le, frais d'&ducation et Eugene se sentait un grand d6sir d'6tudier.
11 cut 1'audace de s'adresser directement au grand
maitre de 1'Universiti, Mgr Frayssinous, et de lui exposer en vers latins irr6prochables et son amour de la
science et la pauvreti de sa famille, Cette 6pitre frappa
le destinataire et il envoya par retour du courtier une
bourse pour le college Stanislas. Eugene Bor6 y entra
en 1826, dans la classe de rhetorique; il y 6tait a peine
depuis un mois que sa sup&riorite incontestable s'6taitmanifest6e aux yeux de tous, 6leves et professeurs, et
que le sup&rieur du college l'invita a mrnter dans la
classe de philosophie.
II se mit au travail avec son ardeur accoutumhe et sa
mere est oblig6e de le mod6rer. K Je crains que tu n'en
prennes au-dessus de tes forces. Tu ne te consultes pas
assez. L'amour des sciences te d6vore. 11 faut user de
la joie que tu y ressens comme de tout le reste, avec
moderation. v A Ja fin de l'ann&e scolaire eut lieu le
concours gen6ral de tous les lyc6es et collages de
France. Le suiet propos6 pour les 6tudiants en philosophie etait: Quaenam sint judiciorum motiva? an
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cuncta ad unum possint reduci? Deux dissertations
1'emportirent sur les autres : celle d'Alf(ed de Musset,
61ve du college Henri-IV et celle d'Eugene Bor6, 6l6vedu college Stanislas, mais les examinateurs estimerent

M. Eugene BoRt, Supirieur general.

cette derniere plus solide, plus nourrie, plus ample et
lui d&ernmrent le premier prix. La premiere pens6e
d'Eugene Bor6 fut pour sa Mire du ciel, sur l'autel
de laquelle ii deposa sa couronne et sa seconde pens6e pour sa mnre de la terre h qui il 6crivit son succes,
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bien persuad6 que cette nouvelle devait la combler de
joie.
On l'engagea a se lancer dans 1'&tude da droit et, a
la rentr6e de 1827, il reprit le chemin du collkge Stanislas. Ce fut pendant cette ann6e scolaire, qu'il eut la
grande douleur de perdre sa mere, enlevee presque
subitement. II ne se consola jamais de cette perte et il
est touchant de voir dans son journal intime le culte
qu'il garda toute sa vie pour ses pere et mare, pour
I'anniversaire de leur mort ainsi que 1'affection tendre
et surnaturelle qu'il t6mnoigna toujou'rs pour ses freres
et soeurs.

L'etude du droit n'allait pas h son temp&rament il
Pabandonna pour 1'tude des langues, suivant au CollIge de France les cours profess6s par les maitres les
plus savants. Nous voyons, par une lettre qu'il ecrit a
Lamennais, en 1832, qu'il msne de front 1'tude d'un
grand nombre de langues anciennes. Trois fois la semaine, il etudie 1'arabe avec M. de Saci, a aussi bon
professeur, dit-il, que detestable politique; il nous explique un jour le Coran, un autre jour Hariri qui est
comme le Shakespeare arabe et le troisieme jour I'Hasnaza ou recueil de poemes ant&ieurs a 1'H~gire *; Eugene Bore assiste aux cours de persan; a nous sommes
deux ileves, dit-il, et le vendredi, je suis seul; mais
notre professeur fait le cours comme si la salle 6tait
pleine s; notre intrepide 'tudiant 6coute les Jeoqns de
chinois profess6es par Julien, successeur de Remusat;
il va fidlement aux classes de sanscrit dont Burnouf
est ie professeur; entre temps, il fr6quente la bibliothcque royale, et. le soir, il va au cours d'armenien,
(( comme t un but de promenade, dit-il, pour faire la
digestion i. Dans une autre lettre, nous voyons qu'il
a ajout6 a ces 6tudes celles de l'h6breu, du chalden,
doa syraque.
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C'est a Lamennais qu'il rend compte de ses travaux.
car, dbs 1829, il I'a pris comme guide de ses 6tudes et
ccome directeur de sa conscience. et une correspondance suivie va '&changer entre le jeune linguiste et
'i'llustre Flicite de Lamennais, alors dans toute sa
gloire. On dirait que le grand pol6miste a une affectiqn ,paticulibre pour Eugene Bore; les termes les plus
tendres se pressent sous sa plume quand il lui 6crit:
a Je t'embrasse tendrement; tout a toi du fond de mon
cceur; mon Eugene bien-aime; je t'embrasse avec un
amour de pare, etc. D; il est A remarquer que, meme
dans les' circonstances les plus p6nibles de la vie de
Lamennais et lorsque la r6volte contre I'Eglise sera dejA
presque consomanme, il ne .cessera d'6crire a son cher
Eugene, avec une plume calme, paisible, sereine, prodiguant toujours 'les recommandations les plus sages,
les plus 6levies; c'est une des raisons, sans doute, pour
laquelle Eugene Bore lui demeura obstin6ment fiddle
alors mnme que le grand homme aura 6t6 abandonn6
de ses meilleurs amis.
Eugene Bor6 va passer les vacances a la Chenaie en
Bretagge, dans la propri6t& de F61icitb, dans la compagnie de Rohrbacher, Gerbet,_ Salinis. Combalot,
LacordaiTe, Montalenbert, Maurice de Gu6rirv, etc.
On se l1ve A cinq heures; on fait la m6ditation en
commun, on assis'e A la sainte messe dans la petite chapelle qui se trouve A I'extrimit6 de la propri&tý; puis
chacun se livre a ses 6tudes favorites sous la direction
du maitre, qui est habile a discerner ce qu'il fa'ut
chacun; Lamennais a vite compris qu'Eugene n'est pas
fait pour les hautes sp6culations th6ologiques et il le
lance lans l'Ptude des langues anciennes. Aprs -le
diner, il y a une heure et demie de r6cr6ation pendant
laquelle cette joyeuse jeunesse prend ses 6bats dans le
pare. Felicit6 est comme la poule qui suit ses poussins;
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on aime surtout le lac qui se trouve dans la propriet&
et on y fait de bonnes parties de canotage. Apres la
r&cration, visite au saint Sacrement, rzcitation du
chapelet et on reprend ses etudes jusqu'i la lecture spirituelle qui precede le souper. Apres celui-ci, tout le
monde se reunit dans le grand salon; c'est le moment
le plus int6ressant de la journee; Felicit4 de Lamennais est 6blouissant de verve, d'id6es profondes, s6duisantes; tous. Eugene Bor6, en particulier, sont
sous le charme de cet homme qui ne pose pas, qui est
simple, tendre, aimable, gai, qui a des allures de prophete, qui semble voir I'avenir. On se retire avec peine
a neuf heures et demie pour la pri&re du soir et le
coucher.
A Paris, pendant l'ann6e scolaire, Eugene Bore est
fiddle aux recommandations de son PNre spirituel; il
suit le reglement de la Chenaie; il fuit les compagnies
dangereuses; il ne fr6quente que les salons de Montalembert oii se trouvent Ozanam, de Coux, de Mrode;
il est des premiers a faire partie de la Conf6rence
Saint-Vincent-de-Paul fondee par Ozanam et nous
voyons qu'il en est un membre actif et d6vou6, puisqu'en 1832, il est pris par le cholra la suite de visites
qu'il a faites aux pauvres malades. I1 fait fidilement
sa retraite et il envoie i Lamennais les resolutions et
les pens6es que Dieu lui a inspirees. Ii songe d&s
lors i entrer dans la communaut6 de Saint-Pierre que
Lamennais veut fonder et, le 7 d&cembre 1831, nous
voyons que le pieux jeune homme se considere d6ji
comme une espece de religieux puisque ses trois rzsolutions de retraite de cette anne' portent sur la pauvret6, la chastet6. l'obeissance. En 1831, nous le trouvons au college de Juilly, oui il lit assidument la Bible et
les Saints Peres; en 1832, il demeure a Paris, dans un
petit appartement du quartier Saint-Germain-des-Pres,
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on dans la compagnie de plusieurs jeunes gens, ii forme
oomme une succursale de la Chenaie. 11 est en correspondance fr&quente avec Filicit6. I1 s'adresse a lui
comme a un pere; il lui ouvre son cceur; il lui parle
de ses int&erts matriels, de ses travaux intellectuels,
des aspirations de son Ame. Lamennais le met en garde
contre 1'orgueil. ( La science est dangereuse, lui dit-il,
pour l'amour-propre; elle est la plus grande des vanit6s, si on ne la dirige pas vers Dieu. Suivez toujours
la voie sainte de l'humilit&. 3 I1le pr6pare i ses destinies futures, a sa vocation. c II fant 6tre pr&t i tout
quitter pour Dieu, au premier signe de sa volont 6 , tout
sans exception, mnme ce en quoi nous n'avons d'autre
but que sa gloire. D II le prtmunit souvent contre l'exces du travail et lui recommande fr&quemment de m6-,
nager sa sante et sa vie.
En 1833, le i" mai, Eugene Bor6 est recu membre
de la Soci6t6 asiatique, prisente par ses deux maitres
de Saci et Burnouf; en septembre-octobre 1833, il fait
un voyage en Allemagne; Lamennais le f6licite, 1'encourage, lui donne les conseils les plus pratiques; a cette
6poque, il l'engage a ecrire. a Etudier, dit-il, c'est recevoir; mais &crire, c'est donner ou plut6t rendre ce qu'on
a recu; ce qui ne sert qu'a nous, nuit le plus souvent. s
En cons6quence, Eugene Bore se met & ecrire des articles dans le journal asiatique; a cette m&me 6poque, il
est nomma professeur suppliant du cours d'arminien
pendant que lc professeur titulaire est charge d'une
mission en Orient; dbs lors, sa r6putation s'6tend a
Paris et dans la'France; il est accueilli un peu partout,
choy6 A cause de sa jeunesse,de sa belle taille, de sa
tenue irr6prochable, de l'6elgance de ses manibres, de
son humilit6, de sa charit6, de sa piet6. En 1835, le
gouvernement le charge d'une mission litteraire a Venise; il loge au couvent des Peres M6chitaristes; il y
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publie ie travail qu'on lui avait demandi et il reyient
a Paris.
Pendant tout ce temps sa correspondance avec Lamennais ne ch6me pas. Cette correspondance prolong6e
a 6ti l'occasion de plus d'un reproche adress6 hM. Bore.
On a dit qu'il etait reste trop longtemps en relation avec
son ancien maitre et qu'il n'avait pas eu le courage de
rompre avec lui, alors que Lamennais 6tait revolt: contre
1'Eglise; on lui a reproche des paroles imprudentes,
des r~flexions malheureuses, par exemple, les suivantes :
il ecrit a Lamennais le lendemain de la censure adress6e par les &v6ques de France contre le systeme de son
maitre: a Heureusement que je pourrai continuer mes
etudes sans crainte d'her6sie, 1'episcopat n'ayant pas
encore mis le chiois ni le sanscrit
Ila censure; je
vous suis attache a la vie, a la *mort *; quand Lacordaire quitte Lamennais, aprs q'--e le pape a promulgue
l'encyclique Mirari vos, Bore &crit : c Lacordaire n'emporte pas la v\ritA en s'en allant; nous sommes assures
qu'elle nous reste »; il dit t Lamennais quand Gerbet,
separ6 de Lamennais, veut entrainer Bore a collaborer
au nouveau journal qu'il va fonder. ( Je vous serai
fiddle et d6voud jusqu'au dernier soupir; je me regarderai toujours comme votre enfant; je ne veux pas m'associer A des hommes qui ont sans doute le but secret de
vous combattre D; quand parut le fameux livre de
Lamennais, Paroles d'un croyant, qu'on pourrait plutSt appeler, paroles d'un incroyant et qui consomma la
rupture avec Rome : a J'espre, ecrit Bor6, que ce grand
coup, frappe au milieu du silence et de l'abattement
universel oji la France est plong6e, rkveillera beaucoup
d'ames assoupies et fera naitre la notion de la
vraie
liberte chez celles qui ne la connaissaient pas aussi
belle
et aussi pure que vous nous la pr6sentez • et
le malheireux jeune homme parle m&me avec joie des
tra-
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ductions que 1'on vent faire de ce livre dans les langues
etrangeres. On lui a reprochM encore cette phrase 6crite
de Munich, en 1833, alors qu'Eugene Borr se trouvait
avec Doellinger, Goerres, etc. a Vous ktes toujours
pour nous 1'6lu de Dieu, qui peut n'tre pas compris
par les hommes de son temps, comme les prophetes,
mais qui n'en montre pas moins a la soci6e

les

seales voies de bonheur et de salut oi elle puisse
marcher.
Nous I'avouons sans peine; Montalembert avait raison de dire : t Ce jeune homme pense bien mal aujourd'hui P; ces phrases sont regrettabies; mais nous
devons dire pour la d6fense d'Eugene Bore que, spicialis6 dans les 6tudes des langues anciennes, il vivait dans
le monde antique plut6t que dans le monde pr6sent;
d'autre part, Lamennais, 6tait surtout pour lui un d recteur de conscience, ne lui doonant, en realit6, que d'excelents conseils moraux dans .sa correspondance, et
d'autre part, l'induisait en erreur pour le dogme, en lui
disant plusieurs choses que le jeune homme, d6pourvu
de thoologie, ne pouvait contr6ler : Lamennais, par
exemple, avant sa condamnation, lui citait des propcs
de cardinaux, d'6veques, de th6ologiens qui lui affirmaient que sa doctrine n'ayant pas et6 condamnbe, malgr& la demande d'examen qu'il avait presentee, n'6tait
point, par consequent, condamnable; apres sa condamnation, Lamennais parut se soumettre et se soumit,'en
r6alit6, pendant quelque temps; cependant, il disait,
Bore que de bons th6ologiens lui affirmaient qu'il n'y
avait rien de dogmatique dans I'encyclique, qu'elle exprimait seulement ies opinions personnel!es du pape;
d'autre part, it ouvrait son coeur i Bor6. il lui disait
que la vie'lui devenait pesante et le cceur du jeune Bor6
etait touchM de la peine de son pere; Lamennais avait
aussi a se d6battre contre des adversaires qui ne gar-
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daient pas toujours la discr6tion qu'on doit observer tn
pareille rencontre; il etait en proie a des difficult6s
financiires; il racontait tout cela au coeur tendre de Eon
enfant et il terminait toujours ses lettres par de belles
pens6es: <<La volont6 de Dieu! II n'y a de paix que
dans un parfait abandon.Quoi qu'il arrive, benissons
la Providence. v Toutes ces causes illusionnaient Bor6,
et conune 1'a dit justement un des historiens de cette
6poque a le faisaient passer au milieu de ces questions
brilantes, comrme un aveugle sur un chemin bordi de
precipices! il ne voyait rien, il ne comprenait rien, sinon
qu'on attaquait le maitre, qu'il ainait de tout son coeur,
le p*re de son ame s.
Cependant Bor6 6tait humble et pieux et Dieu 6claire
les humbles; ii a 6tktromp- quelque temps comme le
sont les saints, mais il n'a pas p6ch 6 contre Ia lumibre;
il ne s'est pas obstin6 comme l'orgueilleux Lamennais et
il a 6chapp6 aux tenebres. Le premier 6clair de lumiere
que nous trouvons dans sa correspondance remonte a la
fin de 1834. Lamennais lui a demand6 de corriger les
6preuves de la pr6face d'un de ses livres : Bor6, sans
voir clairement l'erreur, est choque de certains passages;
il dit franchement a Lamennais que cette pr6face n'est
pas de son goft; plus tard, un article de Lamennais
dans un Dictionnaire lui ouvre les yeux; Bore prend
aussit6t la plume et dit avec franchise: a Mon 6tonnement, mon mecompte ont &6t grands. II me semble
que vous rentrez dans la voie des rationalistes. D A
cette 6poque, comme nous allons le voir, la Providence
arrache brusquement Bore a Lamennais en l'envoyant
en Orient; l'age, 1'experience. la vue de l'6tat lamentable dans lequel sont tomb6es les Eglises s6par6es de
Rome, tout celava dissiper le brouillard 6paisqu'avaient
accumul6 Paffection, l'inexperience, le manque d'esprit
philosophique de Bor6. Un jour, c'etait le 15 novem-
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bre 1838, Bore etait en Perse, tout occup6 de ses projets d'apostolat; voici qu'un des ouvrages de Lamennais,
le Livre du peuple,lui tombe entre les mains; 6coutons
ce qu'il en dit dans son journal intime, ce sera la justification de M. Bor6. c Le Livre du peuple me tombe
par hasard entre les mains a 800 lieues de la France.
Je e lis avec empressement; c'est l'ouvrage de celui
que j'appellerai toujours mon maitre. Pendant sept ans,
j'ai grandi sous ses ailes et c'est lui qui, par son enseignement, m'a appris a connaitre toute la grandeur et la
saintet6 de la religion catholique. Que sa doctrine 6tait
belle alors! Ses paroles coula-ient de ses Ivres pleines
d'onction et d'6loquence et elles saisissaient. vivement
i'ame du disciple. Depuis, cette v&ritA qui lui apparaissait si resplendissante et si pure, s'est voil6e a ses regards et par un profond jugement de Dieu, il s'est fait
le sectaire qu'il attaquait et qu'il plaignait d'une manibre si touchante dans ses premiers ouvrages, c'est-adire qu'il s'est s6par6 du centre unique de la foi. Cette
derniere oeuvre porte, comme toutes les autres, l'empreinte du genie; et quine partagerait sa compassion
pour le sort du peuple, si mis&rable partout et n6anmoins capable de bonheur. Je pense et j'espere comme
lui qu'une grande rge'n6ration sociale doit s'op&er et
nous devons tous mettre la main a I'oeuvre pour en
hfter l'accomplissement. Mais pourquoi lui proposer un
autre symbole aussi froid et aussi incomplet que celui
qui compose le chapitre. relatif a la religion? a Croyez
Cela suffit-il aux gens que
a ce que croit 'humanit6.
d6voileront-ils a travers
Comment
instruire?
doit
l'on
nue et simple? Cette
v&ith
Ia
les t6nebres g6n&ales
v6rit6 ne se trouve, comme le disait autrefois 1'auteur,
que dans le catholicisme, pourquoi done en proposer
une autre et juger t6m6rairement celle-ci comme imparfaite? Jusque-la, je ne puis suivre le maitre et je m'en

-

324-

s6pare, trop heureux de voir et de comprendre encore
la m&me virit6 qu'il m'a fait connaitre. a
Si Bore a rompu avec les erreurs .du maitre, son
amour pour Lamennais le portera encore de temps en
temps a essayer de le ramener; il le fera avec les menagements que n6cessite la susceptibilit6 de ce dernier,
mais avec la franchise que requiert la confession de
la verit6 Dans une lettre du 26 juin 1839, &crite au
beau-frere de Lamennais, on saisit ce double sentiment.
Ce sont des pages graves, austeres, pleines d'affection.
II miontre qu'il ne peut y avoir de rgineration que
par I'Eglise catholique; il.indique que le meilleur moyen
de faire progresser les autres est de progresser soimeme; il veut qu'on assure M. Feli de son filial attachement Le 31 dicembre 1840, ii adresse une de ses
dernieres lettres au solitaire de La Chenaie. Elle serait
a citer en entier, mais elle est trop longue. Donnons-en
deux ou trois passages : a La v&rit6 ne peut changer;
vous-meme 1'avez crue et proclamee telle et ele ne changera pas i cause de la transformation de vos id6es.
Pourquoi vouloir etre plus sage que la multitude de
ces docteurs que vous avez admires?... Pourquoi pr6ferer votre raison a cette raison g&nerale que vous avez
dit etre la regle du vrai? Pourquoi vous isoler de I'unique ociet6 rtunie par la charit6 ou 1'amour de I'Esprit
Saint? Oh! par l'amour que je vous porte, par l'admiration que vous m5inspirez, par la tendresse que vous
me
t6moignez, daignez r6fl6chir sur ces paroles que
vous
dit avec humilit6 un ami que vous avez honorz
du nom
d'enfant. * Apres d'autres consid6rations, la lettre
se
termine par ces paroles :
Te vous aime toujours, cher
Monsieur Feli, et, chaque jour, vous 6tes
prisent dans
ma pnere. ccmme dans mon souvenir. Recevez,
avec mes
souhaits de nouvelle ann-e, I'assurance de
mon attachement filial. Vtre enfant reconnaissant, Eugene
Bor. w
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Quand Bore revint d'Orient, quelques annies plus tard,
il chercha a voir Lamennais a Paris. Celui-ci l'ecarta
poliment. M. Bor6 fut toujours, dans la suite, d'une
extreme reserve au sujet de Lamennals et 1'on a remarqui qu'il n'en parlait jamais dans les conversations.
Nous avons dit, plus,haut, que la Providence avait
ecart6 Bore de ILamennais par un voyage en Orient Disons quelques mots de cette mission; elle va lui d6couvrir sa vocation, et la grande notori6te qu'il va en retirer
sera une des causes de sa nomination a la charge de
Sup6rieur g6nral.
En 1837, le •nistre de 1Instruction publique et
l'Acad6mie des Inscriptions et Belles-Lettres, le chargerent d'une mission scientifique dans lAsie Mineure,
la Perse et la Syrie. Ii part anim6 des intentions les
plus pures, en chevalier du Christ, en crois6 du dix-neuviame sidcle pour la gloire d6 Dieu et de la France. II
a racont6 son voyage dans le livre intitul : Correspondance d'un voyageur en Orient; nous allons rssumer
tres rapidement ce volume, nous reservant d'en donner,
apres ce chapitre, un certain nombre d'extraits qui n'ont
jamais k6t publibs dans les Annales. II va d'abord i
Vierne, consulter quelques bibliotheques, puis a Tiieste,
a Syra et il arrive a Constantinople, le 6 d6cembre 1837II sjourne dans une famille amn6nienne pour s'y perfectionner dans la connaissance de la langue; le peLre,
la mere, les jeunes flles qu'il appelle dans sa correspondance a les trois graces armeniennes ., le traitent
comme un fils et un frere et, a son depart, ce sera une
d6solation; il fait coamaissance avec les Lazaristes, surtout avec M. Leleu, sous-directeur; il fait ses d6votions
dans leur chapelle et il entrera si bien dans leur intimit6 qu'il obtiendra ui Lazariste pour laccompagner
dans sa mission; il continue k se perfectionner dans les
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langues dont la connaissance va iui ktre n6cessaire, l'armenien, le turc, I'arabe, le persan, sans n6gliger, pour
dechiffrer les inscriptions, le phenicien, le samaritain,
i'h6breu; il y ajoute, en vue de ses longues pirigrinations
futures, 1'6tude de la botanique, de 1'histoire naturelle,
de la medecine, de la physique, des mathimatiques,
de l'astronomie, de la min6ralogie, etc. On l'appelle un
nouveau Pic de la Mirandole; il ne n6glige pas non plus
1'escrime, ni le maniement des armes, car les pays qu'il
va traverser sont infest6s de brigands et le savant qui
I'a pr6ced6 dans son expedition a 6ti massacr6 par les
Kurdes.
Le 2 mai 1838, il quitte Constantinople en cormpaAli,
gnie de M. Scafi, Lazariste, d'un Ture nommr
d'un Arm6nien appel6 Abraham, de deux postilions, de
quatre chevaux et de tout un train d'equipages. II
est muni d'un firman du Grand Turc. Pendant six mois,
il parcourt 1'Asie Mineure voyageant " cheval, couchant
sur la dure, solvent A la belle etoile, manquant quelquefois de nourriture, traversant des forgts inextricables, des d6serts, gravissant, descendant des montagnes
au milieu de toutes sortes de perip6ties et d'accidents,
recevant des pluies torrentielles, expose a des orages
qui glacent d'effroi, luttant contre des troupes' de
chiens, allant, guid6 par la boussole. dans un pays sans
routes, sans ponts, 4tudiant partout les restes de I'ancienne civilisation, constatant la dcadence profonde
des chr6tiens schismatiques, s'arratant avec bonheur aux
lieux illustr6s par saint Basile, saint Chryrostome, saint
Gr6goire 1'Tlluminateur, les quarante martyrs de S&haste, 6vitant les Kurdes f6roces qui ont pour capitaine
une femme de quatre-vingts :,:: qui galope sur son
cheval comme un homme de trente ans; il arrive enfin
A Tauris, le 6 novembre 1838.
I1 fait aussit6t des dnmarches pour obtenir la per-
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mission d'ouvrir une 6eole. Le shah de Perse accorde
le firman demande ca 1'honorable Eugene Bor6, Francais, d'un savoir et d'une capacite reconnus, colonne
de l'Eglise du Messie. fleur du jardin des enfants du
Messie *; Bor6 ouvre son coie, fin mars 1839. Bient6t
elle est pleine et il est oblige de refuser des 6leves;
le prince h6ritier est un de ses disciples; Borx enseigne
le francais et les autres branches; c'est une lourde
charge, car il est seul; M. Scafi est retourni exi France
pour obtenir des Lazaristes;. Bor6 fait tout dans, son
&cole; classes et promenades, il aime beaucoup ces
dernieres, car il secoue 1'apathie orientale par des
courses, des exercices du corps, de la gymnastique, des
sauts.
Pendant les vacances de 1839, au lieu de se reposer,
il va a Ourmiah pour relevetr les &coles catholiques; il
doit soutenit une lutte acharn6e contre les Nestorienset les protestants; il triomphe par sa t6nacit6 et il
revient a Tauris, ayant fond6 quatre &coles catholiques ~ Ourmiah. 11 a &crit au jour le jour les 6v6nements de sa vie en Perse et surtout les impressions que
ces e6vnements produisaient dans son &ine.Une partie
de ce journal a 6t6 imprimne dans les Annales, en 1878.
La lecture de ces notes montre en Bor6 une Ame grande,
noble, pieuse, delicate, humble, mortifiee, animxe du
zle le plus ardent pour la gloire de Dieu et la propagation de rEglise, vivant 6troitement uni a Dieu par la
meditation, la lecture spirituelle, la pri&re.
A la fin de cette anne 1839, il eut une grande joie.
Des officiers francais vinrent le surprendre dans son
petit r6duit; ils annonqaient la venue d'une grande ambassade francaise; celle-ci fit son entr6e solennelle, a
Tauris, en janvier 1840., et Bor6 servit d'introducteur;
il fut a la place d'honneur partout et son prestige aupres des Persans s'en accrut considerablement. M. Scafi,
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toute la population.
L'ambassade devant aller i Th&ran oit se trouvait
le shah, I'ambassadeur voulut que Bor6 fat de la partie.
A Teh6ran, on apprit que le shah venait de partir pour
Ispahan. L'ambassadeur decida de se rendre dans cette
ville et y dip&cha, en avant-coureurs, M. Bor6 et M. de
Lavalette. Ils arrivxrent a Ispahan, le I" avril 1840 et
pr6parerent la reception solennelle de 1'envoy6 de
France. L'ambassade fut cquronnde de succ&s. On obtint un firman d'*mancipation pour les chr6tiens, avec
facult6 de bAtir des 6glises et des &coles.
M. Bor6 r6 solut de profiter aussit6t de ce firman et il
ouvrit une &cole h Djulfa pres d'Ispahan. 11 eut aussit6t
trente et un eleves, musulmans, schismatiques, catholiques. Une pers6cution lui fut suscitbe par l'archeveque,
schismatique et la vie de Bor6 fut en pril pendant trois
jours; Bore tint t&te a 1'orage avec sa vaillance accoutumee, n'ayant, comrme il 1'&crit au mmistre Villemain,
pour arme et bouclier, que ]a cocarde tricolore et le drapeau francais.
Une grande consolation suivit cette 6preuve.
M. Etienne, procureur gineral, lui annoncait la
venue de deux missionnaires Lazaristes, MM. Darnis et Cluzel et queiques jours apres M. Forier,
Lazariste, pr6fet apostolique arrivait a Djulfa, annoncant que les deux Lazaristes 6taient a Tauris et
Ourmiah. Tous les bonheurs vont affluer pour Bore.
Le 12 d6cembre 1841, ii est nomm6 chevalier de la
L6gion d'honneur. Le gouvernement persan exile 1'&v&que schismatique qui a complot6 contre Bor6 et confjre
A ce dernier lordre du Lion et Soleil de Perse. La
Sacre Congr6gation de la Propagande lui adresse
une
lettre de felicitation pour son zble et sa pie6t et lui
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pond qu'il lui serait agreable d'obtenir pour sa mission
la faveur spirituelle qu'on accordait autrefois aux crois6s de la Terre Sainte : une indulgence plknire a l'heure
de la mort, I'autorisation d'avoir un chemin de croix
et d'6tablir une Congr6gation de la Sainte Vierge. Le
pape Gr6goire XVI r6pond a cette demande par un bref
tris 6~ogieux ou il loue le talent, les moeurs, la prQbit6,
le ze~e de Bore, son attachement a la chaire de SaintPierre, son zele pour la propagation de la foi et le
nomme chevalier de la Milice dor6e. Bore se rend &
Mossoul an d6but de 1842; il y apprend qu'il est
nomm6 membre correspondant de 1'Acad6mie des inscriptions etbelles-lettres et il regoit une lettre de Guizot,
,pr6sident du Conseil, qui lui offre le poste de consul
a Jerusalem. II h6site a accepter ce dernier honneur :
d'une part, il est au comble de la joie d'&tre le d6fenseur des Lieux Saints, le mandataire du protectorat de
la France; mais, d'autre part, il se demande si accepter
n'est pas trop presumer de ses forces; sur les conseils,
sur les injonctions de ses guides spirituels, il accepte
pour la plus grande gloire de Dieu et il se dispose &
revenir en France pour se preparer a remplir ses nouvelles fonctions.
Il traverse de nouveau rAsie Mineure, en 1842, s'arr&te a CUsarie, a Angora, a Constantinople (octobre),
oii M. Leleu, pr6fet apostolique et suprieur des Lazaristes, le confirme dans l'obligation d'accepter le poste
de consul i J6rusalem. II arrive en France, est recu
triomphalement dans les collbges d'Anjou oi il a .ete
6Iev6. Quand il se presente a Paris, devant M. Guizot,
celui-ci lui apprend que l'affaire du consulat est tomb6e a 1'eau. Les Russes qui sont les adversaires de la
politique de la France aux Saints Lieux trouvent que
M. Bor6 est trop ferme, trop 6nergique; d'autre part,
tQl
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les rationalistes de France le trouvent trop clrical,
trop franchement catholique.
Bore voit une manifestation de la Providence dans
cct &6vnement;du reste, il reconnait lui-mnme qu'il n'est
pas fait pour etre consul, qu'il n'est pas assez diplomate, qu'il est trop entier dans ses id&s et qu'il ne
serait pas reste consul plus de deux jours A cause de
son caractere. II va done reprendre sa mission en
Orient.
Mais ii profite de son sijour en Europe pour se rendre ý Rome (1843); il loge chez Theodore de Bussi;re,
protestant converti, et qui a contribu ia la conversion de
Ratisbonne en lui donnant une MWdaille miraculeuse; ii
est en relation avec les principaux personnages de
Rome; le pape Gr6goire XVI le regoit plusieurs fois en
de longues audiences et il l'appelle toujours mio care
Bori, mon cher Bor6, ii est fait chevaiier de Saint-Gr6goire-le-Grand et il part, aprbs la fete de Saint-Pierre
ayant jure, sur la tombe du chef des ap6tres,de se consacrer k la d6fense et a la propagation de 'Eglise.
11 arrive . Constantinople en juillet 1843; il s'entretient avec M. Leleu, sup&ieur des Lazaristes et sur les
conseils de celui-ci il d6cide de rester a Constantinople.
II s'installe au college de B6bek, remplacant souvent lesprofesseurs, et m&me le superieur; il se rend frequemment a la Ferme Saint-Vincent-d'Asie oiu se trouye une
colonie agricole; il a une imprimerie et il publie des
livres de controverse; il est correspondant du journal
I'Univers que dirige son ami Taconet ; il fait partie de
la conference Saint-Vincent-de-Paul de Constantinople;
il participe aux oeuvres de charith des sceurs de SaintVincent-de-Paul, il est le grand ami de M. Leleu et il
I'accompagne lorsque oelui-ci va ouvrir le college de
Smyrne en 1846; aus-i 6prouve-t-il une grande peine
lorsque aa retour de oe voyage, M. Leleu meurt de la
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ami; il est toujours Ie bienvenu a I'ambassade de France
et lorsque le duc de Montpensier est requ solennellement
a Constantinople, Bore est de tostes les r&ceptions ; ie

gouvernement francais a Olev6 sa subvention de 6 oo
Sr8 ooo francs et en 1847, il le charge d'une nouvelle
mission dans les iles de FArchipel et en Syrie
1I part avec M. Doumerq, Lazariste, nouveau prefet
apostolique et if parcourt les lies de l'Arclipel; il s6journe quelque temps a Athenes, ne s'occupant pas des
ruines matirielles si grandioses, mais s'appliquant A
relever les ruines morales des catholiques, entreprenant
pour cela Ia fondation d'un conlge; il arrive & Beyrouth, le 26 octobre 1847; il part pour le Liban avec
M. Leroy, Lazariste ; iI parcourt la contr6e dans tons les
eens et il envoie mCmoires sur m&moires soit an gouvernement soit & IAcad6mie.
II arrive &Bethlem• le 24 d&cembre 1847, il loge dans
le couvent des Franciscains et il pent satisfaire sa devotion tout & son aise; en janvier 1848, il est & Jerusa-

lem et iRy reste jusqu'au mois de juin; il s'emploie a
faire restituer les objets et sanctnaires voles par les
Gees, profitant de toutes les occasions pour d&fendre
les droits de la France et de 'Eglise catholique. 11 envoie
an Mkmoire sur les Lieux saints et sur la Syrie qui renferme des consid&ations profondes; beaucoup de catholiques seraient 6tonn6s de le voir sur certains points
soutenir les id6es contraires a celles qui ont cours actulleement dant Ie journaux dits bien pensants.
Mais la Revolution de 1848 1'oblige a-rentrer a Constantinople oi I'appele le nonvel ambassadeur. II crit
le 4 ao6t : * Je me rinstalle dans la capitale de la Turquie. Je trouve beaucoup de besogne, principalement
dans la r6organisation de certaines de nos &coles qui ne marcheat pas comme elles devraient 11 n'y a rien de
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tel qu'une absence prolong6e pour nous faire juger du
nombre, de la sincerit6 et de 1'attachement de vos
amis. * 11 s'attriste de l'insuccds du cardinal Ferrieri qui
etait venu a Constantinople pour traiter de la reunion
des schismatiques avec l'Eglise catholique et, en octobre
1848, il reprend ses classes a B&bek avec l'impression
de ses ouvrages de controverse.
Mais ses relations de plus en plus etroites avec les
Lazaristes l'ont rempli d'admiration pour eux; il les
aime, il les estime; il se sent porte a devenir un des
leurs; depuis longtemps la pensie de se consacrer ý
Dieu le poursuivait, nous en trouvons de frequents &chos
dans son journal intime, dans ses lettres; le Moniteur
avait meme annonc6, des 1846, son entree dans 1'6tat
ecclsiastique et le ministre des Affaires 6trangeres
avait, dans cette 6ventualit6, ouvert des d6marches pour
le faire nommer vicaire apostolique. Bore s'6tait ouvert
de ses projets d'etre pretre a M. Leleu et au Souverain
Pontife Gr6goire XVI et tous les deux avaient jug6 que
Bore ferait plus de bien a 1'Eglise en restant dans l'6tat
laique qu'en prenant les ordres. II s'6tait soumis a
cette
d6cision. Mais a la mort de M. Leleu et de
Gregoire XVI, il se sentit pouss6 plus fortement A se faire
pretre; ii 6tudia la thdologie avec M. Gamba, Lazariste;
il consulta ses nouveaux directeurs et ceux-ci jugerent
que c'6tait la volonte de Dieu qu'il devint pretre.
Mais
ii n'6tait pas question dans leurs dcisions qu'il
entrAt
dans la Congr6gation de la Mission et M.
Bor6 s'6tonnait qu'on ne lui proposait pas de se faire
Lazariste.
Apres quelque temps il s'en ouvrit a son directeur
: a Savez-vous, lui dit-il, que je suis fachk contre
les
Lazaristes ?- Eh pourquoi donc? lui r6pondit son
directeur.
Est-ce que quelqu'un d'entre nous vous
aurait fait de
la peine. - Non, r6pondit M. Bor6;
mais vous savez
que je veux me faire pr&tre; vous voyez
combien j'aime

-

333 -

saint Vincent et votre Congregation, que je vis au
milieu de vous comme un confrere et jamais personne
d'entre vous ne m'a propose de me faire Lazariste.
- Ah! r6pondit en souriant le missionnaire, c'est que
saint Vincent nous defend d'attirer les vocations; il
veut que, pour les sujets aussi bien que pour kes oeuvres
et les maisons, nous d6pendions entierement de la Providence. - Oh! reprit M. Bore, cela me touche profondement, je vois que vous avez l'esprit de Dieu; je veux
me faire Lazariste. z
(A suivre.)
Comme nous l'avons indique dans le cours du cha'
pitre pr6c6dent, nous donnons ici quelques extraits du
journal de voyage de M. Bork en Asie Mineure (1838).
JOURNAL DE VOYAGE DE M. EUGENE BORE

En remontant les eaux du Bosphore, qui de la mer
Noire descendent a Constantinople, comme'un large
fleuve, vous distinguez sur la colline a gauche, entre
tous les villages qui forment le prolongement et les faubourgs de Galata, le village de B6bek Les Turcs lui
ont donn6 ce nom, parce qu'il orne aussi gracieusement
leur canal, que la prunelle orne l'ceil et le visage de
l'homme. LU, les regards sont attires de loin par les
contrevents verts, les jardins et les terrasses d'une maison sise a mi-c6te, et tourn6e vers l'Orient Elle est l'ha4itation d'&t des Lazaristes francais, qu'etranger et
voyageur dans la cite ottomane, nous devons naturfllement aimer, puisqu'ils y sont les gardiens de la foi
catholique et les seuls propagateurs de la science. Depuis longtemps, ils d6siraient s'enquerir de l'etat religieux des populations chretiennes de 1'Asie, et lorsqu'ils
surent que nous voulions explorer ces contries, ils ne
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dessein.
Donc, apres les longs et minutieux pr6paratifs d'un
voyage aussi lointain, le 2 mai 1838 fut enfin choisi
pour le jour du depart Consacr6 , la memoire de saint
Athanase, la lumiere de 1'Eglise orientale et le sauveur
de 'orthodoxie, i 6tait d'un heureux augure. Des
1'aube, plusieurs des membres de la Mission assistaient
ala messe c6lbrie pour les pllerins; et avant de nous
donner le triste et peut-tre le dernier adieu, arr&t6 sur
le seuil de la maison, I'un d'eux r6citait d'une voix
, mue la priere du br6viaire romain pour les voyageurs.
Notre religion divine ayant pr6vu tons les accidents de
la vie oi I'homme a besoin de 1'assistance de Dieu, n'a
/ point oubli~ cehi oh le ccear fait un violent effort pour
s'arracher a ce qu'il a de cher. Les b6n6dictions que le
r6citant nous souhaitait, a l'agal d'Abraham, quittant
Ur, ville de la Chaldee, furent aussi acceptees comme
un pr6sage propice, puisque nous dirigions nos pas vers
la nation, flle de Nachor, frere du patriarche.
Pensifs et soupirant, nous laissimes nos amis et la
terre d'Earope. pour aller
Kandili, sitnu de 1'autre
cote du d6troit, prendre les chevaux qui inons attendaient. Bient6t ]a petite caravane se mit en marche dans
1'ordre suivant : M. ScaL, pretre lazariste, notre estimable compagnon de voyage, marchait en. tte, anim6
d'un zee qui difiait les fatigues et les dangers; Ali,
Ture et musulman, qui avait quittI le service du s&rasker, ou ministre de la Guerre, pour partager nos
aventures, itait charge6 de tclamer les chevaux et le
iogement, qu'un ordre officiel, nommn fireman, nous
donnait droit d'exiger. Sans cette esplce de passeport,
I' 6tranger ne trouverait sur sa route ni protection, ni
s6curit6; et, s'il n'6tait pn&sent- aux masulm.ans par un
de leurs freres, ils n'y, auraient pas toujours egard,
tant
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est encore naturel chez eux le m6pris intolrant qu'ils
ont pour les chr6tiens Ali avait le regard fier, la voix
haute; ii r6p6tait souvent qu'il avait vecu pris des
grands personnages de 1'Empire; et, avec ses inf&rieurs,
il prenait volontiers Pair grave et solennel d'un padca.
L'autre serviteur 6tait un Armenien du Diarbekre, d&
vou6 et loyal, mais timide. comme toute la dasse chr6tienne, que les Turcs ont 6nerv&e dans 1'esclavage.
Abraham avait une taille double de celle d'Ali et une
force triple; abanmoins il tremblait devant lui comme
un enfant, et le servait comme an maitre. Deux surudji,
esp&ce de postillons, conduisaient les quatre chevaux
charges de nos bagages, dont la moiti6 se composait

de quatre coffres, qui 6taient a la fois la cuisine, le
garde-meuble et la bibliotheque. D'une forme allong6e,
giale et cubique, ils nos .servaient dans les haltes, de
sieges pour manger ou ecrire; zapproches paralllement,
ils taient notre couchette durant la nuit; et, lorsque
M. Scafa c6lebrait la messe, il suffisait d'en superposer
a sur les autres pour improviser un autel.
Lorsque nous gravissions la colline, Constantinople
apparut un instant sur la droite, et, comme pour exciter
de plus vifs regrets, elle nous montrait de loin ses mosqu6es, ses minarets, ses bois funebres et la for&t de ses
navires. Bientot cette image eut disparu, et I'eil ne rencontre vers le midi que la baie et le village de Kati-Keui.
rCette vue inopinde de Chalcte, nous rappela naturellement que les infortunes sociales des peuples de ces deux
contries avaient pour principe le rejet du concile oecumrnique, qui s'y tenait 1'an 451; et nous sentimes se
fortifier en nous le vague espoir de preparer la reconciliation de ces frres desunis.
Nous foulians donc le sol d'Asie, et une de ses provinces qui avait it6 sous les Nicomtdes un royaume.
Son territoire avait pour limites les mers du Pont-Euxin
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et de la Propontide, le mont Olympe, la Galatie et le
Parthenius. Ses premiers habitants, venus de la Thrace
et d6signes sous les noms de Mysiens, de Thyniens et
de Bithyniens, etaient braves, ainsi que l'observe X6nophon, qui faillit enfin ktre arr&t6 par eux dans sa fuite
victorieuse. Devenue la conquite definitive des Romains
apres la journ6e de ZMla, la Bithynie eut la gloire d'etre
un des premiers pays chretiens de l'empire; et le nom
de Nic&e, une de ses capitales, est associe, dans la
bouche et la memoire de chaque fidele, au nom du symbole, formule de sa foi. Lorsque Constantinople eut un
patriarche, sa juridiction s'6tendit sur 1'immense diocese du Pont, qui avait pour m6tropole Csar6e, et
dont la Bithynie formait un des onze exarchats.
Jusqu'au village de Doudolou, oh les families turques
et arm6niennes viennent dans leurs arabas, ou voitures,
respirer l'air de la campagne, le terrain est sec, maigre
et peu cultiv6. A une lieue au dela, une for&t, domaine
du Grand-Seigneur, 6tend sur la gauche son 6pais
rideau, que bordent des prairies. De la lisiere, garnie
d'aubepines en fleur, s'exhalaient, avec les parfums du
printemps, les chants du rossignol et du merle siffleur.
Nous f~imes frappes des progres de la v6getation encore
naissante sur les rives du Bosphore. Les feuilles tardives.
du ch&ne 6taient largement developp6es ; et les chevaux regardaient, avec envie, en passant, l'herbe des
paturages.
La plaine cessa bient6t; et nous errames, sans chemin
s6rement trace, au milieu de collines peu 6lev6es et de
forme conique, s6parees par des ravins, qui semblaient
alors autant de ruisseaux murmurants. A chaque pas,
les bktes de charge bronchaient; Abraham et Ali se
pr&cipitaient h terre pour relever les bagages ou en 6tablir l'6quilibre: accidents qui mirent jourellement
notre patience a 1'6 preuve. La precaution d'eviter les
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routes frequentees a ajouti a tout le voyage des ditticultbs, inconnues mame dans nos cantons dnnuds de
voies vicinales. Les Turcs craindraient la peine d'ouvrir
un chemin ; et ils en laissent le soin et les frais a la
nature.
Au detour d'un monticule, dominant tous les autres
et bois6 de coudriers, nous trouvAmes un village, situi
a l'entr&e de la fertile vallee d'Umerli, dont il porte
Ie nom. De ses maisons de bois sortirent des chiens,
vivant en troupe, comme & Constantinople, mais plus
intraitables. Nous eimes un veritable combat a livrer
pour d6fendre de leurs morsures le chien qui nous
suivait. Leurs aboierhents et notre costume franc attirerent tous les enfants. Les femmes s'enfuirent, en se
couvrant de leurs voiles ; et les hommes rest&rent impassibles, fumant aux portes : spectacle. qui se renouvelait
a toutes les villes et bourgades oiu nous entrions.
Ali appela le kiaia. C'est 1'homme que son aisance,
sa probit6 et sa barbe blanche font choisir comme le
representant et l'administrateur civil de la communaut6.
Le vieillard nous c6da de bonne grace sa maison. Le
beurre, le lait de ses vaches, les 16gumes de son verger,
les poules de sa basse-cour, tout nous 4tait offert par
ses serviteurs, empresses; et, le lendemain, il n'acceptait que de vive force le t6moignage de notre reconnaissance. Voici l'hospitalit6 turque et orientale, que
nous avons admir&e dans toutes ces r6gions de 1'Ana-.
tolie, et que n'a' point encore rendue vnaale l'or de
1'etranger. Cette vertu, abolie par la civilisation, embellissait a nos yeux les plus pauvres chaumieres; et la
joie d'un h6te qui semblait remplir un devoir en nous
servant emp&chait de regretter l'invention des h6telleries.
Le 3 mai, nous partimes, par une matin6e brumeuse,
pour faire comme la veille environ 6 lieues, distance
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pesanment charg4s ne pourraient prolonger la marche
an delt de ce terme, qui suffit aussi au voyagear observant les lieux et les hommes, et devant resister phmsieurs
mois aux fatigues de la vie nomade.
Le sentier traversait de riantes prairies, resserrees
entre des collines couvertes de chnies, de chAtaigniers
et de hktres. Des colonnes de fumee indiquaient a et
-.I I'occupation et Pindustrie des gens du pays, qui
fournissent a la capitale une partie de ses approvisionnements de charbon. A quelque distance, nous vimes
toute unc portion de forkt incendi&e ; et, comme nots
en demandions la cause au guide : « VoilA, r6pondit-il,
le moyen de venger ici ses inimitis. a
Derriere la colline, limite de la vall6e d'Umerli,
s'offrit un vaste bassin, dont les bruyires et les jeunes
taillis de chine s'6tendaient ind6finiment a l'horizon.
Deux heures apres, toute v-gktation cessait an Nord.
pros des greves blanches de ]a mer Noire. Nous cBtoyions ce Pont-Euxin, dont les bords, jonchts de
mats, de carenes et d'autres debris, prouvent la co.stante inhospitalit6. Les anciens esperaient se rend-e
cette mer favorable, en la diclarant, par depreation,
1'amie des etrangers. Que!que sp&culateur pourrait, ce
nous semble, retirer avec profit des sables ces bois de
construction, tristes restes des, vaisseaux que la temp&te on des brouillards trompeurs ont perdus, pendant
qu'ils cherchaient la bouche 6troite du Bosphore.
Bient6t nous apparut la petite ville de Chile, gracieusement assise sur un promontoire,. dont les flancs
sont des jardirs plant6s de vignes. Ce c6t6, plus gai
et mieux a&r4, est le quartier des Tnrcs, qui ont rel6gu6
pres du port la centaine de familles grecques &ehappees
aux massacres des conqudrants. Ces premiers possesseurs
du sol ont 6t6 syst6matiquement exterminrs, dams 'in-
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tirieur des ternes, et a peine trouve-t-on disperses sur
la c6te quelques-ans de leurs descendants, qui y v&g&tent dans 'oppression et la misre. On nous assigna
pour logement la maison de l'evqiue schismatique, qui,
trouvant plus agr6able le sjour de Constantinople,
vient passer seaiement quelques semaines dans 1'ana6e
an milieu de son troupeau. Nous y frunes recus par le
vicaire schismatique, espece d'homme mari6, qu'abratit

rivresse perp6tuelle dans laquelle il vit. II nous cond-isit a deux chapelles, si l'on pent appeler de oe nom deaK
chambres obscures et humides, oi des peintares dfigurent un antel. II nous vendit la 16gende du patron,
que raiuteur nomme Euthymes, et qu'il fait iveque de
Sardes et martyr, an temps de la persecution des iconoclastes. En traversant la rue, nous vimes un autre
homie portant la barbe et les cheveux d'une longueur
d6mesurie; ii se leva de la porte de la taverne, oc il
etait assis et fumast, pour nous saluer. a Voici mon
confrýee a, dit le guide, et nous rougimes de ce second
ministre du Seigneur. Pauvres chritiens schismatiques,
sons de semblables chefs spirituels, vous avez du merite
& conserver qualqaes principes de morale; et le mrpris
des infideles, qu'ils attirent sur vos t6tes, est l'expiation
et la cons6equee de leur propre infidlit6. Depuis
Photias, its ont parjur6 la foi' sciemment et pour la
satisfaction d'an pitoyable orgueiL Mais ceux qui
s'6livent sont abaisses; et le cimeterre vous a effac6s de
la liste des nations.
Le lendemain, en descendant au port, nous observames la tour qui en d6fendait l'entree du temps des
GCnois. Elle oocupe sans doute I'remplacement de Venus,
quaArrien remarqua devant Chile, et dont on decouvre
les debris an fond des eaux, dans es jours de calme.
Une chaloope nous &tait pe6paree, pour passer au promontoire oppose de Calp6. Six Grecs en &taient les
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rameurs, et ils avaient un Turc pour reis ou patron. Le
vieillard, assis au gouvernail, avait bien I'air d'un
maitre entour6 de ses esclaves; et ceux-ci, dont les ris,
les discours et les disputes interminables contrastaient
avec sa graviti, se vengeaient de son despotisme, en
l'injuriant, dans une langue qu'il ne comprenait pas.
Apris avoir atteint l'ancien Psyllis, nos yeux, qui
cherchaient avidement sur la c6te quelques vestiges de
son passe, crurent distinguer les murailles, les tours et
les aqueducs d'une ville. Nous abordames, malgri la
lame qui battait rudement la plage; et, percant avec
peine 1'6paisseur d'un bois, oii une v6g6tation vigoureuse entrelacait les ronces, les lierres et le laurier, dit
laurus pontica, nous arrivimes, les mains, le visage et
les habits d&chires, a la cit6 inconnue. Mais ]a nature,
en copiant, dans le jeu de ses rocs stratiformes, 1'architecture de P1homme avec une perfection inimitable, nous
avait traitreusement d&qus; et nous regagnames la
barque, honteux et plus d6fiants de nos preoccupations
pour les antiquit6s.
La nuit nous couvrait de ses ombres, et nos matelots,
que le vent ne secondait point, ramaient encore. Enfin,
une lumiere, brillant a la proue, indiqua au pilote sa
direction; et bient6t nous entrAmes dans la maison qui
avait itW notre phare, et oi etaient r6unis quelques
pcheurs turcs. Is nous cederent obligeamment un petit
reduit, qui fut notre chambre A coucher.
L'id6e d'etre dans un lieu consacr6 par des souvenirs
historiques nous 6veilla de bonne heure; et nous cherchames l'ancienne Calp6. Trois cabanes de bois occupent
I'emplacement de la ville, oh Xenophon, venant d'H&raclee, aborda avec une partie de ses troupes, et oiu il
recueillit le dernier soupir de son cher Ch6irosophus, le
compagnon de sa gloire, mourant de la fievre sur ce
rivage, sans revoir sa patrie. De Cunaxa A ce lieu, la
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surprenante que dles plus hauts faits des conquerants.
Mille autres ont bien pouss6 sur la m6me route leur
marche victorieuse; mais aucun n'a su reculer comme lui.
Tenant & la main le r6cit qui le place parmi les premiers historiens, nous comparxmes ce que nous voyions
avec ce qu'il avait vu. Quelle difference! Les collines ne
sont plus tapissies de vignes donnant un vin d6licieux;
les figuiers n'ombragent plus la maison des laboureurs;
et la source perp6tuellement jaillissante coule inutile &
la mer. Le cap, qui protege la baie contre la furie des
vents du Nord, n'offre, a son extr6mit6, que les fondations d'une tour. Ni sa forme, ni son l66vation ne
sont comparables A celles du rocher de Gibraltar, auquel
il a &6t faussement assimilk, comme portant l'ancien
nom de colonnes d'Hercule. La vague s'est creus6 dans
son roc calcaire des cavernes profondes. et, s'y engouffrant, elle jette un cri plaintif. On dirait un soupir
arrachl aux entrailles de cette terre, en signe du deuil
oi I'a plong6e la barbarie.
Ali, qui 6tait all6 au bourg de Kanderli, distant de
2 lieues, chercher les chevaux de poste, n'etait point
encore revenu, et nous enmes le temps de faire connaissance avec les h6tes du caf6, auxquels s'etaient r6unis
des paysans, attir6s par la curiosit6 de nous voir. Au
lieu de timoigner aux Francs I'aversion et le m6pris
qu'ils ont pour leurs raias, les Turcs manifestent pour
eux, surtout pour ceux qui portent le nor de Franqais
et d'Anglais, de la consideration et de la d6frence. Ils
recherchent leur conversation; et notre costume n'a plus
rien qui leur repugne, depuis que le sultan et les grands
de son empire ont adopt6 le pantalon et la redingote.
Apres mille questions sur 1'etat social et lindustrie
des peuples europ6ens, dont ils commencent a sentir et
Senvier la superiorit6, M. Scafi leur demanda s'ils you-
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laient entendre quelque chose de beau et d'inconnu.
a Oh! oui *, reprirent-ils unanimement; et ils nous.
entourerent avec un nouvel int&rt. Aors le missionnaire,
prenant la traduction turque du livre de 1'Imilation,
leur lut un de ses chapitres, admirable par son onction
et sa simplicite. En les voyant le cou tendu, la bouche
bhante et les yeax humect6s de larmes, j'admirais 1'efficacit6 de la parole chritienne, agissant sur une nature
brute. Je pensais aux premiers neophytes de la Bithynie.
6contant la lecture de la premibre 6pitre de saint Pierre,
et j'esp6rais qu'un jour la doctrine 6vang1ique soumettrait derechef les rames de ces contrzes. Toutefois, cet
avenir n'est point encore venu. II faut que les Turcs
sortent de 1'ignorance ou la loi musulmane les retient,
et qu'ils con-oivent qu'en dehors de leur religion ii en
existe une autre, sainte et raisonnable. D'ailleurs, ils
soot trop habitu6s a dominer les chrdtiens et a les traiter
en inf6rieurs, pour descendre jusqu'a lear foi I1 faut
encore qu'ils perdent la puissance politique que Dieu
leur a conc6de, pendant quelques sibcles, pour I'accomplissement de ses conseils; et qu'apres avoir command6,
ils servent leurs serviteurs. Sons la puissance chr6tienne,
qui leur sera impos6e, ils ouvriront les yeux; et ils compreadront la fausset6 des promesses du prophhte, lorsque ceux qu'ils devaient aniantir seront enfin devenus
leurs maitres.
Ali arriva; et nous saluames ces braves gens, qui
parurent nous regretter. Au delI d'un bois coupe de
marais, noas entrimes dans des champs semis de froment et de lin; et, apres avoir laiss6 sur la droite le village d'Irz6va, nous aperzmimes, a la gauche, celui de
Douratlu. A peiae avions-nous depass6 un autre bourg,
BommBi Eusbi, que mon cheval s'arr6ta devant une
&norme pierre, gisante sur le bord da chemin. Sa largeur etait de 6 pieds et sa hauteur de io. Aax quatre
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<oins, 6taient des renflements, polls au ciseaa ; et une
de ses faces lat&ales portait 1'empreinte d'une figure
humaine, dont la tate etait un soleiL Comme je demandais au kiaia de Kanderli, qui nous accompagnait,
quelle etait la destination de ce bloc : a Dieu le sait,
repondit-il en retirant sa pipe de ses levres; elle est 1l
depuis Ie commencement du monde : et ell y restera jusqu'h la fin. , Repartie tout a fait dans le goit turc!
Cependant, en regardant derrire une haie epaisse, je
decouvris un tumulus, dominant un bel horizon. Cette
pierre 6videmment li appartenait A la porte d'H&ra<lee, dans le cimetiire de Tium et sur Ie chemin d'Amasie, j'en ai trouvi plusieurs d'une forme analogue, mais
avec des proportions moins cokossales. Aucune n'offrait de traces d'inscription. Le m&me soir, plusieurs lieux
de sipulture antique, fixerent encore notre attention; ce

qui, joint an nom du village de Cheerler, signifant
les villes, qu'on nous dit etre peu &loign6, prouverait
peut-&tre rexistence de quelque cit6 ancienne dans les
environs.
La clart6 de la lune nous guidait dij! depuis une
heure, a travers des piturages remplis de troupeaux,
lorsque nous arrivmaes au bourg d'Hodja. La longueur
du chemin &quivalait a 3 lienes; et nous avions constamment marche vers le midi Le pays itant riche et coltiv6, tous les gens du lieu avaient un air d'aisance; et
ii nous fut donnr une maison fort propre.
Le lendemain, 6 mai, jour du dimanche, M. Scafi ne
put c6l6brer la sainte messe, faute de vin, que nous
avions oublik, et qu'Ali ne trouva point k Hodja, malgr,
toutes ses perquisitions. Sans doute les musulmans
etaient retenus par le respect humain de presenter a des
incroyants la liqueur interdite par la loiLe bey, nommi Izza, vint nous visiter de bonne heure
avec son fils, jeune homme richement v&tu, camme Iti,.
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a la mode des janissaires. La reforme des habits pnetre lentement dans les campagnes; et dans les villes,
elle n'a g6neralement gagn6 que la classe militaire et
celle des fonctionnaires publics. Izza-bey 6tait un homme
de cinquante ans, d'un visage ouvert et de manieres
aimables. 11 nous apportait un mouton, fratchement
6gorg6 en notre honneur ; et il nous conduisit a son
jardin, orn6 d'un plant de jeunes miuriers. Les serviteurs portaient les pipes, le cafe et des tapis, qu'ils etendirent dans une esplce de kiosque, oi nous entrimes,
en observant 1'usage incommode d'6ter nos chaussures,
et de nous asseoir les jambes croisees, a l'orientale. Le
bey nous parla de la politique de 1'Europe ; et il ne
paraissait point ignorer que le sort de son sultan fit
disormais entre les mains des puissances chritiennes. JI
nous fit donner ses propres chevaux, et ne nous retint
pas plus longtemps, sachant que nous avions encore une
route de neuf heures et une riviere a traverser.
Tournes vers le nord-est, nous avangcmes, par de
riantes campagnes, jusqu'au village de Quoulaqlu, d'oh
sortait une-fianc6e, que deux bceufs trainaient dans un
char couvert, et que suivaient des femmes en voile blanc.
L'6poux marchait en tate, au milieu de jeunes gens qui
tiraient des coups de fusil, et sautaient au son de I
cornemuse. Derriere Buiou-Kieui, nous entrames dans
une forit, plant&e de chenes a fruit p6donculk, de
hetres, de poiriers et de pommiers sauvages; et elle ne
cessa qu'au bord de la mer, dont la grave 6tait limit6e
par des prairies. A leur extr6mit6, nous fMmes arr&tes
par le Sangaruis, que chanta Hom&re, et qui porte
encore le nom de Sakariah. Son eau jaunAtre roulait
rapidement, et sa largeur 6galait, B son embouchure,
celle de la Seine a Paris. Quelques petits navires russes
y chargeaient, en Achange des blWs de la Crimee, les
bois de construction des montagnes, charri6s par le cou-
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rant sur de longs radeaux. Apres un passage long et
p&rilleux, dans un canot de 6 pieds, oi il ne pouvait
tenir qu'un cheval, un homme et le vieux cocher, nous
Sfimes surpris par la nuit sur 1'autre rive. Alors, prenant
la direction du midi, nous parvinmes, a la lueur douteuse de la lune et des etoiles, au village de Darikeui,
dont l'aian ou maire, nous c6da sa propre maison. Nous
y fames retenus le jour suivant faute de chevaux, disperses au loin dans les pr6s.
Le pays qui n'est qu'un vaste bocage tire sa ressource
principale des troupeaux de vaches et de moutons par.
ques dans des 6tables, construites comme les chalets de
la Suisse. La peste avait emport6 1'ann6e pr&cedente le
tiers de la population.
Nous refimes la visite d'un Turc, qui demanda avec
curiosit6 des nouvelles d'Alger. , Depuis dix ans, dit-il,
j'etais an service du dey, lorsque vos soldats arriv&rent;
nous croyions les repousser; mais ils se battent bien. i
Quand je lui 'appris la prise r&cente de Constantine,
son regard s'alluma; et un soupir 6touff6 r6vela sa douleur. N6anmoins il fut poli, et accepta notre tabac et
notre cafi. Le soir, le fils du maitre, jeune homme candide et complaisant, qui nous priait avec instance de
rester chez lui plusieurs jours, dans la crainte, disait-il,
de ne plus nous revoir jamais, me mena promener. Il
me montra dans la for&t voisine les clairieres, timoins
de ses prouesses contre les sangliers et les loups. Ceux-ci
marchent par bandes, et s'avancent la nuit jusqu'a la
porte des tables. Le cri du chacal retentissait dbja dans
la profondeur des bois; et I'on distinguait aussi le glapissement du renard poursuivant le livre qui abonde
en ces lieux.. Mon chien m'en apporta un qu'il avait
arrach6 des serres d'un milan. Comme nous entendions
le chant du coucou, le jeune homme me d&signa I'oisean
par cette belle expression * a Voici, dit-il, celui qui
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tient suspendues a son bec les clefs du printemps. I
Le lendemain, 8 mai, nous partimes, envelopp6s d'une
brume 6paisse, que le vent de mer chassait sur les campagnes, et qui se resout friquemment en pluie, durant
cette saison. A la fin de join seulement, les chaleurs
commencent, et elles ainenent, avec la s6cheresse, des
maladies 6pid6miques, comme la fievre et la dysenterie.
Jusqu'rmidi, nous c6toyimes la mer, qui restait i.
gauche, en passant par les villages d'Ingerlu et de Quarasou. La quantit* d'oiseaux de proie que nous remarquAmes, et leur audace a nous approcher, prouvent 1'6tat
sauvage de la contr6e.
Une petite riviere dite Melansou ou eau noire, d'apres
la singuliere alliance d'un mot grec et turc, nous ferma
le passage. Avant de la traverser sur un batelet, nous
entrames dans la cabane d'un Grec, occupl a cuire un
mauvais pain noir pour les marins et les voyageurs.
Notre app6tit lui communiqua un goat dalicieux. Cet
homme, Mac6donien d'origine, parlait 616gamment sa
langue; et, lorsqu'il sut que nous cherchions des ruines,
il nous parla d'une ville ancienne qu'il nommait H6liopolis, et.qu'il plasait a 12 lieues environ dans les terres.
Comme il ne 1'avait pas vue, et qu'il n'en connaissait
pas exactement la position, nous pensions qu'il d6signait la ville de Prusias-ad-Hippium, que nous visitions
deux jours aprbs, a Ia meme distance.
La montagne de Kourkoun, situee 3 lieues plus a
Pest, nous reservait de penibles fatigues pour la soir6e.
Sa pente rapide et d6trempe par les pluies de la veille
n'offrait aucune prise au fer des chevaux. Des branches
et des troncs d'arbres obstrnaient la voie, et le jour nous
manqua avant de parvenir A son sommet. Pour comble
de malheur, un des chevaux de charge glissa et it roulait dans 1'abime avec nos caisses, lorsqn'une sooche
I'arrkta dans sa chute. II se releva sans blessures, et en
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meme temps la lune sortit radieuse du sein de la mer
Noire. Ses clar.ts nous tirerent de ce pas dangereux; e.

nous arrivAmes, vers les dix heures du soir, a la petite
ville d'Aktchk-Tcharchou, en remerciant la Providence.
Aktch&-Tcharchou, situt au bord de la mer, a une
mosqu&e, ua marcbh dont il porte le nom et de vastes
ateliers destinbs i la fabrication des agres de la marine
ottomane. Une multitude d'ouvriers y 6tait activement
employ6e sous la surveillance d'un aga, qui vint cordialement partager notre repas : sympathie honorable pour
la nation francaise, car, il avait t6, plusieurs semaines,
le captif des vainqueurs d'Alger. Charg6 de 'inspection des forts voisines qui fournissent h l'arsenal da
Grand-Seigneur une partie de ses bois de construction,
il connaissait parfaitement le pays; et les renseignements qu'il nous donna sur Uskoub, distant de six
heures de la c6te, nous convainquirent que lR se trouvaient les restes de 1'ancienne Prusias.
Curieux

de les

voir, nous partimes aussit6t avec

M. Scaf, suivi d'Al et d'un guide; et, remontant le
cours d'une petite rivibre, nous cheminAmes au midi.
Une vive lumiere oalorait les bois et les pr6s, et sa
nuance azure enveloppait vaguement a 1'horizon la cime
des forAts poskes sur ua triple rang de moatagnes. En
pen6trant dans ces solitudes, que les Turcs nomment
ligaamment la mer des arbres, nous fumnes frapps .d'admiration pour cette nature vierge, ktalant partout le
luxe d'une in6puisable fMcondit&. Des- ch&nes gigantesques &tendaieat sur nous leuss rameaux noueux, et

nous cachaient Ie ,cieL A c6te, s'&lancaiest des pins et
des hetres plus 61ev6s, bien qu'ils-sortissent d'un vallon
inferieur. Aux endroits oh la cognee avait fait quelqie

vide, la vue plus libre ne distinguait encore, a droite
et A gaache, en face et derribre, en has on en haut,
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qu'un bocage varin, 6pais et immense. Le silence de ce
verdoyant desert n'itait interrompu qpe par le chant
des oiseaux et le cri de l'essieu des arabas qui transportaient le bois au port. Ils tenaient une route tortueuse,
difficile et souvent impraticable, au lieu de suivre l'ancienne voie romaine, dont nous retrouvames des lambeaux paves en granit Mais ce serait trop exiger de
l'indolence ignorante des Turcs.
Au revers de la derniere montagne, commenIait un
vallon, termin6 par la colline sur laquelle repose la
petite ville d'Uskoub. Son premier aspect nous charma;
et nous reconnCimes le bon gout du peuple qui l'avait
habitie. Quant a celui qui campe aujourd'hui sur ses
ruines, il est incapable de deviner seul l'avantage d'une
telle position. Par toute 1'Asie Mineure, ii n'a fait
qu'occuper la place des Grecs et des Romains, ou des
autres peuples vaincus; encore n'a-t-il pas su la conserver et 1'entretenir.
Pour entrer dans Uskoub, il fallait tourner le pied
de cette mrme colline, que son escarpement avait fait
choisir pour I'Acropole. Le premier quartier que nous
traversames fut le cimetibre, dont quelques fosses 6taient
ornies de fragments de colonnes et de chapiteaux corinthiens. Les murs d'assise, qui portent la charpente des
maisons turques, nous presenterent, du c6t6 de la rue,
d'autres restes pr&cieux, mutil6s et confondus avec de
simples briques. La rue avait conserve ses larges dalles
de pierre, qui formaient le pave des villes romaines.
Arretis a la porte d'un petit cafe, nous attendions
Ali, qui avait &t6 presenter le firman au seigneur du
lieu. II revint bient6t avec la nouvelle que le bey nous
invitait i monter au chateau. Contents et embarrass&s
tout a la fois de cetfe politesse, nous suivimes le mes-

sager qu'il avait envoy6 avec Ali; et, grimpant par
quelques ruelles, nous entrimes dans la cour d'une mai-

-

349 -

son massive et moderne, dont 1'unique ornement itait
sa salle de rception. Qu'on se figure une longue
chambre, peinte en arabesques, d6corde de tapis et d'un
rang circulaire de sofas, ayant pour chemin6e un Atre
feodal et recevant la lumire par des fen&tres en ogive,
garnies de vitraux de couleur. A la porte se tenaient
respectueusement debout une vingtaine de serviteurs,
dont quelques-uns etaient encore paris de l'imposant
costume osmanli. Le bey, v6tu proprement, mais sans
luxe, 6tait assis, les jambes croisdes, fumant un narguile persan; tandis que, a une certaine distance, 4taient
places hi6rarchiquement les docteurs de la loi spirituelle
et civile, graves et dignes, avec leur barbe, leurs manteaux et leurs turbans. I1 se leva poliment pour nous
faire asseoir a sa gauche, et les serviteurs apporterent
les pipes, le cafe et les sorbets rafraichissants.
Ibrahim-Bey, homme d'une quarantaine d'ann6es,
avait la figure franche, le son de voix engageant et les
manibres afables. Son titre de noblesse 6tait d'etre le
ils du canonnier Topchi-Oglou, son pere s'6tant distingu6 par son courage dans l'ancienne guerre contre les
Russes. Quand il eut entendu le motif de notre venue,
il, sourit, et parut stup6fait. d'une curiosit- qu'il ne
comprenait pas. a Du reste, dit-il avec bienveillance,
chacun nalt en ce monde avec des goits diff6rents : je
cherche moil plaisir a la-chasse, vous dans les pierres
et les antiquit&s. Eh bien, soit, je veux vous contenter,.
En disant ces mots, il se leva, et nous descendimes,
suivis de la foule des serviteurs. II se dirigea par une
rue ou il avait remarqu6 des pierres 6crites, nom qu'il
donnait aux inscriptions, et effectivement ii m'en indiqua deux. Plus loin, .devant la mosqu6e, il s'arreta pres
d'une stele demi-cachee en terre; et, A 1'extr6mitM occidentale de la ville, il nous montra une epitaphe sur 1'entr6e d'un caveau pratique dans le rempart. Ce c6th des
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15 et mime 30 pieds, donne uae grande id6e de leur
structure. Les pierres, qui sont des blocs de granit lissei
comme Ie marbre, pos6s les uns sur les autres sans
ciment, unis qu'ils 6taient autrefois par des liens de
fer, pr6sentent un assez grand nombre d'iascriptions
tumulaires que nous y d6couvrimes le leademain. Les
nons, les titres et les dignites des defuats indiquaient
ume epoque et une soci6ti grco-romaine, remarque qui
pent nous fixer sur la date de la fondation de la ville.
En effet, les mars de defense 6taient toujours la presuiere construction d'une cdt ancienae; et il ne s'6levait
point l1'interieur de monuments, qu'ils e f ussent d6ja
prot6g6s par un rempart Strabon, bien iastruit de 1'6tat
de ces contries qui l'avoisinaient, ne cite poiat cette
ville. Et certes il l'eft .numnere parm celes.de la Bithynie, si elle 4ut existi de son temps. Pline la meationne;
et, pour la distinguer de la ce6bire capitale qui :subsiskt
encore sous le aom de Brousse, au pied de l'Olympe,
il i'appelle Prusias-ad-Hippium.
Le bey pen vers6 dans l'histoire ancienne, ainsi que
tous les musulmans, dont les 6crivains ont denature les
traditions antirieures ' leur prophkte, me xCeptait sans
cesse : < Tout giaours ou infid&les qu'ils 6taient,
avouans-le, les Genois, anteurs de ces constructions,
bitissaient mieux que nous. n II fallait une certaine dose
de gravit6 pour ne pas rire de telles b6ues. Du reste,
tons les Turcs de ces coatrees nous ont habitc&s journdllement A de pareils anachronisres; et, pour tre compris dans nos informations, il fal&ait leur demander
s"ils me connaissaient point dans te voisinage quelque
Tuine ginoise. Ge mm 6tait A peine prof6r6, qu'on nois
mantrait toteses sl artiqiuits du lien, emssent-e•es
rnont6 an Deluge. Les G6nois, selon 'id-e de ces
gens, sont nn pesple dont Forigine se perd dans les
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qgi n'a ced6 qu'a leurs armes.
Effectivement les Turcs trouverent ces habiles marchands itablis sur les bords de la mer Noire, dans les.
possessions coloniales des premieres r6publiques grecques. La population grecque leur tait soumise en ces
lieux; d'ailleurs elle se montrait aussi faible et surtoui
aussi degkn6re, ce qui iloigna de I'esprit des vainqueurs toute pens&e qu'elle efit pu ktre autrefois industrieuse et puissante. D'un autre c6t6, les Gbnois sort
r6ellement les architectes de plusieurs monuments. Ils
ont b&ti les remparts et la haute tour de Galata. A H6racke, a Amastris, a Sinope et a Amisus, des redoutes
et des bastions ont 6te beves par eux sur les ruines qu'ils
avaient conquises. Mais cette architecture de pices et
de morceaux est mesquine, et il ne faut pas grand discernement pour la distinguer des ouvrages qui portent
I'empreinte ineffacable du g6nie grec et romain.
Le bey nous reconduisit a son palais, au milieu de la
foule des hommes et des enfants qui n'avaient jamais
vu d'6tranger dans liurs murs. o Demain, nous dit-il,
visitez la ville, examinez et copiez ce qui m&rite votr*curiosit6; seulement, n'approchez pas de la mosqu&e. *
Le souper fut servi, et il se retira avee sa suite, selon
P'usage des musulmans qui fuient la table des chritiens, de pear d'6tre tent6s par la vue des boissons quriprouve Mahomet. Toutefois ils ne sont pas tous aussi
serupuleux, et souvent ils 6taient nos gais convives.
Rest6s seaelsdans notreqvaste appartement, d'o Il'ceil
embrassait toute la vallUe d'Uskoub, nous jouines d'un
spectacle dlicieux La lune, qui avait atteint son plein
accroissement, 6clairait les bois, les landes, lea champs
et les fermes. (B et 1a ses rayous. taient renvoyes plus
brillants par un ruisseau ou un 6tang d'oh s',levait le
concert printanier de mille grenouilles coassantes. A
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5 lieues vers le midi, apparaissait dans I'ombre la moatagne d'Hippias, dite aujourd'hui Qardouz, pic blanchi
par les neiges, aux flancs rougeatrea et d&pouiills,
comme les hautes chaines du Taurus. Elle sert de limite
a ce beau bassin, que termine k I'ouest un lac de plnsieurs lieues d'etendue, abondant en poissons. Sous nos
fenetres, se groupaient en cercle les maisons de la ville,
avec leurs bosquets de lilas, oi .le rossignol soupirait
des chants interminables. Encore toute novice dans la
vie errante, notre ame s'ouvrait plus sensible aux impressions extirieures. Par cette porte serait accourue la
foule des vagues souvenirs, des-regrets et des penses
tristes, si l'ide grave et dominante d'un devoir religieux, d'une mission scientifique n'eit 6t6 la, pour soutenir la volonth contre les faiblesses de la nature.
Le matin nous fumes diligents, et toutes les inscriptions lisibles eurent bient6t &et relevees. 11 est a croire
que, si le sanctaaire des maisons musulmanes nous eiit

et6 ouvert, nombre d'autres inscriptions seraient sorties
de 1'oubli oa les retiennent 1'ignorance et une craintc

superstitieuse. Mais l'appartement des femmes reste
mysterieusement ferm6, surtout pour l'etranger; et
1'amour des sciences n'est point encore assez fort chez
les habitants d'Uskoub, pour leur faire transgresser
cette premiere loi domestique. Cependant des enfants
nous appelkrent dans un jardin, pour nous montrer,
disaient-ils, une idole. Tel est le nom donn6 par les
Mahom6tans a toute figure et image repr6sentant
I'homme ou les animaux L'AJcoran les reprouve, et ordonne de les briser : prcepte que les Turcs et les autres
Sunnis ont toujours observe avec intol&ance. Nous trouvimes en effet une statue de marbre. dont la t&te et les
bras 6taient mutiles. On reconnaissait une femme assise
sur un tr6ne; et nous pensAmes d'abord A quelque divinit6 de la fable, comme Minerve ou Pallas. Mais la d6-
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de la pose et principalement le temoignage d'un vieillard, qui m'assura l'avoir vue portant a son bras droit
un enfant, me persuaddrent que c'etait une statue de la
sainte Vierge. L'ex&cution en etait pure, et digne du
ciseau classique des anciens. On pourrait done en conclure que Prusias, converti d&s le principe au christianisme, 6leva quelque beau temple au vrai Dieu.
Les restes de l'amphitheitre annoncent d'ailleurs que
les arts florissaient dans cette vile populeuse. Comme
nous traversions son enceinte, un jeune Turc, qui nous
accompagnait, se mit tout a coup h proferer d'obscene.
mal6dictions contre les Genois; et en m&me temps il
nous montrait des souterrains, rec6lant, ajoutait-il, des
tresors introuvables. Un talisman magique aurait mis en
danger la vie de quiconque efit tent6 leur recherche; et
meme il fallait 6viter l'approche de ces lieux funestes.
Tels sont les prijughs qui remplissent universellement
l'esprit des Orientaux,. a 1'rgard des ruines dont le style.
ne ressemble point k celui des constructions modernes,
et dont la destination est inconnue. Nous cherchimes a
calmer le courroux et les frayeurs de notre cic&one, en
lui expliquant que c'6tait autrefois un edifice destink
aux divertissements du peuple, et que dans I'arkne, prCsentement un verger, des hommes et des animaux donnaient le spectacle de leur force ou.de leur adresse. Ces
paroles frapperent son bon sens; et I'heureuse idbe qu'il
conqut de notre savoir changea ses dispositions, au
point qu'il r6petait le soir aux vieillards ce qu'il avait
appris, comme une chose indubitable et faisant honte
ý leur ignorance. Quelques annies plus t6t, le langaZe
de la raison n'efit pas eu le moindre effet sur ces esprits
superstitieux et d6fiants. Le jeune homme resta done a
nos c6tes, et nous aida meme a mesurer le monument.
L'arene a pres de Ioo metres de long; sur 60 de large.
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de lion, pour la libre circulation de la foule. Plusieurs
caveaux voltes, qui servaient probablement de loges
aux bttes feroces, 6tonnent par leur structure simple et
massive. Un pan de la facade tourn6e vers le midi
existe encore, avec quelques lettres de son inscription
frontale.
A l'ouest de la ville, la petite rivibre, qui sort dir
grand lac, coule sons un pont aussi ancien que Pamphitheatre. It est form6 de longs blocs de marbre blanc,
ainsi que les trois arches 6gales qui le soutiennent, sur
une longueur de 30 pieds : aucun ciment ne les lie;
naanmoins, elles se tiennent en 6quilibre parfait, et r6sistent depuis nombre de siecles au poids des charrettes
et lla force du courant:
Une visite exacte et complete d'Uskoub elt exig 6 un
sejour plas long que le n6tre; des fouilles habilement
dirig6es conduiraient indubitablement a la d~couverte
d'autres antiquites pr6cieuses. Les m6dailles d'airain
sont abondantes. Quant a celles, beaucoup plus rares,
d'or et d'argent, elles sont d6truites dans le creuset de
l'orfevre, qui en tire un anneau ou un pendant d'oreille.
Que de pertes irreparables pour la science historique!
Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que ce sont les derniers Grecs de I'Anatolie qui contribuent ainsi a abolir
ces derniers souvenirs de leurs anc6tres. Ayant le monopole de la vente et de la fonte des k6taux, ils emploient tout ce qui tombe sous leurs mains. Quant A
ceux qui ont oui dire ailleurs que les vieilles monaaies
sont recherch6es en Europe, ils les accaparent; et, s'imaginant poss6der un trisor, ils demandent munme pour les
plus communes un prix exorbitant
Le bey nous avait parle d'un puits ymerveilleux en
marbre, auquel conduisait un chemin souterrain. Lorsque nous le pressames de le montrer, il s'excusa
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d'abord, puis, en nia 1'existence : soit qu'i se fit amusko
a exciter notre curiosit- par un conte, soit qu'il craignit
des richesses qn'il supposait y ktre
plut6t d'8tre frustrt
enfouies. Du reste, ii fat aimable jusqu'i lIa fin; et
lorsque nous le quittimes, le r mai, an matin, if exigea
la promesse d'une seconde visite.
Nous retournAmes a toute bride i Aktche-Tcharchau,
I'emparium de Prusias; et, vers midi, nous montAmes
sur one chaloape, qui devait nous transporter a Heracle. Hait liees marines separent ces deux points; et,
comme la brise 6tait propice, le patron de la barque
noas pormettait d'tre au port avant la nuit Noos ne
cruimes. point I sa parole: tes coups de rames faibles et
desunis de ano qnatre hommes d'iquipage annoncaient
assez qu'ils coammenaient, en ce jour et avec noas, le
mitier de matelots. C'taient de jeanes Turcs sans travail, que le reis avait engages a le saivre, a des conditions plus avantageuses pour lui que s'ilseussent6tdes
marins de profession. Tant que le vent gonfla la voile,
tout aila bien; mais la moitik du trajet n'6tait point
ciel s'obscurcit an nord. Les
encore accomplie, quee
nuages s'abaissent, se noircissent, et accourent menagants vers la prone. Le passage du calme F'orage fut
aussi rapide que r6clair qui sillonnait la nue; ek, comme
la lame grossissante nous poussait a la c6te, le vieux
nocher et les matelots toat tremblants s'abandonnerent
a son caprice. Le moindre d6lai eCft 6t6 fatal; car les
derieres vagues qui nous jetkrent sur la plage menaqaient d'engioutir 1'esquif. II fut sauvi avec les bagages, grace an d6voaement de quelques pauvres bicherons,7r ems a notre secours. Une sandale turque, attarde d'un quart d'heure, se brisa sous nos reux, au
mrme endroit. Les homnmes 6chappkrent an naufrage, et
leur r6signation mous toucha. Pas une plainte contre le
coup qui les frappait; pas' une parole outrageant la
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volont6 supreme qui nous 6pargnait et qui !es avait perdus. Neanmoins, il§ 6taient demi-nus et transis de froid
sur le sable, oii le flot insultant lancait les planches bris6es de leur embarcation. Quele legon de patience et de
resignation pour beaucoup de chr6tiens!
Notre tente et quelques planches de sapin dress6es
autour d'un feu p6tillant furent notre gite pour la nuit.
Les naufrag6s vinrent partager notre souper : ils fumerent ensuite et dormirent paisiblement Apres un sommeil que ne troubla pas non plus le tumulte de la temp&te, nous plidmes la tente, et primes la resolution de
c6toyer le golfe, pour gagner HIracle. La route 6tait
incomparablement plus longue et plus difficile; mais la
mer etait toujours courrouc6e, et le retour du calme pouvait 6tre long. Nous laissimes done la chaloupe et les
matelots; et, montant des chevaux, pris au village voisin, nous longeames la rive. La vague venait expirer
aux pieds de nos chevaux, et les mouiller de son &cume.
A un endroit, oi un rocher pro-minent 1'empchait de
s'6tendre, elle avait tellement envahi le passage qu'elle
s'6levait jusqu'a leur poitrail, et.menaCait de les entralner dans son reflux. Sauv6s de cet autre naufrage inattendu sur la terre ferme, nous entrames dans une vall6e qui s'enfuyait entre les flancs de deux montagnes.
Les guides, craignant les dangers d'un rivage qui allait
toujours se resserrant, prf&6rerent prendre une autre
route.
Le paysan turc est peu voyageur. 11 ne quitte guere
sa ferme et son village; et, lorsqu'il en depasse les limites, il ne connait plus les chemins. Souvent, apres
nous avoir 6gares, ils finissaient par avouer naivement
qu'il leur fallait a eux-m&mes un conducteur : c'est ce
qui arriva dans le cas actuel. Nous 6tions a chercher
la trace du sentier, sans pouvoir la reconnaitre, lorsque Ali apercoit un pftre, qui s'enfuyait effray6 de
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des campagnes qu'oppriment impun6ment ses chefs
exacteurs. Ali l'appelle; et le malheureux redouble de
vitesse pour se cacher dans les bois. Alors, nous fimes
t6moins,de la prompte justice que les hommes investis
de quelque autorit6 en Turquie sont port6s a se rendre
arbitrairement. Ali saisit un pistolet et fond sur le
fuyard. I1etait mort, s'il ne se fit arr&t6. Nous le vimes
revenir, avec son prisonnier, qui, content de savoir qu'il
ne serait pas tue, marcha devant nous dans la montagne. Elle etait couverte d'une forkt epaisse, qu'un orage
dormant sur les hauteurs rendait encore plus sombre.
Apres deux heures d'ascension, nous atteignions a
peine son sommet. Les nuages que nous fendions se
fondirent bient6t en des torrents de pluie. La foudre
6clatait sur nos tetes; et son 6tincelle 6'ectrique brillant
a nos pieds d6chirait le voile n6buleux qui recouvrait
des vall6es profondes. Un instant, le coup frappa un
arbre si voisin du guide "qu'il s'arr6ta court, en invo-

quant le nom de Mahomet. Mais Forage avait di3paru;
et, lorsque nous descendimes le revers oppose, le soleil
se montra complaisamment sur 1'horizon, pour secher
nos vetements.

Un seul village, nomm6 Varaqlu, se rencontra sur le
passage. Les ruisseaux d6bord6s et la terre glaise du
sol retarderent la marche de la caravane. Nous n'arri-

vames qu'a la nuit a Alaplu, gros bourg situ6 sur le
bord de la mer, ayant une mosqu6e et un chantier, oh
se construisaient des barques de pcheurs et des sandales. On nous dit que, depuis quelques annes, ce
lieu 6tait beaucoup dechu de sa prospriti : temoignage que confirmaient la solitude du bazar et ses

choppes en ruines. Du reste, tel est, comparativement
du petit aq grand, l'Ftat des villes de l'Anatolie, oil le
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commerce et la fortune pnblique d6croissent avec une
rapidit6 effrayante.
Le bey, jeune bomme plus honnrte qu'instruit, nous
rebut la nuit dans sa maison qu'on peut appeer un chiteau, eu egard au pays. II n'avait jamais etk & Constantinople; et it ne manifestait aucun d6sir de visiter cette
cite, trop progressive dans la voie de la r6forme, au
gr6 de l'aristocratie de province. Le costume osmanli,
qu'il portait avec le luxe de l'ancienne 6tiquette, prouvait assez qu'il tait, par instinct, sinon par consideration du parti conservateur. Ce signe extkrieur nous servait tout d'abord h deviner Pesprit politique et religieux des personnages dont nous itions les h6tes et les
visiteurs. Rarement, nos jagements ont &t6 t•a•raires.
Le 13 mai, nous partimes, dans 1'espoir d'arriver
promptement & H6racl6e, situ6e a rextrkmitf du cap.
Mais, la route 6tant trfs inegale et nos bates fatigues,
nous cheminamnes plus de cinq heures. La contr6e est
d6licieuse. Les collines ombragbes de pins, de hMtres et
de platanes sont r6parties avec grace dans les vallees,
oa croissent le noyer, le tilleul et le chitaignier, qu'enlacent des vignes sauvages. Sur les bords du Lycus, qui
se verse la mer, peu au-dessous de la ville, les franes,
les bouleaux et les peupliers s'elevaient confus6ment et
dessinaient ses vagues et capricieux d6tours. Le blW.
1'avoine et le lin prosperaient, dans une terre 16grement remu&e et vide d'engrais. La fraichear du vent, la
pfrete de Pair, et Pazur de la mer apais&e oommuniquaient a cette nature heureuse la teinte des beaux paysages de l'Italie. On concevait alors comment le peuple
qui colonisa la Grande Grce vint fonder sur ces rivages

une cit6 florissante.
(A suivre.)

Eugene BORt.
#

EUROPE
FRANCE
PARIS

6 mars. - Dechs de M. Meugniot, ancien assistant
de la Congregation et ancien directeur des soeurs.
7 mars. - On fait en France le recensement de la
population. Nous nous soumettons a cet ordre comme
Marie et Joseph se soumirent a l'bdit de l'empereur
Auguste, avec cette difference que nous ne sommes pas
oblig6s de nous rendre au lieu d'origine de notre
famille.
8 mars. - Le matin, funerailles de M. Meugniot.
Y assistent la Mere Marie Maurice, les soeurs officibres
et les sceurs Fenon, Froidefond, Cronenberger, malgr6 la retraite a laquelle elles prennent part.
Le soir, r6union des Dames de la Charite. On y
montre saint Pierre apBtre prechant la charite dans
ses discours et ses epitres et exerqant la charite par ses
actes. L'exemple du centurion Corneille, baptise par
Pierre, nous montre combien Dieu aime la charit6,
puisque un ange vient annoncer a ce centurion que ses
charites sont montees jusqu'd Dieu.
12 mars. - Conference sur M- Alfred Milon. Notre
cher conf're naquit &Rochefort (Charente), le 9 mai
1844; i fit ses 6tudes secondaires au petit seminaire
de Montlieu, de I857 A 1862; les Sceurs de Saint-
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Vincent-de-Paul avaient &t6 quelque temps dans cet
etablissement pour les offices de la cuisine, de la
lingerie, mais elles l'avaient quitt6 en 1854. Le Superieur du petit s6minaire etait M. Rainguet, homme
d'une grande valeur intellectuelle et morale et qui
exerja une influence s6rieuse sur la pi6t6 et le travail
des s6minaristes. II 6tait d6vot au coeur de J6sus et au
coeur de Marie; sa devise etait : ad Jesum per Mariam;
il profitait de toutes les occasions pour d6velopper dans
le cceur de ses disciples une tendre piet6, et ceux qui
ont connu M. Milon dans les grands s6minaires oi il a
6t6 professeur et sup6rieur, nous ont attest6 qu'il avait
beaucoup de d6votion pour la sainte Vierge et que cette
devotion avait frapp6 les seminaristes avec lesquels il
vivait.
Le Sup6rieur de Montlieu 6tait un grand travailleur
et il voulait que tous, professeurs et el~ves, travaillassent beaucoup. II avait fonde une Acad6mie litt6raire, compos6e de douze acad6miciens. Pour etre
requ acad6micien il fallait presenter trois travaux : sur
le latin, la litterature, les sciences; le choix des acad6miciens se faisait au scrutin secret; il devait etre
ratifi6 par le Superieur; on recevait solennellement le
nouvel acad6micien et B cette s6ance il y avait, comme
a 1'Acad6mie franqaise, deux discours, celui du reEu,
celui du recevant. Les comptes rendus de ces s6ances
publiques forment douze volumes; ceux des r6unions
mensuelles, quarante-six. En dehors de ces moyens
d'6mulation, le Sup6rieur contr6lait fr6quemment la
marche des 6tudes par des examens qu'il faisait passer
lui-m8me et qui duraieht un temps assez considerable.
C'est a cette forte discipline intellectuelle que M. Milon
a df sa valeur, son originalit6, sa tournure personnelle, ses qualit6s d'imagination contenue, d'intelligence precise, de diction nette et concise, qu'il a
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manifest6es toute sa vie, soit dans ses sermons, soit
dans la redaction des Annales.
Le Sup6rieur de Montlieu avait soin de d6velopper
dans ses 6ilves non seulement le cceur par la piete,
1'intelligence par 1'6tude, mais encore la volont6 par la
fermete a faire observer la regle et par I'exercice de
la charit6 qu'il encourageait par une sorte de petite
conference de Saint-Vincent-de-Paul, qui s'appelait
petite et grande aum6nerie.
Alfred Milon, ayant achev.- ses etudes secondaires
en 1862, demanda. entrer au Grand Seminaire de La
Rochelle. Celui-ci 6tait dirige par les Pr&tres de la Mission et c'etait M. Flagel qui en ktait alors le Superieur.
Mgr Landriot 6tait 6veque de La Rochelle. M. Milon
a conserve un excellent souvenir de ces deux hommes :
le premier, M. Flagel, symbolisant la bonte, la pater-.
nit6; le second, Mgr Landriot, 6tant un des representants les plus c6l6bres de 1'6piscopat.
M. Milon etait depuis quatre ans au Grand Siminaire,
lorsqu'il se produisit de grands changements dans la
direction (1866). Mgr Francois Landriot fut remplac6
par Mgr Thomas, ultramontain; M. Flagel, au regime
paternel, par M. Souchon, au regime s6vere, au debut
du moins. Ce fut pendant cette annie 1866 que

M. Milon entra dans les ordres sacr6s, le Io juin, et
reCut le diaconat le 22 d&cembre.
Comment se fait-il que nous le trouvons deux mois
apres, le 19 fevrier 1867, recu a Saint-Lazare? Quel

est le motif qui a d6termine sa vocation? 11 a declar6
lui-meme que la lecture des Annales faite au refectoire
du Grand Seminaire avait ete, apris la grace de Dieu,
ce qui I'avait pouss6 a solliciter son entree dans la
petite Compagnie.
I1 eut comme directeur du s6minaire M. Chinchon;
il parait qu'il s'ennuya beaucoup pendant son annee
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de probation et que, pour dissiper cet ennui qui pouvait lui etre fatal, il s'appliqua i ses moments libres i
traduire en latin les trois volumes de la Perfection
religieuse de Rodriguez. Ce qui le frappa pendant
son ann6e de s6minaire, ce fut la haute silhouette et la
science linguistique de M. Bore, qui, secretaire
general, faisait une classe an seminaire, et la grande
dignit6 du P. Etienne, pour lors Superieur general.
M. Milon fut ordonn6 pr&tre le 6 juin 1868 et place
aussit6t au grand s6minaire de Saint-Flour.
Pendant quatorze ans, de 1868 a 1882, M. Milon
professa successivement l'histoire eccl6siastique, le
dogme et la morale. Sonsup6rieur 6tait M. Pereymond.
11 disait de M. Milon que c'6tait un confrere qui
promettait, capable de bien faire tout ce qu'on lui
confierait, prechant avec aisance et simplicit6, .enseignant avec clarti, gouvernant parfaitement ses seminaristes, remarquable surtout par une grande pikt6 et
une regularite exemplaire. Pendant cette p&riode,
M. Milon commenga g precher quelques retraites de
sceurs; en 1877, a Saint-Flour; en 1878, A Riom; en
1879, a Saint-Flour et a Riom; en 188o, a ClermontFerrand et & Saint-Flour; en 1882, a La Rochelle et 1
la Maison-Mire. Pendant que M. Milon 6tait i SaintFlour, il eut une petite crise de decouragement, en
I'ann6e 188o; mais il se ressaisit a la retraite suivante.
Il garda toujours bon souvenir de Saint-Flour et des
confreres qu'il y avait connus. En 1899, il revint
precher dans cette ville pour la consecration de la
chapelle du Grand S6minaire; il a imprim6 son
discours dans les Annales. C'est une belle page d'histoire locale, et M. Milon y manifeste tout son amour
pour sa premiere maison : a Oh! cite de Saint-Flour,
ne te plains pas de tes arides rochers, etc. , M. Milon
avait 6galement le culte du souvenir des confreres, en
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particulier du venerable M. Nicolaux, qui fut recueilli
avec tant d'affection par M. Meuffels Hubert de
Panningen, lorsque le Grand Seminaire de Saint-Flour
fut ferm6 pour les confreres. Pendant que M. Milon
etait professeur a Saint-Flour, il fut question de le
nommer Superieur du petit S6minaire de la meme
ville, et M. Pereymond, consulte, repondit que certainement il aurait bien fait, mais, comme c'etait le troisieme
professeur change dans 1'annee, M Pereymond suppliait qu'on lui laissAt M. Milon; il fut fait ainsi.
M. Milon continua done son cours, a la grande
satisfaction de ses 6elves. Nous n'avons trouv6 presque
aucun souvenir du pass6 dans ses papiers fort rares;
cependant, une lettre avait echappe a la destruction,
c'etait celle de ses anciens 6leves qui, A l'occasion de
leurs noces d'argent, lui renouvelaient leur profonde
affection.
En 1882, on eut besoin d'un Superieur au Grand
S6minaire de La Rochelle. La discipline avait baiss6;
il fallait une main plus ferme pour reorganiser le
Grand S6minaire. Mgr Thomas, qui avait autoris6
M. Milon a quitter le diocese pour entrer dans la
Congregation, le demanda comme sup6rieur au P. Fiat
-et M. Milon fut nomm4. Il revenait chez lui, et
le saint Evangile declare que nul n'est prophte. en
son pays. Quoi qu'il en soit du sens et de l'etepdue.de
cette parple de Notre-Seigneur, on a dit que M. Milon
n'avait pas r6ussi k gagner les sympathies de tout le
monde; mais chacun salt qu'on ne peut pas plaire
a tout le monde. ( II avait, &critl'historien du Grand
Seminaire'de La Rochelle, un extreme d6sir de voir
les seminaristes aller tres loin dans la perfection:
supportant difficilement leurs imperfections, voulant
les former a une vie rude et austere. , Pour bien comprendre cette appreciation, il faut se rappeler que
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M. Milon avait ite nomm6 dans le but de r6tablir une
exacte r6gularit6. Quoi qu'il en soit, les changements

dans la direction du diocese obligerent M. Milon A
dire comme saint Gregoire : jJetez-moi a la mer ,>et
notre cher confrere fut rappel6 a Paris en 1885. Pendant son court sejour a La Rochelle, ii avait recuellli
des notes pr6cieuses et abondantes qui lui servirent
plus tard a faire une histoire manuscrite du Grand
Seminaire de La Rochelle.
Pendant que M. Milon s'occupait la Maison-MrMe,
le P. Fiat songea a envoyer des jeunes gens a Rome
pour prendre leurs grades. M. Milon fut charge de
les accompagner et de les diriger (1886). La premiere
bande se composait des freres Bouat, Chavannes,
Dalbera et Laux. Ils logerent chez nos confrbres
italiens a Monte-Citorio. D1s janvier 1887, M. Milon
insista aupres du P. Fiat pour obtenir que les Franqais
soient s6par6s des Italiens; le grand Conseil fut d'un
avis n6gatif; M. Milon ne se decouragea pas; ii
renouvela son rapport et le Conseil fut frappe de la
valeur des motifs mis en avant; on decida en principe
qu'il y aurait une maison s6paree, mais la chose ne fut
ex6cutbe que lorsque M. Milon eut quitti Rome.
M. Milon avait profit6 de son s6jour dans la Ville
tternelle pour se faire recevoir docteur en th6ologie a
l'Apollinaire.
Pendant les vacances (1887), il fut place a Cambrai.
Il y s6journa cinq ann6es, pendant lesquelles, au
t6moignage de l'historien du Grand Seminaire de
Cambrai, c M. Milon eut l'estime de tous ses l66ves
qui le trouvaient clair, m6thodique, pr6cis, pratique ,.
11 enseigna d'abord toute la morale pendant trois ans,
mais en 1890, par suite de la division des matieres en
morale g6n6rale et morale sp6ciale, ii fut charge de ce
dernier cours. Entre temps, a ses moments perdus,
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it composa la table des oeuvres de Saint, Vincent.
11 eut quelques dificultes cependant; aussi songeat-on A le nommer Sup&rieur du Siminaire de philosophie
de Solesmes; mais M. Milon d6clara qu'il avait une
profonde r6pugnance pour I'office de Superieur et que
n'importe quelle situation lui serait bonne, pourvu que
ce ne fdt pas la situation au premier rang. C'est alors
(1892) que, M. Terrasson, malade et menac6 de c6cit6,
ayant demand6 A t.re d6charg6 de son office de
secr6taire g6naral de la Congr6gation de la Mission,
on nomma M. Milon A sa place, le 21 juillet 1892.
. M. Milon venait de trouver sa voie, et pendant
vingt-deux ans, de 1892 a 1914, il allait remplir d'une
faqon vraiment supirieure l'office qui lui 6tait confie.
Le secr6taire g6neral assiste au Conseil de. la
Congregation et r6dige le compte rendu des seances.
On peut distinguer dans ce compte rendu la matiere
et la forme. La matiere, ce sont les choses trait6es; la
forme, c'est la maniere dont ces choses sont presentees;
cette maniere peut etre plus ou moins claire, plus ou
moins nette, plus ou moins concise. M. Milon n'est
jamais prolixe dans ses comptes rendus; on peut dire
cependant que, sauf pour les comptes rendus r6dig6s
par M. Ltienne, M. Milon est moins sec que ses
pr6d6cesseurs. Quant a l'&criture matirielle, M. Milon
est sur ce point d'une supdriorit6 incontestable; on
lit facilement ses comptes rendus comme ceux de
M. Etienne ; ceux de M. Bor6 se lisent 6galement sans
trop de peine; ceux de MM. Wargnier, Devin,
Terrasson, Salvayre, exigent beaucoup d'efforts; quant
A ceux de M. Pemartin. ils sont illisibles. II faudra
dans la revision des Regulae officiorum ajouter un
article obligeant le secretaire general A savoir ecrire
lisiblement.
Le secr6taire g6n6ral est 6galement archiviste de la
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Congregation; c'est lui qui doit conserver les pices
secretes, les lettres importantes, les documents. 11 est
aide pour cela par un certain nombre de confrtres.
Parmi ceux qui ont aid6 efficacement M. Milon dans
ce travail de classement, de recherche dans les bibliotheques, etc., sans parler des vivants, ce qui serait
contraire a la modestie pr6nbe par saint Vincent,
il faut nommer M. Br6teaudeau, archiviste dans 1'ame,
ayant suivi les cours de l'Ecole des chartes, bourreau
de travail; il a rendu d'immenses services a M. Milon
et a la Congr6gation. M. Milon a op6rI le classement
des archives autant que l'exiguit6 du local le permet.
Le secr6taire gn&eral est charg6 de la r6daction des
Annales. Avant M. Milon, les Annales 6taient simplement un recueil de quelques lettres 6difiantes; le
travail de composition n'6tait pas considerable;
M. Milon a renouvel6 v6ritablement les Annales; il
leur a donn6 une allure plus moderne, une tournure
plus scientifique; il a voulu en faire une histoire de la
Congr6gation, aussi bien dans le present que dans le
passe, un expos6 de ses ceuvres diverses. II n'aimait
pas beaucoup Ies r6cits de voyages, Ies aventures
emotionnantes; il pref6rait les d6tails historiques,
geographiques, qu'il avait soin d'illustrer par des photographies et des cartes. 11 a publiC l'histoire de la
Congregation par M. Lacour et par M. Perboyre; il a
donn6 les principaux panegyriques ide saint Vincent
prononces soit avant, soit apres la R6volution; i!
aimait les apercus g6n6raux, la philosophiede.l'histoire; un des sp6cimens les plus caracteristiques de
son genre se trouve dans la serie d'articles intitul6s :
A travers les tempites. C'est &critet pens6 a la maniere
de Bossuet. II a inaugur6 les notes bibliographiques
et il a rendu compte, pendant ces vingt-deux ans, de
488 livres concernant saint Vincent ou la Congr6gation.
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Evidemment, ses appreciations n'avaient pas le don de
l'infaillibilit6 et ne pouvaient plaire a tous, la chose
6tant absolument impossible; peut-etre, ý la fin surtout,
a-t-il mis dans quelques-unes de ses notes bibliographiques une certaine vivacit6; M. Milon sentait fortement et disait fortement ce qu'il pensait; quoiqu'il en
soit, ses appr6ciations' 6taient toujours originales, et
dans l'ensemble, dans la tres grande majorit6, on peut
dire qu'elles sont parfaites de nettet6, de concision,
de jostesse.
M.Milon aimait a parler des ceuvres,et l'on peut dire
qu'il a 6t6 un pr6curseur sur plusieurs points. Quand
les syndicats professionnels ont &t6 commences, bien
peu de person'nes, meme dans le clerg6, goataient ce
genre d'oeuvres; M. Milon gst entri r6solument dans
le mouvement et il a pouss6 fortement A la roue; il a
parli fr6quemment, avec insistance, de la naissance
et des progres des syndicats de l'Abbaye.
M. Milon a 6galement parl6 souvent des &coles
menageres, des ateliers professionnels et, sur ce point
encore, quelle influence n'a-t-il pas exerc6e! On peut
dire que, par ces invitations r6p6tees, par ces gouttes
d'eau qui tombaient periodiquement -dans chaque
num6ro des Annales, il a transform6 l'Ftat parfois
regrettable de quelques orphelinats o6 les notions de
travail vraiment pratique et .utile pour les enfants,
travail r6munbrateur, 6taient, sinon totalement inconnues, du moins un peu oblit6r6es, ce qui a provoque
*dans les Parlements et les assembl6es des r6criminations trks fortes (et pas toujours injustes), contre certains orphelinats de religieuses.
M. Milon publiait aussi les documents interessant la
double famille de spint Vincent; il donnait des rensei,gnements pratiques, des r6ponses utiles; en un mot, il
avait fait des Annales, en meme temps qu'une histoire
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de la double famille, une petite chaire, non pas officiclle, mais officieuse, d'oi ii distribuait les v6rit6s...
sociales.
De tous ces travaux sont sortis un grand nombie
d'ouvrages, soit imprimes, soit encore manuscrits, dont
il faut dire quelques mots:
i° Ripertoire historique. - Cet ouvrage contient la
liste des Superieurs de la Congrigation de la Mission
et de la Compagnie des Filles de laCharit6, le tableau
des assemblies gen6rales et sexennales de la Congregation de la Mission, la liste des 6tablissements de la
Congr6gation de Ia Mission depuis saint Vincent
jusqu'a 1goo; la table des notices des pretres et freres
de la Congregation de la Mission avec 1'indication des
livres oiu elles se trouvent la liste chronologique (avec
Vindication de leur objet) des principaux ackes du
Saint-Siege, concernant la double famille de saint
Vincent; enfin, une table analytique et chronologique
des Annales de la Congregation depuis leur origine
jusqu' 190oo, vrai travail de binedictin qui n'est point
sec du tout et qui se lit avec plaisir. Cet ouvrage a 6t6
imprim6 en Igoo;
20 Petit Atlas de la Congr~gation de la Mission, contenant les cartes des pays oi sont situees les Missions
de cette Congregation, avec des renseignements'historiques et l'indication des monnaies, mesures de distance, etc., usitees dans ces pays. Ouvrage imprime en
1906;
3° Ce livre est le r6sume d'un grand ouvrage manuscrit, qui comprend dix-neuf in-folio, dans lequel
M. Milon a reuni, aupres des cartes de chaque pays,
des photographies de maisons de confreres et de
sceurs, avec quelques reaseignements sommaires;
4° I1existait d6ja des recueils de notices sur pr&tres,
clercs et freres de la Congregation; M. Milon les a
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compl6ets par trois volumes. M, Milon n'entendait pas
les notices dans le meme sens que ses pr6d6cesseurs; il
a publiC un certain nombre de notices manuscrites dont
il a l6agu6 beaucoup de details 6difiants pour y laisser
surtout les details historiques; ses notices sont beaucoup plus abr6iges que celles de ses prddcesseurs; on
peut regretter qu'il n'ait pas publi6 int6gralement ces
vieilles notices avec leur parfum particulier et qu'au
lieu d'en faire un ccPre spirituel ,, il en ait fait plut6t
une Histoire; peut-etre publierons-nous quelque jour
ces vieilles notices savoureuses; mais l'homme propose
et Dieu dispose.
5° Les prde6cesseurs de M. Milon avaient publi6
une s6rie de Mimoires sur les diff6rents pays, notamment des M6moires sur la Chine, en cinq volumes; ces
derniers avaient soulev6 bien des difficult6s de la part
d'un ordre religieux, i cause des details sur les rites
chinois; pratiquement, ces cinq volumes n'existaient
guere plus qu'i la Bibliotheque nationale et dans
quelques rares bibliotheques; M. Milon les a r6dditis,,
en lesabr6geant, en supprimant les details qui auraient
pu provoquer une-nouvelle lev6e de boucliers de la part
de cet ordre religieux, et il les a compl6t6s en les
conduisant jusqu'i nos jours; ce travail comprend
trois volumes in-octavo;
6° Anciennes Annales. - M. Milon avait commence
i publier les materiaux qu'il avait recueillis.Ces mat&riaux formnent actuellement vingt-sept volumes. Ils
contiennent toute I'histoire de la Congr6gation et de
saint Vincent, ann6e par annie, depuis la naissance
de notre saint fondateur jusqu'en 1878. Nous avons
d6ji commence i publier; nous continuerons, s'il plait
a Dieu, dans chacun des numeros des Annales; ces
mat6riaux seront de M. Milon; nous nous contenterons de les expliquer, de les comparer entre eux, le
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tout sans pr6tention litteraire ni savante, mais dans
un but d'idification.
7" Reperoire de jurisprudence et d'administration,
6 volumes, gros in-8a. - C'est un dictionnaire du Droit
canon de la Congregation. On y trouve; dans l'ordre
alphab6tique, tous les sujets pouvant interesser la
jurisprudence et 1'administration de la Compagnie:
pour chacun de ces sujets, on indique ce que, disent les
PaIes, les Assemblies generales, les Superieurs g6neraux, les.Constitutions, les regles des offices, les directoires, les auteurs de Droit canon ou de morale. C'est
le developpement d'un travail semblable qui avait 6t6
fait beaucoup plus succinctement par M. Aladel. La
forme dictionnaire, ordre alphab6tique, rend faciles
les recherches, mais expose a des r 6 petitions. On a
demand6 a la derniere Assemblee generale de faire un
travail, sinon semblable a celui-ci, au moins se rapprochant de lui. Quand la prochaine Assemblee aura
modifi6 pour les conformer au Codex les livres de la
Congregation, les six volumes de M. Milon pourront
&treutiles pour composer le compendium demandi.
Nous devons ajouter que M. Milon s'est toujours
grandement preoccup6, mais particulibrement depuis
dix ans, du Droit canon de la Congregation. II avait
sur ce point des idCes oppos6es a celles de la dernitre
Assembl6e. II aurait voulu que nous fussions deciar6s
religieux proprement dits et il avait entrepris in autre
travail canonique qui est rest6 inachev6 ou dont nous
n'avons trouv6 dans ses papiers que quelques feuilles.
Ces feuilles traitent particulierement de nos vceux; la
grande difficult6 que fait M. Milon pour ne pas admettre
que nos vceux soient des vceux non publics, c'est qu'il
craint que les Sup6rieurs aient tout droit sur les inferieurs et que ceux-ci soient entierement a la merci des
superieurs, lesquels pourraient sans motif chasser les
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confreres en leur disant : < Vos vceux, je ne les ai pas
accept 6 s. » Toute la these de M. Milon est une confusion du mot acceptation; si nos voeux ne sont pas
accept6s canoniquement, il craint qu'ils ne soient pas
accept 6 s tellement; il craint que la Congregation

puisse nous mettre a la porte comme elle veut, sans
rime ni raison, ce qui est manifestement erron6; la
reponse est simple : nos voeux ne sont pas acceptes au
sens canonique, de manitre a faire de nous des religieux, mais ils sont acceptes au sens usuel du mot: nos,
vceux sont un contrat; nous nous engageons a servir la

Congr6gation et la Congr6gation s'oblige a nous
garder, A nous fournir tout ce dont nous pouvons avoir
besoin physiquement, intellectuellement, moralement,

surnaturellement; elle nous accepte, mais cette acceptation n"'tant pas l'acceptation canonique proprement

dite, ne fait pas de nos voeux des vceux de religion, ni
de nous des religieux. C'est done a juste titre que la

derniere Assemblee g6n6rale.a declare que nos vceux

n'etant pas publics au sens canonique, c'est-i-dire

accept 6 s au sens canonique, de maniere a faire de
nous des religieux, nous rentrions dans le titre
XVII.
Le bon Mi.Milon 6tait anime d'excellentes interitions; ses difficult6s partaient d'un souci l6gitime; mais
elles 6taient chimeriques et reposaient sur un malentendu. Toutefois cette imperfection, glissee dans les
travaux canoniques de M. Milon, ne doit pas nous faire
oublier la valeur de l'ensemble de son ouvrage . . Milon
6tait certainement un esprit puissant, une intelligence
claire; il connaissait parfaitement les grands canonistes et moralistes, et s'il n'avait pas fait la confusion
initiale, qui malheureusement a de trbs grandes cons6quentes parce qu'elle est initiale, il nous aurait
donn6, presque parfait, le Droit canon de la Cpngr6-
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vzam.
M. Milon avait projet6 un repertoire asc6tique de
saint Vincent et de la Congregation. II est fait mention
de ce projet dans la pr6face de l'ouvrage prec6dent.
Nous n'avons rien trouv6 . ce sujet dahs ses papiers.
Un dernier travail, simplement 6bauch6, comprend
seize volumes, mais oi abondent les pages blanches;
il a pour titre: Ripertoire des maisons de sceurs.
M. Milon avait dispos6 par ordre alphab&tique toutes
les maisons des sceurs et il avait commenc6 a recueillir
des mat6riaux pour faire l'histoire de chacune de ces
maisons; grand travail qui pourrait, aussi bien que
celui des maisons de confreres, 6tre avanc6 rapidement, si chaque maison de missionnaires on de soeurs
nous envoyait les travaux, photographies, cartes, qui
concernent leur maison.'Nous continuerons ce travail
au fur et a mesure que les documents nous tomberont
entre les mains.
On voit, par cette 6num6ration rapide, que M. Milon
abien travaill6 pour la Congr6gation et que,semblable
a la femme forte, il n'a pas mang 6 son pain dans
I'oisivet6 : Panem-otiosa non comedit.
M. Milon ne s'est pas born6 i ces travaux de congregation; il en a fait d'autres, particulibrement sur les
'Ami du clerge a fait paraitre sur
questions sociales.
ce sujet une s6rie d'articles,dus ~ la plumedeM.Milon.
M. Milon y parle des bases de 1'6conomie sociale; il
6tudie lesdoctrines 6conomiques delaBible,d'Athenes,
de Rome, de l'Evangile, des Apotres, des Peres de
l'Eglise, du moyen Age; il montre l'influence de la crise
religieuse du seizieme siecle sur la question 6conomique; il 6tudie le r6le social de l'1glise, la doctrine
des th6ologiens sur les questions sociales; il expose
les idles des differentes 6coles sociales du dix-neu-
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vieme siecle; il commente enfin 1encyclique Rerum
novarum avec toute son intelligence et tout son coeur.
Ces lemons, avant d'etre imprimses, avaient &td donnies
soit aux 6tudiants de la Maison-Mere, soit aux syndicats de 1'Abbaye. La bibliographie de ce beau travail
est vraiment 6tonnante.
M. Milon n'6tait pas seulement secr6taire g6neral
de la Congregation, il 6tait aussi bibliothecaire de la
Maison-Mere. 11 a beaucoup aime sa chore bibliotheque et jusqu'a la fin de sa vie il n'a jamais manque
d'y monter tous les jours. 11 avait entrepris le travail
colossal d'un catalogue des 27000 volumes que la
Bibliothbque contenait en Igoo; cela suppose non
pas 27 ooo fiches mais le double, le triple, quelquefois
le quadruple, car la plipart des noms sont recenses a
trois ou quatre endroits : nom de l'auteur, nom principal de l'ouvrage, nom secondaire de l'ouvrage,
cat6gorie a laquelle appartient l'ouvrage. En 1902,
M. Milon termina ce catalogue qui est double : un
g6ndral en trois grands in-folio pour tous les livres de la
Bibljotheque et autant de catalbgues speciaux qu'il y
a de matieres diff6rentes : Ecriture sainte, liturgie,
conciles, patrologie, thiologie, apolog&tique, ascitisme, pr6dication, Droit canon et Droit civil, philos 9 phie, sciences, histoire g6n6rale, bistoirede France,
histoire des autres peuples, biographies, geographie,
litterature, archeologie, m6langes, revues, ouvrages
concernant la Congr6gation de la Mission.
M. Milon a fait paraltre dans les Annales une serie
de Lettres d'un Bibliothicaire dans lesquelles il donne
des conseils tres pr6cieux et qui ddbutent par ces
mots : ( Je ne suis plus de la cat6gorie des honn&tes
biblioth6caires qui pensent A faire leur catalogue, ni
de celle des courageux biblioth6caires qui ont commenc6 leur catalogue; mais je suis de la categorie des
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heureux bibliothecaires qui ont fini leur catalogue. >
M. Milon a passe la plus grande partie de sh vie
dans le petit cabinet du secr6taire g6neral, sans cependant s'abstenir de tout ministare : d'abord tous les
trois mois il allait aux Andelys pour confesser extraordinairement les sceurs de la Soierie; tous les ans ii
prechait une ou deux retraites de soeurs : en 1892, a
Mill Hill (Angleterre), plus la retraite pastorale a
Saint-Walfroy; en 1893, a Naples, plus la retraite
aux Missionnaires de Binson, la retraite pastorale de
Nice, la retraite d'ordination de Saint-Flour, la retraite
aux s6minaristes de Troyes; en 1894, a Ans (Belgique);
en 1895, la retraite pastorale d'Oran et la retraite aux
s6minaristes d'Alger; en i896, a Naples, a Palerme;
en 1897, de nouveau a Naples, a Palerme, a la MaisonMere ; en 1898, a Ans, plus la retraite aux s6minaristes
d'Angouleme et de Lille; en 1899, a Montolieu, a
Naples, a Palerme, plus les retraites aux seminaristes
de Cahors et au s6minaire Saint-Vincent de la rue
du Cherche-Midi; en 1900, la maladie l'emp&cha de
pr&cher; en 1901, nous le trouvons donnant les exercices aMontolieu et pr&chant la retraite au s6minaire
de Nice; en 1902, a Ans, au Berceau de Saint-Vincentde-Paul; c'est lI que nous avons eu l'avantage de le
connaitre particulierement et d'appr6cier son genre,
ayant suivi int6gralement la retraite qu'il donna aux
Soeurs et ayant admir6 sa clart6, son originalite, sa
maniere saisissante de pr6senter les sujets; il parlait
lentement; rien n'6chappait de ce qu'il disait; il
parlait simplement, sans phrase ronflante ou a effet;
n'exag6rant rien, soit dans la doctrine, soit dans le
ton; il parlait pratiquement; il parlait brievement; ses
discours n'6taient pas bourres de doctrine; ils contenaient deux ou trois idees qu'on retenait facilement et
qui 6taient pr6senties, retournees, dilu6es de plusieurs
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faqons, de maniere a les graver profondement dans les
esprits et les ccrurs; cette meme ann6e 1902, il pr&cha

aux sceurs de Rome et aux pr&tres de Constantine; en
1902. il pr&che i Fribourg (Suisse), aux s6minaristes de
Saint-Flour et de Vannes; en 1go04 Chateau-1'EIveque;
en 1905, a Chktillon-sur-Chalaronne, a Madere, a
Madrid; en 1906,

a Montpellier; en 1907, a Fribourg,

Montolieu, Pen-Bron; en 1908, a Lisbonne, Madere et
aux syndicats de l'Abbaye; en 1909, a Casale-Borgone
pres Turin, a Montolieu; en 191o, a Metz et i Madre;
en 191 1, . Montolieu et au Bercean de Saint-Vincent

oi il fut temoin de la mort de M. Serpette, h qui il
rendit un juste hommage, timoignant de la grande
reconnaissance qu'il devait a ce confrere pour la
charit6, les soins dblicats et empresses que le Superieur
du Berceau lui avait rendus pendant que' lui-m6me,
M. Milon, -tait malade et htait venu se soigner an
Berceau; sa derniere retraite de sceurs fut prechee a
Monaco.
En dehors de ces sorties pour retraites, il repr&senta plusieurs fois M. le Suprieur gen6ral a quelques
grandes solennites, comme aux fetes en l'honnepr de
saint Anselme, a Aoste; il fit quelques visites comme
commissaire extraordinaire; il faut ajouter 6galement
le petit voyage qu'il faisait tous les ans a Wernhout
pour presider la distribution des prix. M. Dillies,
sup6rieur, et M. Milon, secr6taire gnexral, avaient de
grandes affinit6s d'esprit; tons les deux aimaient le
vrai, le beau, le bien; tous les deux 6taient classiques
dans le fond de L'&me; tous les deux r6v&raient I'antiquit6; mais tons les deux 6taient modernes, tres
modernes, dans le bon sens du mot; ils comprenaient
la mentalite de leurs concitoyens et ils les prenaient
tels qu'ils 6taient pour les amener, si possible, A
devenir ce au'ils devaient etre; tous les deux accep-
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sociales que i'6poque semblait r6elamer; aussi M. Milon
faisait-il avec une joie qu'il ne cachait pas ce petit
voyage annuel de Wernhout; on le recevait solennellement ; il se prktait simplement a ces honneurs; le
clou de son sejour 6tait un discours original, bien
frappe, qui venait confirmer, appuyer par sa grande
autorit6 de secr6taire g6n6ral et de personnage venu
de Paris ce que M. Dillies avait enseign6 dans l'ann6e
aux professeurs et aux 616ves. M. Milon tait le confirmatur, le garant, venu du centre de la Congregation
et corroborant ce qui parfois pouvait paraitre trop
avanc6 dans !es id6es pedagogiques de M. Dillies.
Si nous ajoutons a ces grandes sorties les petites
qu'il faisait de temps en temps pour donner a la rue
du Bac les pr6nes ou les conferences a son tour,
nous aurons a peu pres 6puis6 la carriire active de
M. Milon.
Vint 1914, la d6mission du P. Fiat, la nomination
du P. Villette; M. Milon souffrait depuis quelque
temps d'une surdit6 qui le genait au Conseil de la
Congregation, ayant parfois difficult6 pour saisir les
nuances des diff rents avis.
w
II sentit que c'6tait le moment de se decharger de
son office de secr6taire g6neral; il le fit peu apres
1'Assembl6e g6nerale et il v6cut des .lors dans sa
modeste chambre, non pas oisif, mais separ6 des
autres. Il continua ses travaux; il fit un petit
resume de 1'Histoire de la Congrigation de 1874 a
i918, qui fut lu au r6fectoire pendant I'Assemblee de
1919; ce n'est qu'un resum6 tres rapide; nous le donnerons par chapitre dans les Annales en le compl6tant
et le developpant. II fit aussi'une Histoire des Fillesde
la Chariti qu'il destinait aux gens du monde; c'est
l'Histoire que nous avons commenc6 a publier dans
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les Annales; M. Milon a passe plusieurs details
intimes et interessants qu'il n'a pas jug6 devoir etre
signalks au public; comme son histoire ne paraitra
que dans les Annales, nous donnerons a l'occasion
ces d6tails 6difiants et propres a la famille, soit dans
des notes, soit dans des appendices. Cette histoire
a 6t6 lue au r6fectoire de Saint-Lazare il y a deux ou
trois ans et-a et6 trouvee bien interessante. M. Milon
s'occupait 6galement des travaux canoniques, dont
nous avons parle plus haut. De plus, il relisait les
vieux auteurs classiques, en particulier Cic6ron et
Bossuet.
Bient6t les infirmites s'accrurent; on le mit A I'infirmerie; il eut deux attaques qui le conduisirent aux
portes du tombeau; le poids de la vieillesse se fit de
plus en plus sentir; sa surdit6 6tait devenue complete; cependant c'etait toujours le m&me homme, poli,
aimable, recevant avec respect, bonne maniere, ceux
qui allaient le voir. Et puis, la maladie s'abattit lourdement sur ce corps use; ce fut un coup de. massue;
il en souffrit terriblement dans ses nerfs irrit6s et
agac6s; bient6t ce fut la fin; elle fut terrible; son
agonie fut penible; I'administration des derniers sacrements fut un supplice; Dieu purifiait parces souffrances
le fidele et vaillant serviteur qu'il se preparait A couronner; enfin, ce fut la mort attendue, d6siree, impatiemment souhait6e; elle arriva le 3 mars, i" mercredi
du mois de saint Joseph; quelques ann6es auparavant,
M. Milon exhortant la Mere Kieffer sur son lit de
mort, avait dit : c Un mercredi de mars, c'est un beau
jour pour mourir. n
Et I'on mit ce corps qui s'6tait tu6 pour la Congr6gation dans l'humble r6duit de Cherche-Midi; les
funerailles furent simples; en dehors des pretres, des
clercs et des freres de la Maison-Mere, quelques rares
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personnes, cinq ou six seulement, assisterent a la c6rimonie.
M. Milon a bien et beaucoup travaill6 pour la
Congr6gation; il 4tait juste que les Annales, oh il a
tant et si bien 6crit, fissent une longue mention de
lui. La Congr6gation lui doit beaucoup et l'on peut
mettre M. Milon a c6t6 des personnages qui ont le
plus travaille pour elle, avec les Abelly, les Almiras,
les Jolly, les Collet, les Etienne, les Pemartin.
Apres la mort de M. Milon, nous avons recn les deux
hommages suivants que nous nous faisons un pienx
devoir d'insirer entibrement :
M. MILON ET LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
FEMININS DE L'ABBAYE

8 Quand nous nous reportons par la pens6e a I'origine des Syndicats de l'Abbaye, 1'action de grice
monte de nos coeurs vers Dieu dont la Providence a
si merveilleusement r6uni autour de leur berceau des
d6vouements 6claires les plus capables de les affermir,
de les d6velopper et de les p6n6trer de la doctrine
catholique.
( M. Milon, alors secritaire g6neral de la Congrigation de la Mission et membre du 4 Comite consultatif des Associations professionnelles de 1'Abbaye ,,,
a 6tC de fait leur premier e conseiller moral ,, et avec
le comte Jean Oursel, lear
6clucateur , principal
dans l'6tude et I'application de la doctrine sociale
catholique, base de l'organisationchrtlienne du travail,
le but unique des organisations et des efforts des syndicats de 1'Abbaye.
S(Les explications et les developpements de l'Encyclique de Leon XIII sur la condition des ouvriers sont
restis inoubliables dans le coeur et la mimoire des
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dirigeantes de I'Abbaye et ont itd le phare de la petite
barque qui, depits bient6t vingt-cinq ans, ne cesse
d'avancer a travers les vents et les temp&tes.
( M. Milon voyait avec consolation les fils et les filles
de saint Vincent marchant sur les traces de leur bienheureux Pere, imitant Notre-Seigneur, la source et le
module de toute charit6, contribuant i all6ger les durs
labeurs des travailleuses, pressant les employeurs A
la pratique de la justice, de la charit6 a leur 6gard,
surtout dans les institutions annexbes aux syndicats
oi elles servent les classes laborieuses dont Leon XIII
a signal les maux et les souffrances.
( Loin de penser que les ceuvres ouvrieres ditournaient les Filles de la Chagit6 de l'esprit de saint

Vincent, il y voyait l'application de 'leur d6vouement

i des miseres nouvelles que saint Vincent aurait &te
le premier a soulager, comme toutes celles de son
6poque.
6
t II pensait que si les lois scolaires avaient enlev en
France aux Sceurs l'instruction chretienne de l'enfance,
elles devenaient dans les Cours professionnels, dans
les Centres menagers, c( les 6ducatrices )) de la jeunesse, des femmes et des meres 'de demain, afin de
ramener A sa vraie et grande.mission la femme lanc6e
dans les usines, le commerce, etc., de la garder au
sein de la famille chretienne que tant de -lois impies
ont si profond6ment 6branlee...
a M. Milon n'a pas cessi d'encourager, d'ofienter,
avec la Mere Kieffer, les Filles de la Charit6 dans la
voie des organisations professionnelles, menageres et
familiales, moyens pour lui de ramener I'esprit et la
pratique du Christianisme dans le monde du travail.
C'est . M. Milon que les organisations ouvrieres
(syndicats et 6coles menageres) de l'Abbaye doivent
leur meilleur protecteur i Rome, Mgr Vaneufville,
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chanoine de Saint-Jean-de-Latran, son ancien elve
au Seminaire de Cambrai et son admirateur, lequel
leur a rendu aupres du Saint-Siege de pr6cieux
services. Comme M. Milon, divou6 serviteur de la
Vierge puissante, Reine et Maitresse de l'univers
et particuiibrement des associations syndicales de
l'Abbaye qui se sont consacr6es a Marie Immaculee
des leur fondation, Mgr Vaneufville, chaque fois qu'il
vient a Paris, vient c6lebrer la sainte messe & I'autel
de I'apparition, dans la chapelle de la rue du Bac.
( Que la Vierge puissante reste toujours la Reine,
l'Organisatrice, la R6formatrice des Syndicats de
1'Abbaye! Nous demandons a M. Milon de nous
P. V.
obtenir cette grace. » ,
, Nous avons appris avec une vraie peine la mort du
v6n6rable M. Milon. II fut 1'un des protecteurs et des
amis les plus d6voues des syndicats de I'Abbaye. II
les aima et eat confiance en eux.
• Nulle de nous n'a oubli6 l'excellente retraite que,
malgr6 toutes ses occupations, M. Milon voulut bien
nous precher a Saint-Germain-des-Pr6s. Sa parole
pen6trante nous a si vivement et si profondbment fait
sentir la n6cessit6 d'une vie surnaturelle intense, si nous
voulions nous occuper fructueusement des associations
professionnelles, que nous n'avons jamais oublie cette
paternelle lecon.
, Dans une autre circonstance, nous recimes encore
de lui de pr6cieux enseignements : se rendant aimablement . I'invitation du Syndicat des Institutrices,
M. Milon vint nous expliquer 'encyclique Reumn
novarum. Avec sa bont6 habituelle, il t6moigna une
grande satisfaction en voyant que chacune de nous
s'6tait munie d'un exemplaire de 1'Encyclique, dans
lequel nous suivions les commentaires qu'il faisait, et
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nous notions les passages les plus remarquables qu'il
mettait en lumiere et qu'il gravait dans nos esprits.
it Aprks nous avoir expose dans quelles circonstances
parut I'Encyclique, 1'acuit6 de la crise qui sevissait
dans le monde du travail, crise v6ritablement nee de
misere imm6rit6e , .des travailleurs dont parle
la
Leon XIII, mais qu'aggravaient les faux remedes proposes par les utopistes et les agitateurs, M. Milon nous
fit remarquer avec quelle force le grand Pape condamnait le socialisme, et indiquait ensuite les moyens
pratiques de rem6dier aux maux de la societt, mais
en insistant sur la n6cessit6 premiere de travailler a
ramener Dieu et sa loi dans les rapports entre les
pour conclure, M. Milon disait tout
hommes. -Et
6mu : , En achevant cette lecture, je me.suis &crie :
a C'est lien cela! Toute Ia question ouvriere est ici
« resolue!... n Ce qui nous a toujours fait regarder
l'Encyclique comme notre charte, oa nous avons puis6
nos principes,notre plan d'organisation et d'action.
c Enfin, au moment oi l'on c61brait 1 centenaire
d'Ozanam, ce qui amena A Paris le cardinal Vannutelli, M. Milon se fit notre introducteur aupres de Son
Eminence et lui presenta les dirigeantes des syndicats,
lui dit ce que nous 6tions, ce que nous d6sirions faire,
ce qui 6tait commence... Et le cardinal nous b6nit,
nous accorda sabienveillance, et parlade nous a Rome,
fut-il dit plus tard.
t Et toujours, quand nous allions lui offrir nos voeux
de bonne ann6e, le bon M. Milon s'informait longuement die nos progres, se faisait expliquer nos services,
nous recommandait telle d6marche, telle innovation,
en un mot, nous t6moignait un int6ret tres vif et
persistant.
( Nous sommes persuadees que cet interet persistant
I'accompagne dans l'autre vie, et que tout pres du bon
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Dieu M. Milon pense encore aux syndicats f£minins,
et les recommande au Seigneur. - Gardons une profonde reconnaissance a ce guide et ami de nos premieres'
P.. V.
ann6es, prions pour lui et prions-le. )
Terminons ces t6moignages I l'honneur de M. Milon
par le t6elgramme suivant envoy6 par Sa Grandeur
cCeur profond6Mgr Lecomte, 6veque d'Amiens :
ment afflig6, partage deuil chere Congr6gation. Ai
c61•bri messe pour inoubliable et taut aim6 maitre
Milon; inexprimables regAets. LECOMTE. )
14 mars. - Nous empruntons a la Rucke syndicale
l'article suivant, en y ajoutant un detail qui n'est pas'
signal&, c'est que M. Cazot, directeur des sceurs, assistait a la cl6ture de ce congres a c6te de Mgr Cr6pin.
CONGRES DE L'UNION CENTRALE DES SYNDICATS
PROFESSIONNELS FEMININS DE L'ABBAYE

t Le septieme Congres des syndicats de F1'bbaye s'est
tenu en leur siege social, du 1 an 14 mars. Pendant
trois journies d'6tude, 1s principales mesures 1lgislatives existant deji ou souhaitables en faveur du
repos et de la skcurit6 des travailleuses, ont fait
l'objet des travaux du Congres.
( Les questions suivantes furent 6tudiees: Journ6e de
huit heures. - Repos hebdomadaire. - Repos annuel
r6tribu6. - Statut legal des employes. - Ch6mage. Accidents du travail. - Assurances sociales.
« M. le chanoine Gerlier voulut bien c6elbrer la
messe d'ouverture et nous adresser quelques paroles
vibrantes et profondes. II nous montra que 'action
syndicale doit etre vraiment professionnelle, mais que
sur ce terrain nous devons faire p6nitrer les id6es, les
principes catholiques; que pour avoir le devouement,
la perseverance, la confiance tqui permettent de sur-
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monter les obstacles, il faut orienter son action vers
un ideal quila d6passe, puiser dans l'esprit de charit6
et dans la vie inqtrieure la force qui rend ap6tres.
cLes syndicatsde Bordeaux, de Marseille, d'Angers,
de Lille, de Nantes, de Toulouse, de Tours, du Mans,
de Rennes, de Saint-Brieuc, de Rouen%de Vierzon, du
Havre, de Chalon-sur-Saone, d'Albi, de Bourges, de
Versailles avaientenvoyd des del6gu6es.
« Les renseignements qu'elles ajouterent aux communications des syndiquies, de Paris et les directives
donnies par les pr6sidents et pr6sidentes des seances
rendirent tres int6ressants les ichanges de vues qui
Ssuivirent la lecture des rapports.
n Plusieurs inspectrices du travail nous firent I'honneur d'assister a quelques s6ances et l'une d'elles, en
particulier,-prit une part tres active aux discussions et
donna des pr6cisions utiles an sujet des reglements on
d6crets concernant le travail.
« Les syndicats de province ont donn6 la preuve,
pendant ce Congres, du soin avec lequel ils 6tudient
la legislation ouvriire et de l'activit6 qu'ils d6ploient
en vue d'obtenir I'application des lois on les am6liorations qu'il est necessaire de lear apporter,
( De trbs heureuses initiatives prises par les syndicats de province furent egalement mises en relief.
Paris fit part des travaux accomplis dans le cours de
l'ann6e derniire. Enfin ces trois journ6es d'6tudes en
-commun furent proftables a toutes, car elles apporthrent le fruit de nouvelles expbriences et de nouvelles realisations, et se deroulant dans une atmosphere de franche cordialit6, resserrirent encore les
liens qui unissent toutes les syndiquies de Paris a
leurs sceurs .de province.
lclture
c Une trbs nombreuse assistance prit part la
du Congrs.
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c Apres la lecture des rapports que vous trouverez
dans cette Ruche : rapport de Mile Patarin, d'Angers,
sur la Vie syndicale en province; de Mile Graff, sur
l'Activite syndicale dans la region parisienne et sur
les travaux et les vceux du Congres, M. Jean Lerolle
prononca un eloquent discours. Il montra que, pour
6tre une force sociale, il faut s'appuyer sur une doctrine que 1'on a fait penetrer dans son esprit et dans
son cceur. Il nous f6licita d'ajouter, a 1'6tude des questions sociales et syndicales, celle des questions economiques et particuli.rement celles qui sont propres
aux professions auxquelles nous appartenons. II faut
que notre programme d'action ne soit pas un rave qui
6choue devant les r6alitis 6conomiques, que nous
puissions discuter en toute connaissance de cause dans
les commissions oi nous nous rencontrons avec les
patrons.
S(Et enfin, avec sa conviction si prenante, M. Lerolle
montra que nous realiserons un redressement dans la
socist6 si nous restons attach6es a la doctrine sociale
catholique, et fid~les a 1'esprit de l'Evangile.
c(Mgr Crepin nous adressa ensuite une tres paternelle
allocution; nous f6licitant de 1'action accomplie, action
tres vaste, comparable en un sens a celle qu'exercait
saint Vincent de Paul au dix-septieme siccle lorsqu'il
trouvait un rembde pour toutes les miseres, il nous
encouragea a faire une propagande de plus en plus
active pour procurer aux travailleuses les bienfaits du
syndicalisme chr6tien, de ce syndicalisme qui parle
aux travailleuses de leurs droits, mais aussi de leurs
devoirs, qui s'occupe de lears int6rets materiels sans
n:gliger leurs inter&ts spirituels et moraux.
c Puis l'on se rendit a la chapelle, trop petite malheureusement pour contenir tous les assistants, et le salut
du saint Sacrement termina cette journee dont le
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souvenir sera pour chacune, nous l'esp&rons, un stimulant en vue d'un apostolat social plus intense, d'un
d6vouement plus absolu a la grande cause syndicale. ,
J. G.
I5 mars. - F&te de la bienheureuse Louise de
Marillac. Office pontifical :le matin, par Mgr RolandGosselin; le soir, par Mgr Fabregdes. M. Misermont
nous a montr6 comment la bienheureuse a 6te pr6par6e
A ses oeuvres et comment elle les a accomplies.
19 mars. - Fete de saint Joseph. C61ebrant :
M. Castelin, directeur du S6minaire; predicateur :
M. Joppin, sous-directeur, qui a parlM de la foi de
saint Joseph, de ses qualit6s.
21 niars. - Reunion de l'ceuvre Louise de Marillac.
Le pr6dicateur applique aux jeunes filles qui sont
pr6sentes la parabole du Bon Samaritain : il y a
beaucoup de blesses de la vie dans Paris; beaucoup
de personnes passent indiff6rentes devant ces malheureux; on voit meme, comme dans la parabol.e, des
personries-soi-disant religieuses qui ne se soucient que
de piet6 et negligent la charit6, comme si le grand
commandement n'6tait pas la charit6; les jeunes filles
de l'ceuvre, comme' le Bon Samaritain, s'approchent
des pauvres, des vieux, des malades; elles vont les
visiter; elles leur rendent des services mat6riels semblables a ceux du Bon Samaritain qui lave les plaies
du bless6 avec de l'huile et du vin, les bande, place le
malheureux sur sa monture et le transporte a I'h6tellerie; elles donnent de leur argent comme le Bon Samaritain a donne deux deniers, etc., etc. Le pr6dicateur
constate que l'association est croissante. Voici les
chiffres des trois dernieres ann6es rien que pour Paris
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1425 membres, 1 534, I 707; les d6penses croissent dans
la meme proportion 37 207, 48 581, 5o 574 francs. Dans
le monde entier mime augmentation, 5 294 jeunes filles
au lieu de 4 187; 203 65o francs d6pens6s au lieu de
201 887. Prions la bienheureuse Louise de Marillac,
qui a 6t6 comme le Bon Sainaritain pendant sa vie, de
nous rendre semblables a elle.
25 mars. - F&te de, l'Annonciation. Conference de
M. le Superieur g6n ral sur la priire de Marie pour
nous : invoquons Marie dans les Tnoments d'6preuve,
invoquons-la dans les grandes circonstances de notre
vie : le s6minaire, la prise d'habit, les saints voeux, le
jour de la r6novation annuelle.
26 mars. - Conference sur M. Meugniot. Pour ne
pas trop allonger ce numero, nous donnerons cette
conference dans les prochaines Annales.
27 mars. - Mort de M. Raffy.
M. Raffy, Alexandre, 6tait n6 le 18 mars 1840, a
Crayssac (Lot); il fut recu dans la Congregation le
7 septembre 1863. Ordonni pr&tre en 1866, il fut place
cette ann6e m6me i Soissons, au Grand Seminaire, ot
il resta jusqu' la fermeture de la maison (886).,11 fut
alors envoye k La Rochelle, oi il devait rester pres de
trente ans.
M. Raffy n'a pas fait beaucoup de bruit. Aussi
n'avons-nous pas grand'chose a dire de lui, mais le
peu que nous en dirons vaut les plus longs pan6gyriques.
En 1901, il fut question de l'enlever du Grand Seminaire de La Rochelle, a cause de son ta't maladif ; son
Superieur 6crivit aussit6t au Pere Fiat: a Si vous
saviez comme M. Raffy est aim= et estim6 du clerg6,
quels regrets son depart souleverait! Ilest tres entendu
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aux finances, d'une sagesse et d'une prudence remarquables. ,

En 19o3, lorsque nos confreres durent quitter le
Grand Seminaire de La Rochelle, le nouveau Superieur,
M. de Laage, parla ainsi, en presence du clerg6 r6uni
pour la retraite pastorale : (cVous me permettrez bien
d'offrir un'souvenir particulier a ce v6n6rable econome,
le Pere Raffy. Depuis quinze ou vingt ans, pour ne
parler que des retraites, que de g&nerations sacerdotales reques dans ce Seminaire par lui, h6berg~es,
castes an mieux possible! Avec quelle bont6, quel
calme, quelle douceur, quelles attentions et au prix de
quelles fatigues! Nous nous 6tions habitues a ces services, a cette bonte si commode; au moment de la
s6paration, nous en comprenons tout le prix. Nos
coeurs rediront souvent, pour se consoler, comme jadis:
O4i! le Pere Raffy! ce bon Pere Raffy! ,
Et Mgr Le Camus, dans son discours d'adieu, parla
ainsi: a Lqngtemps on saluera l'ombre si avenante
dans sa modestie et sa charit6 de M. Raffy, ce veritable
ah6ritier des suaves vertus de saint Vincent de Paul. ,
M. Raffy fat maintenu a La Rochelle a la demande
des pretres et des Saeurs, non plus au S6minaire, puis'
que M. Combes s'y opposait, mais dans une maison de
sceurs. I!y continua son ministere, traiquille et calme,
jusqu'ei 1915, oi son &tatde sant6 l'obligea de venir
. l'infirmerie de la Maison-Mere. I1 y est mort doucement et pieusement, laissant apres lui un parfum de
douceur, de simplicit6, &h'umiliti, qui est le vrai
parfum d'un enfant de saint Vincent.
31 mars. -

M. Thoor cl6ture les predications de

car8me dans notre chapelle. Les jeunes gens de la
Maison internationale de Strasbourg logent k SaintLazare pendant les vacances de Piques.
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i" avril (Jeudi saint). - M. le Superieur general
officie pour la Grand'Messe.
2 avril(Vendredi saint).- Officiant: M. Crombette.
Une panne d'electricit6 nous plonge dans les t6nibres,
au moment oii le c6elbrant entonne: Ecce lignum.
3 avril (Samedi saint). - Officiant : M. Castelin.
I y a une messe a 5 heures 1/2, a laquelle plusieurs
communient avant la Grand'Messe.
4 avril (dimanche de Piques). Superieur g6enral.

C6elbrant : M. le

16 avril. - On nous lit la petite circulaire suivante
de M. le Sup&rieur g6enral:
a MESSIEURS ET MES BIEN CHERS FRtRES,

a La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour
jamais!
a Les Acta Apostolicae Sedis du 15 janvier 1926 vous
ont apport6, comme a nous, le rble des congregations
qui seront tenues, au cours de l'annee 1926, pour
I'examen des Causes introduites devant la Sacrie
Congregation des Rites.
« Vous avez pu y voir indiquie, pour ]e 23 fivrier:
1926, une congregation pr6paratoire sur le martyre et
les miracles du Serviteur de Dieu, Abba Ghebra
Michael, notre martyr abyssin. La congregation g6n6rale est fix6e au 27 avril suivant.
« De sorte que tout nous donne l'esp6rance, pour
ne pas dire l'assurance, de voir b6atifi6 ce genereux
disciple du V6nerable Mgr de Jacobis, par lui converti,
par lui ordonn6 pretre, par lui pr6par6 au grand
t6moignage du sang.
a Son martyre, dont vous avez lu le rEcit dans la
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brochure qui relate sa vie, ses travaux et sa mort, fut
un honneur et une consolation pour la Mission d'Abyssinie en meme temps qu'une gloire pour la Congr6gation.
prochaine b6atification, en couronnant ses
" Sa
m6rites, marquera un nouveau fleurcn pour la couronne
de gloire qui, au ciel, orne le chef b6ni de saint
Vincent, tandis qu'elle hitera, s'il plait & Dieu, la
glorification da saint missionnaire et du saint 6veque
qui fut son pere dans la foi, dans le sacerdoce et dans
la vocation religieuse.
it Le meme numbro des Acta nous permet 6galement
d'esperer, pour la pr6sente annee, Ia b6atification de
.deux autres enfants de la Mission, MM. Louis-Joseph
Francois et Jean-Henri Gruyer, mis a mort en haine de
la foi dans notre maison de Saint-Firmin, a Paris, lors
des massacres de septembre 1792.

*" Le 16 mars 1926, en effet, aura lieu la congregation generale sur le martyre et les miracles de
Mgr Jean-Marie du Lau, archeveque d'Arles, et de ses
compagnons, igalement r6putis martyrs. C'est parmi
ces compagnons de Mgr du Lau que figurent en
bonne place nos deux confreres, MM. Francois et
Gruyer.
" M. Francois'est tris connu de tous ceux qui ont
6tudi6 I'histoire religieuse de la R6volution. Sup6rieur
de Saint-Firmin, il fut I'ardent champion de la puret6
de la foi et de I'attachement au Siege Apostolique, et
c'est de son sang qu'il paya sa fiddliti. II en mourut
victime, le 3 septembre 1792, dans sa propre majson
de Saint-Firmin.
i Moins connu, mais non moins hbroique, 6tait
M. Gruyer: Attach6 & notre maison de Saint-Louis de
Versailles et oblige de se soustraire aux troubles
r6volutionnaires, il se r6fugia & Saint-Firmin, dans la
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maison de M. Francois, et eut I'honneur de temoigner,
comme lui et avec lui, de son attachement indifectible
a la sainte Eglise catholique.
( Voil done trois Causes qui sont sur le point
d'aboutir an gr6 de nos esperances, et, dans quelques
mois, il nous sera donni d'invoquer publiquement nos
trois nouveaux Bienheureux.
,( F. VERDIER,,
, Suprieur gen6ral.

n

18 avril. - Fete de la Translation des Reliques de
saint Vincent : officiant A la Grand'messe et aux
v6pres : Son Iminence le cardinal Dubois. Plusieurs
ev&ques et pr6lats assistent aux offices et an diner.
Mgr Jullien, 6veque d'Arras, donne le pan6gyrique et
montre comment saint Vincent a 6t6 pr6pare par la
Providence a son ministere de charit6.
21 avril. - Assemblee genIrale des Dames de la
Charit6 pr6sidbe par MgrCr6pin, auxiliaire du cardinal
de Paris. Le sous-directeur montre en Mme de Gondi
le modele des Dames de la Charite.
25 avril. - Pelerinage des P. T. T. M. Mott leur
parle de la charit6 et de l'apostolat de saint Vincent.
Un bon nombre d'Enfants de Marie assistent a la
messe de 9 heures 1/2 et entendent une allocution de
M. Mantelet.
avril. - Les seurs servantes viennent communier
dans notre chapelle pour la cl6ture de leur retraite.
27

RAPPORT GENERAL DES DAMES DE LA CHARITk (1925).

- Voici un extrait du rapport In devant le cardinal
Dubois :
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CCe n'est pas, il est vrai, un archeveque de Paris.
qui a donn6 naissance canonique. a votre premiereconfririe en 1617 ; ce soin 6tait reserv6e un archeveque
de Lyon, Mgr de Marquemont, celui-li meme qui
e6tourna saint FranCois de Sales d'appliquer ses
Visitandines a la visite des pauvres malades et que la
Providence, par un merveilleux retour des choses,
allait constituer le parrain d'une autre oeuvre de visitation, celle des Dames de la Charit6 d'ois sortit la
Compagnie des Filles de la Charit6.
it Mais saint Vincent n'est rest6 que quelques mois
le dioc6sain de Mgr de Marquemont; le voici qui
revient se mettre sous la houlette du cardinal Henri
de Gondi, mort 6veque de Paris en 1622. C'est ce
dernier qui approuve, en 1618, la premiere confr&rie
de charit6 du diocese de Paris, celle de Villepreux.
( Le successeur du cardinal est Mgr Jean-Franqois
de Gondi; avec lui commence 1'archevkch6 de Paris;
le nouveau pr6lat approuve, le 24 avril 1626, il y a
deux cent quatre-vingt-dix-neuf ans, le contrat de

fondation de la Congregation de la Mission et il recoit,
loue, approuve toutes ses institutions dont 1'une est
l'6tablissement des confr6ries de la charite. Le
8 juin 1627, pour permettre a la nouvelle congregation
de d6velopper ses oeuvres de charit6, il lui unit le
collbge des Bons-Enfants. Les confr6ries de charit6
s'6tablissent : dans la banlieue, en 1627, a Montreuilsous-Bois; dans la ville de Paris, a la paroisse SaintSauveur, en 1629; le nombre des cdnfreries se diveloppe, toujours en vertu du pouvoir dopn6 par
Monseigneur l'illustrissime et r6v6rendissime JeanFrancois de Gondi, archeveque de Paris, conseiller du
roi en son Conseil d'Etat et priv6 et grand maitre de sa
chapelle. Le 8 janvier 1632, le grand prieur6 de SaintLazare est uni a la Mission par le m&me prelat et lun
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des motifs qu'il allfgue pour justifier cette incorpora-

tion, c'est que la lepre n'existant presqueplus,il semble
que la destination la plus conforme au dessein des
fondateurs de la 16proserie est de la donner aux

hommes apostoliques qui guerissent la lepre du p6ch6
et qui 6tablissent la confrerie de la charit6 dans chacune des paroisses de notre diocese pour le soulagement des pauvres malades. L'archeveque concede quarante jours d'indulgence a ceux qui entrent dans cette
confrerie et touslui en sont reconnaissants; les affilibs
promettent a l'archeveque. de Paris.de prier Dieu pour
son heureuse et longue vie. Saint Vincent avait done
raison d'6crire, le 3 septembre 1647, a Mgr de Gondi:
.( Nous sommes
vos pauvres petites creatures; vous
((nous avez donn6 l'etre et en unissant le prieur6 a notre
( compagnie,vousnous avez donn6 le moyen de mieux
4 etre. »

(( II serait trop long d'6numbrer tous les actes de
bienveillance que, les archev6ques de Paris ont prodigu6s A votre confr6rie avant la R6volution. Disons
seulement quelques mots des pr6lats qui ont v6cu aux
dix-neuvieme et vingtieme siecles.
( Mgr de Quelen mourut l'ann6e m6me oh J'CEuvre
des Dames fut r6tablie; mais il avait donn6 l'exemple
de la visite des malades a domicile, lors du cholera da
1832 et il avait offert aux victimes de l'6pid6mie son
chateau de Conflans, leur prodiguant lui-meme les
soins les plus empresses.
( Un si bel exenple ne devait pas rester sans imitateurs et qe fut son successeur, Mgr Affre, qui organisa
l'oeuvre de la visite des pauvres malades en association
constitu6e sous le nom de Dames de la Charite. Non
seulement il l'approuva, mais il l'encouragea, il lui
porta toujours le plus vif interet; plusieurs de ses
mandements la signalent comme I'une des plus utiles
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de son diocese; il la soutint contre les difficult6s du
debut; il lui consacra la moiti6 des offrandes dites lait
et beurre; il lui affecta le produit de a quete du Vendredi Saint; il promulgua les indulgences accordbes
par le Souverain Pontife; il lui procura d'illustres
conf6venciers et, apres avoir encourage ses dioc6sains
a se d6voier corps et ame pour les malheureux, il leur
donna lexemple, il s'immola glorieusement pour
son troupeau, sur les barricades du faubourg SaintAntoine.
( Le sang des martyrs est une semence de chr6tiens;
, le sang des saints Pontifes, ajoutait le P. Etienne,
a est une semence d'ames d6voudes, g6enreuses, heroiques. > Les Dames de la Charit6, apres la mort du
bon pasteur, Mgr Affre, voient leur action grandir,
leurs rangs se grossir, leur influence s'6tendre. Le
nouvel archeveque, MgrSibour, a h6rit6 de la charit6
de Mgr Affre. Dans sa pastorale du 24 novembre 1848,
il parle de la charit6; il se rejouit a la pens6e que
nulle part, en dehors de Paris, la charite privee ne se
montre aussi large, aussi intelligente, aussi d6vouee;
a notre d6sir le plus ardent, dit-il, est de favoriser, de
( fortifiercemouvementu ; il jetteles regards par-dessus
les murs de la ville, il aperooit la banlieue qui 6tait
alors, dit le rapporteur, une terre d'infiddleset oi, dans
les villages de 1800oo
2 000ooo mes, 25 personnes faisaient leurs Piques. Mais ces gens avaient encore un
culte pour sainte Genevieve; Mgr Sibour ajoute donc
au patronage de saint Vincent de-Paul celui de la
bergere de Nanterre et il approuve, en 1851, 1'CEuvre
des Pauvres Malades dans la banlieue, oeuvre qui devait,
en quarante ans, constituer plus de 40 maisons de
Filles de la Charit6. Et voici, par une singuliere coincidence (les desseins de Dieu ne sont pas les n6tres),
que ce pr6lat, qui avait tant aime sainte Genevikve, est
-
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-394frapp6, le jour meme de la fete de sainte Genevieve,
par une main sacrilege. Le rapport qui suit sa mort
respire la plus vive emotion et la plus grande douleur:
SNons avons perdu un pere, un protecteur sincere et
a d6vout. Avec quel empressement il venait chaque
« ann6e presider l'Assemble gendrale ! Avec quel pieux
t intir&t il &coutaitle d6tail de vos travaux Quel saint
< enthousiasme s'emparaitde son ame! Qu'elletait touI chante I'effusion de ses sentiments i> Le rapporteurconcluait ainsi: a Nous avons lieu d'espirer que le sang
a deMgrSibour n'aura pasmoins de vertu que celui de
a Mgr Affre. ,
a Quand le P. Etienne prononqait ces paroles, il
connaissait d6jk le nom du successeur de Mgr Sibour;
il savait les nautes qualites de I'6minent et vertueux
Pontife qui montait sur le siege archiepiscopal de
Paris; le cardinal Morlot avait ktabli l'Euvre des
Pauvres malades a Tours, oi il avait itd archeveque, de
1842 a 1857. Transf6r6 aParis,il put donner libre essov
asacharit6 dens unchamp plus vaste. Comme son pr6d6cesseur,il t6moigna une affection particulibre pour les
populations de la banlieue et, dit le rapporteur dans
un langage enthousiaste, (cce que Paris n'avaitjamais
t vu, ce qui n'a jamais en d'exemple dans l'histoire di
a monde catholique, il allait, lui, cardinal de la sainte
< Eglise! ilallait, en personne, installerles Dames et les
< Fillesde la Charit6 dans les bourgadesqui entourent
( Paris et b6nir les modestes demeures d'oi rayonnait
leur zile ,- Le cardinal Morlot unit votre CEuvre, par
des liens etdes faveurs spirituels, a 1'Institut de SainteGenevieve, dont il avait etabli le siege a la basilique
aujourd'hui desaffect6e et les chapelains de SainteGenevieve et les porteurs de la chisse consacraient
g 6 n6reusement a votre (Euvre une partie de leurs
ressources.
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a Le P&re Etienne disait du cardinal Morlot, & la
II aimait votre
rxunion qui suivit sa mort, en 1863 :
< (Euvre de toutes les tendresses de son Ame; il se plai-a sait A l'entourer de sa haute bienveillance; il disait
a qu'une de ses plus douces jouissances tait devenir
<I chaque annie entendre le ricit de vos travaux. n
« L'annie de la mort do cardinal Morlot, vous &tiez
SI9gS Dames dans le diocese de Paris, vous aviez fait
6o 258 visites aux pauvres et d6pens, pour eux
139755 francs. Mgr Darboy, qui succ6da au-cardinal
Morlot, 6tait venu dans.cette chapelle pour accompagner soit Mgr Sibour, soit le cardinal Morlot; et apris
la mort de Mgr Sibour, qui survint pen de jours avant
votre Assembl6e, Mgr Darboy vint presider cette r6u- nion comme vicaire capitulaire. Quelques jours apres,
dans la lettre qui annongait le douloureux ev6nement,Mgr Darboy s'criait : O Paris! Paris! puisses-tu ne
( pas porterlepoids du crimequi vientde se commettre
4( dans ton sein! Puissent tes bonnes oeuvres si multi- pli&es etsi gn&reusesflchirle courde Dieuet desar-a mer sa colre! Que votre mort, 6 saint archeveque,
A nous affermisse dans lacharit que vous avez prechie
a par toute votre vie! a Mgr Darboy, que l'on connait
surtout par sa-raison si- haute, devait 6galer ses prid6cesseurs pour la charit6. 11 avait tena k. recevoir le
pallium d'archev6que de Paris dans la chapelle qui
renferme le corps de saint Vincent; one des premieres
paroles qu'il dit a son clerg6 dans la retraite sacerdotale qui suivit son installation, fut de recommander k
ses pr&tres les oeuvres de charit. 4a Acceptez, leur
c disait-il,leconcours des laiques,soyezreconnaissants
. de leurs services, encouragez leurs efforts. n 11 fut,
pendant son 6piscopat, l'avocat eloquent des pauvres;
et celui qui avait compose Les Femmes de la Bible et
Les Saintes Femmes savait animerles Dames de la Cha-
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rit6 des ardeurs du saint amour de Dieu et du prochain.
II devait laisser un monument plus eloquent que ses
livres et ses mandements, il devait laisser le souvenir
d'une mort h&roique qui, nous l'esp6rons et nous le
d6sirons, nous permettra de l'honorer bient6t, grace a
vous, IEminence, scus le titre de martyr de la charit6.
ses pretres de
Mgr Darboy, en effet, avait ordonn6e
rester A leur poste pendant la Commune; il y resta luimeme et, victime du devoir pastoral, il devait payer de
sa vie l'honneur d'avoir donn6 &ses dioc4sains l'exemple d'une fermet6 invincible.
< Les malheureux qui avaient tun Mgr Darboy
6taient descendus des hauteurs de Belleville, 6taient
venus des faubourgs de Paris; par une sainte vengeance, lorsque les assemblies g6n6rales des Dames

de la Charit6, interrompues par la guerre et par la
Commune, reprirent en 1872, sous la pr6sidence du
cardinal Guibert, on r6solut la croisade dans les faubourgs, on decida l'expiation par la charit6 dans le
quartier fl6tri par les massacres desotages. Le cardinal
Guibert donna l'exemple et il se consacra de pr6ference
la population des faubourgs, ( plus ignorants que
t coupables, abimes de misere qui entourent le luxe de
- Paris d'une ceinture honteuse, oiu le desordre materiel
'( et moral d6passe tout ce que l'imagination peut rover
u de plus hideux ", disait le rapporteur. Le Pierre
1'Ermite de cette croisade fut M. I'abb. Langenieux,
qui 6tait alors vicaire g6neral du cardinal Guibert et
qui eut souvent I'occasion de prendre la parole en
faveur de votre CEuvre, meme quand il fut devenu
cardinal-archeveque de Reims. II disait,le 21 mai 1872:

a L'Association des Pauvres malades est vraiment
S1'Ceuvre de Dieu; c'est une euvrecatholique,sociale;
a vous accomplissez un ministere sacerdotal; vous etes
t les introductrices du Roi des rois dans le coeur des
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( pauvres; notre arme pour attaquer lesfaubourgs, notre
a seule ressource est la charit6. Dieu vousappelle, Mesc dames; en avant! , Et le cardinal Guibert confirmait
les paroles de sonvicaire gen&ral:: La charit6, disait-il,
t est la grande et la premiere predication de notre
66poque. Y II appelait les Dames de la Charit6 " ses
" auxiliaires devou6es pour faire regner Jesus-Christ
c dans les ames ). Dans ses mandements, il pr6voyait
l'ascension des classes ouvriires, il avait de lugubres
pressentiments sur l'avenir, mais il croyait fermement
que , la victoire resterait a la charit6 chr6tienne ,.
C'est lui qui fit les d6marches nicessaires pour que
saint Vincent fit proclam6 patron des oeuvres de cha-

rit6. cPendant quinze ans, dira le rapporteur en 1887,
, votre Assembl6e generale a &t presid6e par lev6nbra( ble cardinal que nous pleurons. II aimait votre CEuvre
c parce qu'il aimait les pauvres; il venait encourager
, votre zle et, dans ses bloquents plaidoyers pourproc mouvoir lacharite, il mentionnaitl'CEuvredes Dames
u et il louait le zele qui animait les assocides. n A sa

mort, votre CEuvre comptait, a Paris, x 625 membres;
elle visitait 49908 pauvres malades; le budget de ce

ministere de la guerre, pacifique et charitable; se
montait a 265 ooo francs.
- Le grand cardinal ktait mort, celui dont la sagesse
consommee, la parole magistrale 6taient la.vie de votre
Association, et voici que la Providence,qui gate Paris,
qui a un faible pour Paris, lui donne un saint archeveque en la persohne du cardinal Richard, gemma
sacerdotum, la perle des pretres et des 6veques, un
homme a la foi vive, a la pi&te profonde, au recueillement continuel, i l'esprit totalement surnaturel, a la
charit6 sans borne. -A vos reunions il ne parlait pas
comme le cardinal Guibert, mais sa personne, mais ses
exemples 6taient une pr6dication. a II a toujours &et

« si bon pour nous >,telle est I'exclamation du rapporteur la reunion qui suit lamort du cardinal Richard;
il.est venu dix-neuf fois honorer l'Assembl6e de sa
presence; il a toujours timoigni la haute estime qu'il
portait Avos oeuvres; il a souvent propose, soit ici, soit
dans ses mandements, saint Vincent comme le modele
de I'apostolat actuel; en 1891, le rapporteur pouvait
lui dire : cNous savons que ce qui touche Ie plus votre
( coeur de pasteur et de pere, c'est l'assistance des pan( vres et des:malades. , Pendant son long episcopat
de vingt-deux ans, votre CEuvre s'est accrue dans des
proportions remarquables. Mgr Richard a v6cu plein
de charite, il a v6cu de charite et itest mort de charit6,
car c'est en allant porter ses condoliances aux Augustines, que l'on venait de chasser de l'H6tel-Dieu, qu'il.
a pris froid et contract6 le mal qui l'a enlev6 rapidement, le jour de saint Francois de Sales. C'est bien le
cas de rappeler le mot que saint Vincent disait de
1'6veque de Geneve et de I'appliquer au cardinal
Richard: (Si Monseigneur de Paris est si bon, quedoit
« etre le bon Dieu! n
<cLe bon Dieu a 6t6 bien bon de nous avoir donn6,
dans la personne du cardinal Amette, un digne successeur au saint cardinal Richard. Vous savez tout ce
qu'il a fait pour vous. Non seulement il venait fr6quemment, mais m6me il privenait quelquefois les invitations
et il avait la tres d6licate et tres gracieuse amabilit6 de
s'inviter lui-meme; il vous parlait avec I'abandon d'un
pere; il a tenu a consacrer deux congres dioc6sains au
developpement de votre (Euvre; il a fond6 l'Association Louise de Marillac, qui enrole lesjeunes filles du
peuple et les demoiselles de la socifte, et qui compte
actuellement dans Paris 56 groupes avec 1 534 membres; il suivait avec une affection tendre et 6clairie les
progres de cette CEuvre. II 6tait pour ces jeunes et
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ardentes E Louises , un pere tres aimant et tris aime..
Dieu nous 1'avait donn ! Dieu nous l'a enleve! Que
son saint nom soit/bini! ,
LA REPARATION

SACERDOTALE

Avril 1926. - M. Jeari-BaptisteDebruyne, pr&tre
de la Mission, mort dans notre maison d'etudes de Dax,
le 8 fevrier 1926.
Notre vdn6rable doyen, le bon M. Debruyne, nous
a quittss, le 8 f6vrier, dans la quatre-vingt-huitieme
annee de son age et la soixante et unieme de son sacerdoce. ItI tait venu. a Dax en octobre 1922 pour se
reposer et pourachever, dans la paix et la tranquillit
de notre solitude, une vie sacerdotale bien remplie et
bien m6ritante.
Pendant les soixante-deux ann6es de sa vie de

communaut6, M. Debruyne a te6 d'abord professeur au
Grand S6minaire de Saint-Flour jusqu'en 1872, 6poque
a laquelle il fut envoy6 a l'ile de la Reunion pour
prendre la direction du college Saint-Charles. Apris
la fermeture de cet 6tablissement, en 1875, il remplit
pendant quelque temps aupres de M. Eugene Bore,
Superieur gendral, les delicates fonctions de secr6taire partictlier. En 1876, il fut nommk directeur du
collhge db Saint-Benoit, a Constantinople, puis, en
1880, Sup6rieur au college dit de la Propagande a
Smyrne. En 1883, il.revint en France et fut envoy6 &
la maison de Loos-lez-Lille pour organiser les missions
flamandes dans le Nord. Une annee apres il fut
nomm6 au Grand S6minaire d'Evreux, et pendant les
quinze ann6es qu'il y resta, ii exerga, sur le clerg6 et
les communautbs religieuses de la ville et du diocese,
une telle impression que les vingt-six ans bcoules
depuis son d6part n'ont pu y effacer son souvenir tou-
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jours aussi vivant. Aussi la nouvelle de sa mort y
produisit une peine bien profonde.
En 1899, on lui confia la direction de notre maison
internationale d'6tudes a Rome, charge qu'il remplit
avec beaucoup de tact et de prudence. En 1907, il
quitta Rpme oi il laissa les plus grands regrets, et il
fut plac6e Lille, oi pendant quatre ans il se d6voua
au service des Filles de la Charit6, tres nombkeuses
dans cette ville. II revint une deuxieme fois a Rome
en 1911, non plus pour s'occuper des 6tudiants de la
Mission, mais pour se consacrer uniquement au soin
des Filles de la Charit6 qui avaient instamment sollicit6 son retour. En 1922, I'ob6issance l'obligea a quitter
Rome une deuxieme fois, et c'est alors qu'il vint
ici, A Dax, nous 6difier par le spectable de ses rares
vertus et le rayonnement de son esprit 6minemment
sacerdotal.
M. Debruyne, en effet, 6tait surtout pretre. C'est la
pensee qui domine dans toutes les lettres re ues a
l'occasion de son d6ces; c'est aussi le r6sume de la
conf6rence dans laquelle, suivant l'usage, nous nous
sommes ici entretenus de notre cher d6funt, aprEs
sa mort. Un de nos confreres qui I'avait particulierement connu a Rome pendant les deux ans qu'il avait
pass6s sous sa direction, nous dit que lorsqu'il vit
pour la premiere fois le bon M. Debruyne' il pensa
de suite au texte de nos saints livres : Ecce sacerdos
magnus qui in diebus suis placuit Deo, tellement etait
profonde I'impression sacerdotale que notre cher
defunt produisit sur ceux qui avaient le bonheur de
l'approcher. Ce meme confrere nous a dit comment"
M. Debruyne s'est montr6 toujours pr&tre dans satenue toujours si digne, pretre dans les instructions
adressees aux pr6tres nouvellement ordonn6s ou aspirants au sacerdoce, pretre dans la direction des Ames
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qui venaient si nombreuses chercher aupres de lui
lumibre, conseil et direction; car il semblait avoir
requ du bon Dieu un don particulier pour la direction
des ames. C'6tait un module vivant du prktre pour
tous les jeunes 6tudiants ecclesiastiques confiis a ses

soins.
C'est la m&me impression qu'il laisse dans notre
maison de Dax. M. Debruyne 6diiait beaucoup par la
pieti avec laquelle il c6lbrait la sainte messe, par
sa dignit6 pendant la recitation de 1'ofice disin, par
ses longues 'et nombreuses visites au Tres Saint
Sacrement, par sa particulibre devotion envers la
sainte Vierge et saint Joseph, patron de la bonne
mort.
Son grand sacrifice pendant sa derniere inaladie
fut de ne plus pouvoir c6l6brer la sainte messe, qu'il
dut abandonner k partir du 27 decembre. Il fit d'abord
de grands efforts pour pouvoir y assister au moins et
recevoir la sainte communion; mais cela ne le con-

solait pas tout a fait de ne pouvoir lui-m&me c6elbrer
le saint sacrifice. Du reste, bient6t, il fut priv6 meme
du bonheur d'y assister. Heureux encore de pouvoir
communier tous les jours; et cette grace lui a ite
accord6e jusqu'a l'avant-veillede sa mort. I1 g6missait
cependant de n'avoir plus la force de dire des choses
aimables au divin Maitre qui venait ainsi le visiter si
fiddlement.
Notre v6nerable malade s'est 6teint tout doucement,
et il ne semble pas avoir souffert beaucoup. En tout
cas, jamais on n's surpris sur ses levres une parole de
plainte, ni dans ses gestes un signe d'impatience. 11
recut les derniers sacrements en pleine connaissance,
voulant suivre sur le rituel les paroles liturgiques.

Pendant son agonie, commencee le dimanche 7 f6vrier
et qui se prolongea jusqu'au lundi matin A six heures
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et demie, le venerable malade faisait souvent sur luim6me le signe de la croix et baisait avec respect et
amour sa croix de R6paration. Le prktre qui l'avait
assiste pendant la nuit, ayant c6lebre a son intention
la sainte messe acinq heures et demie, revint achever
son action de graces aupris de lui, r6cita une derniere
fois les prieres des agonisants et renouvela la sainte
absolution au moment meme oh le bon M. Debruyne
quittait la terre pour aller recevoir au ciel la recompense r6servee au bon et saint pretre.
N.
M. DILLIES (suite)
Sa predication. -

Tous ceux qui oat entendu la.

parole si vivante de M. Dillies, qui gardent encore.
dans les oreilles ses accents si personnels, si pin&trants, si pressants, savent que son l6oquence est teltement t de 1'homme m&me )>,qu'il est impossible de
la d6finir. Elle est extremement originale, inimitable,
lib6r6e de toutes les conventions oratoires. Le geste,:
le plus souvent discret, salt etre au besoin ample, passionne meme; le ton tres mobile, trbs vari6; il lui,
arrive parfois de jeter un cri, parfois de pleurer.: pent
lui importe, s'il le faut : il a d6pouill6 tout respect.
humain, il n'a pas honte de sa flamme ou de son
emotion; il se donne, il s'6puise.
Ses auditeurs aimeront a retrouver ici un echo de
sa parole : puissent-ils n'6tre pas trop de6us dans leurs
esp6rances; puisse cet echo n'etre pas trop affaibli,
trop denature! Qu'on veuille bien nous excuser : il est
si difficile de reproduire des conferences donn6es

d'abondance, dont on ne possede pas le texte ecrit;.
on est oblige de travailler en se servant de notes
prises apris coup, oi l'on cherche, sans etre sir de la.
trouver jamais, la parole mrme du pere qui nous a
quitt6s,
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Ces pages a arriveront au lecteur froides et d6co-_
lorkes; mais quand, au soir de l'automne, les feuilles
tombent et gisent par terre, plus d'un regard et plus
d'une main les cherchent encore, et, fussent-elles
didaign6es de tous, Ie vent pent les emporter et en
preparer une couche a quelque pauvre dont la Providence se souvient an haut du cierf . (LACORDAIRE.\
Essayons de grouper, d'abord, une serie de conferences ou d'entretiens concernant la vie spirituelle :
confirences de retraites du debut de l'annie, ou de
retraites d'ordination, entretiens du dimanche matince sont les plus nombreuses. Les idies qu'elles developpent ne sont pas neuves, c'est l'ivangile, c'est
saint Paul. Ce qu'on voudrait retrouver, c'est I'accent
profond6ment personnel qu'y mettait M. Dillies, Ie
cri parti du fond de l'Ame pour atteindre nos ames.
Tout lui 6tait une occasion de s',lever et de nous
6lever. En juillet 1924, il prend texte de la reception
a 1'Academie francaise de l'abbM Bremond, pour
admirer le renouveau de la litterature spirituelle, mise
& la portfe du grand public, appricide, godt6e, pratiquee par une foule chaque jour plus grande de
fideles, dans tousles rangs de la soci&te : ( P6n6trons
dans l'humble chambre d'une couturiere; pour se
delasser, cette jeune ille lit la Mont&e du Carmel »...
Certains. romanciers s'occupent volontiers de mystique. L'un d'eux a bien compris saint Francois de
Sales : il va recevoir-l'abb6 Bremond A l'Acad6mie

1'
francaise... Or, T

Histoire litteraire du Sentiment

religieux n, r L'Anneau d'or des grands mystiques n,
qu'est-ce autre chose que l'histoire des merveilles de

la Vie divine dans les ames, I'histoire de Ia saintet6?

'

A cette saintete, toutes jes ames sont appelees;
a mais s'il est une Ame appel6e a la saintetd, c'est
I'ame du pretre... en raison de son sacerdoce 3. Cette,
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saintete, harmonieux r6sultat de trois 6elments, qualites naturelles, vertus infuses, dons du Saint-Esprit,
u c'est-4-dire union dans la perfection, de la vie intellectuelle et de la vie interieure, de la vie naturelle et
de la vie surnaturelle », n'est-elle pas notre toute
sp6ciale vocation ?Sachons nous faire une c4 conviction
ardente n. Faisons fructifiertous nos talents. a Jusques
i quand laisserons-nous aux autres I'apanage de la
raison naturelle? ) Les intelligences ne veulent pas
se passer de ce quasi-sacrement : elles rejettent le

Verbe divin quand il n'est pas bien traduit par le
verbe humain : pour 6tre plus ap6tres, ayons le culte
de la raison, de la beaut6, de la perfection... D6veloppons en nous tous les dons du Bon Dieu : la raison,
la foi, les dons du Saint-Esprit : nous n'avons pas le
droit de developper les uns au detriment des autres n.
Pour lutter contre le mal, pour ( changer le monde ,,
soyons des savants, certes, mais ayant tout, soyons des
saints. « Demandons les graces qui font les saints! ,
Cette saintete, M. Dillies la congoit de la facon la
plus haute et la plus simple : c'est 1'union i Dieu,
union la plus intime qui soit, celle des 6pousailles.
Un commentaire de 1'Evangile des Noces de Cana lui
sert a developper cette id6e. Les Noces de Cana
figurent les noces mystiques si nombreuses :
Noces mystiques du Verbs et de la nature humaine,
de Jesus-Christ et de son Eglise, annonc6es et chanties
d'avance dans le Cantique des cantiques;

Noces mystiques du Verbe avec une nature humaine,
dans le sein de la Vierge Marie;
Noces mystiques de Marie, 6pouse de Joseph selon
la loi, 6pouse du Saint-Esprit dans-le mystre de
l'Annonciation, et, au cours de sa longue vie, plus que
toute autre, Sponsa Verbi. Fecondite de ces 6pousailles : elle obtient le premier miracle de Jesus; elle
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le d6cide A faire so'n premier acte d'apostolat parmi
les hommes, A mettre un terme A sa vie cach6e.
Grandeur de ces ipousailles : Marie est a celle qui se
tait n,,son secret est trop grand!
t Depais, que d'Ames ont eu leur secret! elles ont
fait un veeu, elles se sont donn6es dans le silence et
l'amour.
Nous
o nous donnerons un jour au sous-diaconat,
avant les grandes 6pousailles qui nous meneront sur
les cimes de l'union divine, au sacerdoce qui nous
unira pour jamais au Pretre £ternel. ,
S'appuyant sur saint Paul (Rom., VI, g9-o. I Cor.,
III, 16. VI, 16), et sur saint Jean (XIV, 24), il nous
montre les merveilles de 1'habitation divine dans
les Ames, s'6panouissant dans la vie des saints. « S'jl
fallait leur dire qu'ils se sont trompis, que Ia Sainte
Trinit6 n'6tait pas en eux comme ils l'ont cru pendant
toute une vie de souffrance et de renoncement, oh!
alors, on entendrait s'l6ever des cris de d0sespoir :
Vox audita est in Rama, ploratus et ululatus mullus,
Rachel plorans fiios suas, quia non sunt!... Non, il

est impossible que les Carmels soient A ce point
desol6s, et nul n'y entendra jamais de tels accents de
douleur. , a Imaginations? , -

Non, ( c61estes verit6s ,, que

nous devons r6aliser dans nos vies. Dilectus' mews
mihi, et ego illi.

Nous sommes done les temples de Dieu. Templum
Dei sanctum, quod estis vos... Dans ce temple, con-

sacr6 par l'Esprit Saint, demeure en permanence la
Sainte Trinit6. Le Christ, notre Pretre, notre Chef,
notre Mo'dle, y adore perpetuellement les Trois Personnes divines. Toute la vie du pretre, a prolongement
sacerdotal du Christ ,, sera done de s'unir A cette
oraison, a ce sacrifice du Christ.
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C'est autour de cette idie concirte que M. Dillies
groupe tous les 1|lments de la vie spirituelle que les
circonstances I'amonent i exposer successivement au
cours de ses entretiens.
Cette vie se developpera et s'epanouira a la flamme
d'un grand amour. M. Dillies n'avait pas pear de ce
mot, et par deux fois, en 1920 et 1924, il en fit le theme
general de ses conferences durant la retraite de
rentrie. Ayant A traiter ce sujet devenu banal, " la.
fin de l'homme n, ii commenqa : La fin de l'homme,
c'est I'amour. , Tous ceux qui alors l'entendirent pour
la premiere fois se souviennent de l'impression qu'ils
ont ressentie a cette voix : itonnement, stupeur memedevant la hardiesse de la pens&e et J'audace des
conclusions; 6merveillement devant ces splendeurs.
jusqu'alors ig.orbes et reve-Ies pour la premiere fois;
admiration devant cette eloquence si originale, si persuasive, et surtout devant cette Ame si pleinement
sacerdotale, qui s'est d6pouille de tout I'humain, qui
se livre entierement A nous, et qui, par le spectacle
qu'elle nous donne d'elle-mýme, mieux que par le
discours, nous montre c.e que c'est v6ritablemenL
qu'aimer.
( La fin de I'homme, c'est I'amour. , Hl6as! 1'homme.
fait.pour aimer ne sait pas aimer : le monde aime, mais
il aime mal... ( Je suis trop vieux pour changer de
conviction. ) Saint Francois de Sales n'a-t-il pas dit
lui-meme que le terme de la vie devote,.c'est I'amour
de Dieu ?
I. - La fin de I'homme, c'est d'aimer. - Comme
preuve, on apporte deux textes evangiliques : Ie premier, qui est de saint Luc (xI, 49), rivele la rocation
de Jesus : Ignem vesi mittere is terram, sur
la
terre tout entiere. L'amour, vie de la Trinit6,
feu
consumant (Hibr., xil, 29). La seconde personne
de
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la Sainte Trinit6 est venue pour mettre le feu L la
terre; Jesus, I'Enfant Jesus, a ravi le feu du ciel pour
nous le donner: El quid volo, misi ut accendatur?
u Volont6, dksir ardent de J6sus; d6sir manifest6
lors de sa vie sur la terre, et plus ricemment a Marguerite-Marie; entre ces deux manifestations, pas de
solution de continuit6... Jesus veut notre amour : i
raurore d'un sidcle oh la raison allait itouffer I'amour,
Notre-Seigneur se plaint a l'avance : II a tant aim&...
il ne reooit que des ingratitudes... il est si peu aime
dans le monde... et parfois de ceux qui lui sont
consacrCs... Oh! allumer des feux, la sublime mission :
ce fut celle de Jesus, ce sera la n6tre.
Ce premier texte s'adresse a tous; le second s'adresse
plus particulibrement aux pr&tres. n Pierre, me cheristu plus que ceux-ci? n (Jean, xxI, r5) - diligis il y a une difference dans le grec, comme aussi dans
le latin, agapdn pkilein, diligereet amare. - Une troisieme fois : Pierre, m'aimes-tu ? (xx, 17). Amas me?
- Pourquoi cette question posee a Pierre? Sansdoute,
il a t6 choisi pour gouverner l'Iglise; mais pourquoi
cette question ne fut-elle pas pos6e A Jean ? Parce que
Jean est le type des Ames candides, qui ont toujours
aim6, qui considerent I'amour comme un devoir...
Pierre, lui, a commis une faute grave, il a ni6, ii est
repentant. Aussi, en. sa personne, J6sus nous interroge-t-il tous, nous qui avons p6ch6. Pour moi, je
n'aurais pas os6 r6pondre, je me serais content6 de
pleurer : les larmes sont rune riponse; mais Pierre a
repondu pour nous.
Jesus vent que le fen s'allume partout, mais surtout
dans l'me des pr&tres, a l'Universit6, au Siminaire
acad6mique.
II. - Aimer, c'est se donner, c'est souffrir, c'est
mourir, Mots qui font peur...
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il Se doriner, comment? Remarquer d'abord que
c'la pensee est la mesure de 1'amour n. II semble que
cette formule exprime une r6alit6 profonde. Saint
Augustin 1'avait compris : Qui amat, imtendit illi qui
intendit sibi.
( Deux personnes s'aiment, elles sont s6parses; pas
de joie plus grande que celle de penser A l'absent;
mais cette joie ne va pas sans une apprehension : a Je
pense A lui; pense-t-il A moi ? L'amour s'accompagne
toujours de cette souffrance.
Or, Notre-Seigneur pense a nous tQujours comme si
nous 6tions seuls au monde. II le peut, soyons en paix .
de ce c6t&-la. Jesus nous a tant aim6s, et maintenant,
et toujours.
Mfais si nous pouvons etre sirs de Jesus, Jesus
peut-il &tre aussi stir de nous? On peut - disons le
mot bien bas - trahir l'amour. Gardons-nous d'une
telle trahison. Au contraire, pensons toujours A Jesus,
puisqu'il pense toujours A nous; toujours... vivre avec
lui, A longueur de journ6e, par la pensie...; que de
pensCes inutiles au cours d'une journ6e!... Au moins,
que chaque fois que notre pens6e s'occupe A autre
chose qu'A J6sus, ce soit par sa volontW, pour Lui, en
Lui, avec Lui; alors, A la bonne heure !
2° Impossible de vivre ainsi sans rencontrer la souffrance : alors ne pas choisir parmi les actes ceux qui
nous plaisent le mieux-: J6sus n'a choisi ni sa creche,
ni sa croix, ni ses 6pines, ni l'heure A laquelle il
accomplira de nouveau, dans nos 6glises, son sacrifice. Prendre tout, accepter tout ce qui cofite, tous les
jours, du matin au soir, en pensant A J6sus, par amour
pour J6sus.
3" Ainsi nous mourrons, et suivant une expression
invent6e dans nos pays catholiques du Nord, ( nous
mourrons a petit feu ,, 11 en est qui peuvent tout

-

409 -

donner d'un coup, les heureux!... aux autres, il est
donn6 de semer sur tous les sentiers de leur vie,
quelque chose de leur amour-propre, de faire mourir
a chaque heure quelque tendance vitale mauvaise.
III. - Voila comment nous nous appliquerons &
remplir notre fin qui est l'amour, et nous le ferons :
1' Passionn6ment... Jesus a-aim6 ainsi : sa " Passions... mot dbfigur6 parle monde : toutamour, meme
mauvais, implique une souffrance : la passion, c'est la
souffrance de l'amour.
SLes saints ont aim6 & la folie : Marie-Madeleine, le
jour de la Resurrection, ne trouve plus le corps du
Ils l'ont enlev6, et je
Maitre; son cri de d6sespoir.:
ne sais oi ils l'ont mis. )) Que de fois, au cours de sa
vie sacerdotale, le pretre peut se r6peter ces paroles!...
Les saints ont &t6 des excessifs; Notre-Seigneur I'a
6t6 lui-m&me : in finem dilexit, il a aim6 a jusqu'au
bout .
2" Virilement... t De toute la. force de nos bras, A la
sueur de notre front , : aimer ainsi, c'est aimer en

hommes.
3° Joyeusement... On conquiert par un sourire; la
joie qui illumine le visage, la joie, le ressort de l'ap6tre.
L'amour est notre fin, notre tout: Ambulate in dilectione. Da miki amorem, et sufficit. ,
Disciple en cela de. saint Franqois de Sales,
M. Dillies voit dans I'amour le r6sume de la theologie.
C'est en fonction de cette idWe maitresse qu'il nous
montre, par exemple, le pech6 : le p6ch6 mortel, qui
tue j'amour: le p6ch6 y6niel, c blessure de r'amour ,;
l'innocence du pretre, n6cessaire pour r6pondre &
l'appel de Dieu : Ego quaero cor purum, et qui. ne peut
se rialiser que par un double mouvement : nous vider
de tout ce qu'il y ad'humain en nous, et nous recueillir
en notre «centre interieur,,, pour nous remplir de Dieu.
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De la sorte, nous edifierons en nous la maison de

Dieu, le temple de la Sainte Trinit6; nous nous remplirons a de toute la plenitude de Dieun ; t la vie
pleine ', le beau mot!
Qu'est-ce que cette plenitude? En quoi consistet-elle ? Pour l'homme naturel, la , plenitude , consiste
a ramener toujours la pensee et le coeur en face de son
objet... c'est le mot de Malebranche : , C'est a la
sueur de son front, par I'attention, qu'on reooit la paix
de l'esprit et qu'on obtient pour r6compense lalumiere. a On peut etre un g6nie, et cependant etre
vide, parce que pour les baptises, il n'y a qu'une seule
:le
l mot est de
pl6nitude, la a -plenitude de Dieu
saint Paul (Eph., Ill, 19).
Notre but : avoir 1'5me pleine de Dieu. Avons-nous
I'Ime t remplie de la plenitude de Dieu t?... Ce
matin, je me suis lev6 : mon esprit n'a-t-il pas ete un
carrefour? ma pensee vide, vide de Dieu? mon cceur'
vide, vide de Dieu ?
L'exemple du frere convers dont la vie est vraiment
u pleine ,: lev6 a deux heures... Praeoccupemusfaciem
ejus in confessione... en faisant sa modeste toilette, en
refaisant sa couche oi ont repose des saints... l'humble
frbre qui, toute la journ6e, dans ses allees et venues,
s'entretient avec Dieu en lui...
Lutte du surnaturel contre lenvahissement perpltuel
du naturel... dompter son corps, se d6tacher... pour
passer des tenebres a la lumiere et poss&der son ame
dans la paix. Se remplir de Jesus : ut impleamini in
illo... qui est caput... pour donner, plus tard, de sa
plenitude...
Cette vie pleine, croissant chaque jour dans le Christ,
in illo .- ou mieux in ilium, comme porte le grec,
- cette vie toute sous I'influence de l'Esprit-Saint,
fera a chaque instant monter vers le Pare sa prikre :
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a La priere n'est que la forme extireurd que pread la
pi6t&.
Y a-t-il pour prier une methode doctrinale ?
Je n'oserais pas 1'exposer aux fid:les, mais a vous...
Oui, ii y a une .mthode doctrinale : saint Paul l'a
expos6e (Rom., vill).
Saint Paul commence par rappeler que nous avons
en nous un esprit naturel, un esprit de mort, qui a &t6
crucifit lors de notre bapteme, grace a la toute-puissance de la r6surrection de J6sus-Christ.
Cet esprit de servitude - nous 6tions des esclaves
- a &t6 remplaci par un esprit nouveau, i'esprit
d'adoption. Tous ceux qui se laissent-guider par cet
esprit sont fils de Dieu : Quicumque spiritu Dei aguxtur,
ii suiqt fdii Dei (VIII, 14). et- puisqu'ils sont. fis, ils
peuvent dire a Dieu I Abba... Phre.
Comment done faut-il prier? (versets 26 et 27).
1* Nous sommes faibles : nous ne sommes que
miseres: nous ne pouvons m&me pas, sans une grace
sp6ciale, prononcer avec m&rite le nom de Jesus; nous
ne sommes pas des hommes, mais de petits enfants.
L'Esprit-Saint, qui est en nous, nous aide.
2* Nous ne savons ni ce que nous derons demander,
ni comment il faut le demander... nous sommes des
ignorants, et l'ignorance est la plus grande des faiblesses: aux biens v6ritables nous prif6rons les faux.
biens, aux biens superieurs des biens qui sont loin de
les valoir.
L'Esprit-Saint demande pour nous, et comment
demande-t-il? II pousse des gemissements : pourquoi
sa prire rev&t-elle cette forme ? Ah! parce que nous
sommes des enfants, de tout petits enfants... Les petits
enfantsne savent encore quepousser des vagissements,
des sons inarticuls : le petit enfant se plaint; ses
demandes sont des plaintes : mais comme sa mHre
comprend !... Elli reconnait sa voix, et lui accorde,
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non pas les faux biens qu'il pourrait d6sirer, mais le
bien v6ritable qui correspond a ses besoins... Gemissements inenarrables, tellement ils sont pleins de sens,
pleins de choses qui sont intraduisibles, ineffables dans
le langage cre6...
30 Alors Dieu, qui scrute les reins et les cceurs, sait
ce que demanae et d6sire l'Esprit : leurs ames, si 'on
peut ainsi parler, sont unanimes; car 1'Esprit connait
Dieu, et il prie pour nous, les baptis6s, les saints...
Oh! le spectacle, beau entre tous, que celui de I'arriv6e d'une telle 6pitre dans le milieu romain... Ne
laissons pas cette doctrine aux chr6tiens de la primitive Eglise. A propos de ces deux versets (vIi, 26 et
27), un pieux commentateur nous dit : Disce kanc
luisse apostolicam praxim... la m6thode des ap6tres, a
qui la donner, sinon A vous?
Vous avez tous entendu parler de la harpe iolienne:
on la suspendait &un arbre, le vent en faisait vibrer les
cordes, et le chant en etait d'autant plus beau qu'il
etait plus myst&rieux. Nous avons mieux que la harpe
eolienne : abandonnons notre ame au Chantre divin...
Confitebor tibi in cithara (Ps. XLII)... Laudate eum in
psalterio et cithara (Ps. CL)... in psalterio decem chordarum psallam ei (Ps. XXXII). La louange, que 1'EspritSaint 1'exhale de nos cceurs dans 1'exultation de
l'amour !...
Et c'est au ciel enfin que s'leanouira cette vie:
comme il avait commenc6 par un commentaire de
l'Evangile des Noces de Cana, cet exposý s'achbve
par une paraphrase de l'invitation au festin nuptial.
Venite ad nuptias. Laetatus sum in his quae dicta sunt
mihi : in domum Domini ibimus... Pour. r6pondre a
I'invitation, il faut suivre Jesus: il est la voie : et celui
qui veut venir apres lui doit se renoncer, porter sa
croix, tous les jours, et le suivre. On ne va pas au
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ciel sans l'amour du sacrifice, des grands, mais surtout des petits sacrifices. 11 est la vie, et nul n'a la vie
enlui s'il ne mange la chair du Fils de'l'Homme. On
ne va pas au ciel sans 1'Eucharistie.
« Vivre de ces deux amours, la Croix et 1'Eucharistie : l'une aide A porter. 'autre... Enseignez aux
enfants qui vous seront cownfis l'amour de la Croix,
l'amnour de 1'Eucharistie, et leur 6ducation sera faite :
tout le reste n'est qu'exp6dients... ,
L'Eucharistie et le sacerdoce avaient a- ses yeux

une telle importance qu'il a paru int6ressant de
recueillir a part ses enseignements sur ces matieres:
ces instructions forment A elles seules un tout complet, et on voudra bien excuser ce qu'il peut y avoir de
factice dans un tel groupement.
L'Eucharistie, c'est avant tout la Messe, le'Sacrifice
qui renouvelle tous les jours pour nous le sacrifice du
Calvaire. M. Dillies n'a pas manqu6 (de nous Ie
rappeler, nous enseignant toute la richesse cachie
dans le symbolisme de la liturgie de la messe, dont
tous les d6tails rappellent les circonstances du sacrifice de Jesus, nous montrant dans la messe.le centre
oiu converge toute la vie du monde, oi devrait tendre
aussi toute notre vie, la reproduction du sacrifice
6ternel du Christ, auquel nous devons unir notre
sacrifice, celui qu'offre dans le temple de nos ames,
le divin Pretre.
L'Eucharistie, c'est aussi la Communion, et c'est de
la Sainte Communion surtout que nous parla M. Dillies
dans les dernires instructions qu'il nous fit. Il le fit
d'apres un passage de Louis de Blois, le vieux b6n6dictin de Liessies, dont il aimait]la doctrine si simple.
et si austere :
0 Sacrement infinimentdigne et infiniment suave,
ou, sous les espkces du pain et du vin, nous recevons

-

414 -

le Christ tout entier, avec son corps,, son sang, soname et sa divinit6, et la Trinit6 tout entiere, Pere, Fils
et Saint-Esprit! Car les trois Personnes itant un seul
et meme Dieu, une seule et meme essence, ne peuvent
etre s6parbes l'une et 1'autre, et puisque le Christ est
Dieu, dans son corps habite la Trinit6 tout entiire,
Celui qui recoit le corps dy Christ avec la devotion qui
lui est due est purifii de tous ses pich6s, meme des
peches mortels qu'il aurait commis sans le savoir ou
qu'il aurait oubliks, pourvu toutefois qu'il soit dans
la disposition de les confesser et d'en faire p•nitence,
au cas oi il les connaitrait. En second lieu, il entre.
en participation de tous les biens que le Christ nous a.
meritis par sa vie, sa passion et sa mort, et..qui plus
est, de tous les mirites acquis ou i acquerir depuis
Adam jusqu'au dernier des 6lus. Enfin, il est uni,
incorpor6 au Christ, qui lui communique le courage et
la force de r6sister aux vices et de's'appliquer aux
vertus : il est orn6 d'une vie plus pure et plus excellente, transform6 et converti en Dieu et rempli de:
toute la grace de la tres glorieuse Trinite. o

A toutes les richesses de ce . don de l'amour substantiel ) : Gratification, justifcation, incorporation.:
participation n, M. Dillies ajoute deux autres carac-teres, la Hconsommation ,,c'est-a-dire l'union permanente a Notre-Seigneur, devenu l'aliment de Jiotre
vie, et la ( fructification ,.Parmi tous les fruits que
produit en nous 1'Eucharistie, il insiste surtout sur le
t zele ardent de la gloire de Dieu n, le t sensprofond_
de 1'unit ))et a l'amour du sacrifice w; ayant mang&

l'Hostie, nous devons nous-mimes devenir a Hostie Et c'est a distribuer la Sainte Eucharistie que le
pr&tre est appelM, comme le serviteur de l'gvangile,
charge par son Maitre de reunir les convives pour le
festin des Noces. M. Dillies insista sur ce rble du
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pretre; la place qu'il tient dans le monde, c'est celle
de Jesus-Christ lui-meme, dont il continue la mission,
o homme de priere, homme des Ames, homme de
sacrifice ». II nous montra les merveilles de la vocation : oeuvre de la Trinite tout entiere, pench.e sur
une Ame de jeune homme pour en faire un instrument
parfait; vocation qui exige de la part du pretre une
innocence incomparable, un renoncement absolu, un
effort de tous les instants pour rester sans cesse ouvert
A l'action de 1'Esprit Saint, pour (( tenir, grandir,
agir ».
Enfin, dans une instruction qui devait etre la dernitre, l'adieu supreme du phre A ses enfants, il nous
parla a des craintes et des joies du sacerdoce ». Ces
paroles, qui furent pour nous son testament, semblent
Ie resumer tout entier : craintes devant notre faiblesse,
I'immensit6 de notre tAche, nos l&chetes toujours
possibles; tristesses qui parfois ktreignent le pretre a
la vue de certaines ruines, de certaines d6ch6ances;
joies aussi : joies de la messe chaque matin, joie de
l'apostolat, joie du sacrifice. Humilit6 profonde, abn6gation totale, .zle ardent pour l'Eucharistie, c'6tait
lui-meme que, sans le savoir, M. Dillies nous donnait
en exemple ce soir-l..

(A suivre.)

ESPAGNE

L'abondance des matitres nous oblige A renvoyer A
un autre numiro le compte rendu des revues de langue

espagnole.
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HOLLANDE

ST VINCENTIUS A PAULO.

Saint Vincent et ses cauvres en Holande. - En 1881,
la maison de Looz-les-Lille, etant menac6e par le gouvernement frangais, fut transport6e
-Wernhout, en
Hollande, terre hospitalibre. DejA la Hollande avait
donni de ses fils a la Congr6gation. A Wernhout,
avant la guerre, il y avait deux cent cinquante 6lves.
On avait 6tabli A Panningen, en 19o3, une maison de
la Congr6gation. Cent trois pr6tres en sont sortis.
Deux chapelles de secours confi6es a la Province
6rig6e en 1921. Les Filles de la Charit6 ont commenc6
leurs oeuvres d'enseignement et de visite des malades
en 1902.

Saint Vincent et les nLissions. - En 164o, saint Vincent accepta les missions de Babylone; il envoya des
missionnaires a Alger et Tunis en 1645, A Madagascar
en 1648-; on rappelle la tendresse de saint Vincent pour
les missionnaires envoy6s a l'6tranger.
Adcos des montagnes de Java. - M. de Backere a fait
une tourn6e apostolique dans les montagnes. Les habitants sont robustes, intelligents; les forets sont nombreuses; il y a des 6coles oi les enfants apprennent le
Coran; superstition; on v6enre les esprits de la for&t,
de l'air.
L'it-iau Bresil. - M. Gussenhoven 6crit de Fortaleza, la veille de .Noel: chaleur torride; il confesse
les femmes au-confessionnal, les hommes a lasacristie;
il communie les hommes a I'autel, les femmes a la
table de communion. La pluie est une b6n6diction; s'il
pleut, c'est I'abundance; s'il ne pleut pas, c'est la
s6cheresse, la misere.
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M. Dillies. - Ancien superieur de Wernhout. Haute
intelligence, sentiments dilicats, ame l6evee, vertus
sacerdotales. II poss6dait une connaissance approfondie des langues anciennes; il l'a montre en composant un dictionnaire francais-latin-grec; iis'appliqua
Acommuniquer a ses 6leves ce qu'il savait et sentait,
afin, comme il aimait a le rep6ter, qu'en faisant sentir
le beau aux ames, il les rapprochit de Dieu qui est
la beaut6 m&me. Ceux qui P'ont vu en classe, o• il
aimait A remplacer les professeurs, peuvent rendre le
t6moignage qu'il avait le don de se faire comprendre
de ses elves et deles imouvoir. Mais point de science
sans peine; un pretre qui n'est pas zel6
n'est pretre
qu'' demi. C'est pour ce motif qu'il exhortait constamment a travailler avec ardeur, avec amour. Parlait-il
du travail quotidien de plus tard, Ie mot qui venait
ir6quemment sur ses levres 6tait celui de, feu sacri
qui doit animer, d'esprit de sacrifice qui donne la force
de persv6rer. Personnellement, ii suivait les progres

des 61eves, il visitait les classes, interrogeait les
enfants, pour se rendre compte si l'on travaillait et
comment. On travaillait beaucoup et bien. II voulait
avant tout que ses enfants devinssent de saints pretres.
La comprehension de leur dignit6 d'l6us au sacerdoce, il cherchait a l'imprimer dans leur Ame, d&s les
premieres annies de leur formation; il s'appliquait a
leur donner une ame sacerdotale. I1 voulait leur donner
1'61ivation morale. Cette elevation devait aller le plus
haut possible jusqu'a la saintet6. Devenez de saints
pretres, aimait-il a repeter. La meilleure voie qu'il
indiquait 6tait la Sainte Eucharistie. C'est la devotion
du pretre, la devotion par excellence. Plus encore par
son exemple que par ses paroles, il forma les ames;
c'6tait un pretre saint et modeste, il 6tait pr&tre en
tout et toujours. I1 n'a pas eu d'autre vue que de
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donner a 1ime de ses el6ves un grand amour pour
Dieu et le plus grand d6veloppement possible du cceur
et de l'esprit in virum perfectum. Son disir de travailler jusq.u'i la mort . Wernhout n'a pas it6 exauci
Au mois de mai 1918, ii fut, comme il r•crivit alors,arrach6 a Wernhout. 11 ne l'a jamais oublii. Dana-.
toutes ses lettres, il parlait de sa maison tant aimte qui
6tait devenue une partie de lui-m&me. I1 y a fait unr
bien immense.

ITALIE

ANNALI DELLA MISSIONE.

Le num6ro du 3l d6cembre 1925 est un numeroý
exceptionnel; il a xvI- 4 28 pages; il a pour objet I&
Cong7rgation de lI Mission en Italie de 1642 . 1925. II
fait 1'histoire de chacune des maisons fondes depuis
1642. II donne ensuite la liste des'assistants italiens,
des procureurs generaux prbs le Saint-Siege, des'
deput6s italiens aux assemblies ginerales, des visiteurs des provinces d'Italie, des sup6rieursdes maisons
italiennes. Le volume est bien illustr6.
28 t•vrier 1926. - Les fites centenaires & San Gira;
laino de Sienne. Le 27 septembre 1925, I'archeveque
celibra la messe et adressa un fervorino plein d'affection et de pit6C; la grand'messe fut chant6e par
Mgr Barbieri, vicaire g6nral; l'apris-midi, aprts les
vepres, Mgr Corbini, 6v&que de Foligno, pronon•a le
discours.
Le crucifx des vaeux du bienkeureux Perboyre. - It
l'avait remis avant de mourir a une vierge chinoise;.
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celle-ci, a sa mort, le confa au pretrequi I'assistait;
c'itait un Pere des Missions itrangbres de Milan. Ce
Pere le donna an P. Sylvestre, franciscain, lequel
6tant venua Rome pour la Semaine missionnaire qui
s'est tenue chez nos confreres, du 27 septembre an
1o octobre 1925,ena fait cadeau a la maison du college
Leonin.
Les fites du troisieme cenxteaire ai Plaisance. - Un
comiti avait pr6par6 les fetes. Y assisterent M. Veneziani, representantM. leSupirieur gen&ral, M. Fugazza,
visiteur, et on grand nombre de confreres. Les ceremonies religieuses se d&roulerent dans 1'gglise paroissiale de Saint-Lazare. Le dimanche 11 octobre, messe
pontificale par Mgr Menzani, 6vyque de Plaisance
le pan6gyrique fut donn6 par Don Francesco Gregori,
qui parla de l'action de saint Vincent et de ses
missionnaires dans le champ de la charit,. Le
lundi 12 octobre, Mgr Calchi-Novati, &v6que de
Bobbio,- chanta la grand'messe et Mgr Fabbrucci,
eveque de Borgo S. Donnino, les vapres. Don Paolo
Poggi montra 1'euvre de saint Vincent et de sa
Congregation par rapport au peuple. Le mardi 13, la
messe pontifcale fnt chantee par S. Pm. le.cardinal

Nasalli-Rocca archeveque de Bologne. A midi, dans le
grand r6fectoire, se pressaient trois cents invit6s. A
trois heures, seance musicale et littiraire. A la fonction religieuse qui cl6tura le tridaum, Don Lazzaro
Chiappa montra I'action de saint Vincent par rapport
au clerg6.
Pklerinage national italiex des Dames de la Chariti.
- Ii y eut triduum a l'6glise de nos confreres, SaintSylvestre du Quirinal, les 5, 6, 7 dtcembre 1925. Don
Pino Scavizzi fut l'orateur de ces trois jours.'L'6glise
4tait insuffisante a contenir la foule des dames. Les
c6rmonies furent assuries par les clercs de la Mission
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et les chants par eux et par les Enfants de Marie de
plusieurs maisons de soeurs. Les visites aux basiliques
se faisaient avant midi, plus de six cents dames les
ftrent a pied, recitant le Rosaire et conduites par
M. Alpi. C'6tait un beau spectacle de voir toutes ces
dames, la fleur de l'aristocratie romaine, ayant a leur:r
t&te la prisidente gin6rale, duchesse Caffarelli, les

vice-presidentes ge~orales, princesse Rospigliosi,
comtesse de Campello, la secr6taire generale Signora
Mingazzini, la vice-secretaire g6n6rale Signora Grandiaquet. Le 9 d6cembre,les Dames de la CharitA furent
reques en audience, au nombre de deux mille, par le
Souverain Pontife. M. Alpi, directeur du conseil
central, les accompagnait avec les cures de la ville.
Le Pape d6clara que c'6tait un beau pelerinage, une
-audience qui lui 6tait tris agr6able: Dames de la
Charit6 cela veut dire milice de la Charite. La Charit6
est la reine des vertus, c'est la marque distinctive des
disciples de Jesus. Le Souverain Pontife parlawensuite des Filles de la Charite, vrais anges de la
Charit6. I1 felicita les dames pour les 3ooooo lires
qu'elles avaient d6pens6s et pour les fruits spirituels
obtenus : mariages r6gularisis, baptemes, premieres
communions, saintes morts. La charit6 cherche les,
ames dans les taudis, les h6pitaux. Le Pape filicita
les dames de la contribution personnelle qu'elles
apportent. 1'oceuvre, des visites qu'elles font, toutcela favorisant le rapprochement des classes. Le Pape
souhaita que l'oeuvre des Dames se d6veloppgt toujours plus. Dilatentur spatia cha7itatis; ii manifesta le

desir que 1'ceuvre fit -tablie dans toutes les paroisses.
II parla de Frederic Ozanam, le g6nie de la charit6
modernd.
Fetes du troisieme centenaire e Gines. - Elles eurent
lieu les 17, 18 et 19 juillet I925. La foule fut consi-
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d6rable. II y cut des discours prononcis matin et
soir par Mgr Podesta, chanoine pinitencier, par'
Mgr Canessa, vicaire general, par Mgr, Casabona,
6veque de Chiavari, par Mgr Cambiaso, iveque d'Albenga, par I'archeveque de Genes.
Un pays vincentiex dans le canton Tiano en Suisse. -

C'est un village qui a pour patron saint Vincent de
Paul. On raconte les fetes en son honneur; on parle
des embellissements projet6s a l'6glise.
Fete de la Midaille miraculeuse d la Maison centrale
des Filles de la Chariti de Naples. - Messe pontifi-

cale par le cardinal Ascalesi. R6ception des soeurs a
1'habit et des sceurs du s6minaire ainsi que des enfants
de la maison.
Audience actordeepar le Pape aux saurs chinoises, le
16 juin 1925. - Le Souverain Pontife d6clara qu'il

avait un faible pour la Chine, qu'on ne pouvait procurer davantage la gloire deDieu et le salat des ames
qu'en travaillant a la conversion de ce vaste pays. Le
pape admira les presents qu'on lui offrait et donna sa
b6n6diction.
EPHEMERIDES LITURGICAE.

Janvier-fivrier 1926. - Le I" juillet 1925, apres la
derniire assemblee academique en I'honneur de saint
Vincent de Paul, patron de l'Acad6mie liturgique; a
eu lieu, dans la maison de nos confreres, la r6union du
conseil de 1'Acad6mie. Le 28 novembre 1925, dans la
m6me maison, s'est tenue la r6union des censeurs et,
en presence du cardinal Pompili, on a examine les
questions qui devaient tre proposees dans les assemblees de 1926.
Mars 1926.-

Le drap mortuaire. -

Selon les rubri-

ques genirales du Missel romain, a tous les offices et
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atouteslesmesses des defunts, les ornements de I'autel,
du c6elbrant et des ministres doivent etre de couleaur
noire. De la mnme couleur doit &tre le drap 4tendu-pour l'absoute. D'apres un decret de la Sacree Congr&gation des Rites, du 21 juillet 1855, le cercueil doit
etre couvert d'un drap noir et on ne peut pas le couvrir
d'un drap blanc ensigne de virginith, si les funarailles
se font pour une jeune fille non mari6e. D'apres an
autre d6cret de la meme congr6gation, da 4 aofit 90o5,

la couleur du drap mortuaire doit 4tre noire et ses:
ornements sobres. C'est pourquoi on doit considerer
coimme an abus la pratique d'employer un drap funebre

blanc pour une personne non mari&e, en signe de virginite; ainsi vient encore de le rappeler la Congregation des Rites, ie 6 novembre 1925.

-

Chapelets en verre. On peut leur appliquer les
indulgences, meme les indulgences apostoliques, a
condition que ce soit du verre solide et compact.
(P6nitencerie, 21 d6c. 1925.)
LE MISSIONI ESTERE VINCENZIANE.

On invite toutes les enfants de Marie d'Italie i
travailler par lears prieres, leurs aum6nes, leurs sacri-.fices a la conversion des inaideles et des hiretiques.;
On cite des exemples consolants empruntes a diffi-

rentes maisons d'Italie. Voili, certes, de la bonne
spirituaiit6, tout a fait conforme i l'esprit de saint

Vincent et aux d6sirs du Souverain Pontife. -

La pre-

miere seur missionnaire italienne, seur Rognoni,
autrefois 1'hbpitalSaint-Jean, de Turin, vientd'arriver

aKKian et donne ses premieres impressions.- L'archeveque de Cagliari f6licite les rsdacteurs de la Revue et
declare que ce Bulletin laisse dans les coeurs

n parfum

de vertu qui provoque l'admiration et 1'imitation. Le
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commissaire Bardanzellu loue la Revue, contenant et
contenu, typographie et r6cits, couverture, images,
d6tails.
PASTOR BONUS.

Eloge de M. Borgna, ancien recteur du Seminaire.
Son depart a laissi dans tous les cceurs la plus profonde douleur. Pendant'qu'il a &t6 au Seminaire de
Sassari, il a exerc6 une influence-consid6rable sur les
clercs. II est restA, pour eux, le type ideal du saint
prttre et du digne pEre et 6ducateur des ministres de
Jesus. Homme sage et fort, d'une austiriti qui s'imposait a tous et conquerait tout le monde, il connaissait
bien a fond I-'me des jeunes gens et, sans faiblesse,
il poursuivit pendant douze ans, au milieu d'innombrables 6preuves et douleurs, cet id6al de discipline et
de saintet6 qui, s'il ne fut pas pratiqu6 par tons, fut
estim6 par tous. Son souvenir revient frequemment.
Divus THOMAS.
Janvier 1926. -Le Christ, Dieu et homme, prototype
de la beaut6, pat Ferretti, O. P. - La nation et 1'ltat,

par Woroniecki, 0. P. - La nature de la passion,
par Noble, O. P.- Fondement m6taphysique de l'analogie, par Le Rohellec, Sp. S. - Le congres thomistique de Rome, par Petrone, C. M. - Compte renda
d'un grand nombre de livres.
Avril 1926. - Lecture de saint Thomas, tir6e de la
Somme contre les Gentils, par le cardinal Nasalli-Rocca.
- De la volont6 de Dieu, par Bersani, C. M. - Da

dualisme transcendental dans la philosophie de-saint
Thomas, par Pirotta, 0. A -- Les diverses passions,
par Noble, 0-P.- Comment faut-il poser le problime
rcitique, par Boyer, S. I. - Les scolastiques du
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treizieme siccle et du debut du quatorziime, par Castagnoli, C. M.
L'ARRIVfE

DES

FILLES DE

LA

CHARITE

A ROME

(1850).
C'est en 85o, appel6es par le prince don Alexandre
Torlonia, que les premieres Filles de la Charit6 arrivbrent a Rome, sous la direction de la ven6r6e soeur
Chevrolat.
C'6tait une chose absolument nouvelle, pourla Ville
tternelle, de voir des sceurs aller et venir dans lesrues; il n'y avait que des religieuses cloitr6es,ettoutes
les innombrables communautes qui circulent maintenant et se devouent aux ceuvres, sont venues apres nous,
De la, on peut conclure les difficultis multiples que:rencontrerent nos soeurs au d6but; la sagesse patiente
et la prudence de la digne soeur Chevrolat pr6parerent
lentemedt aux Filles de la Charit6 la belle place
qu'elles occupent.
Les oeuvres du Conservatoire prenaient, d'ann6e en
annie, deil'extension; i l'orphelinat de i85o s'ajouthrent successivement les classes externes, la pharmacie
pour les pauvres du quartier et pour les enfants
friquentant la maison, un hospice pour les vieilles
femmes, un ouvroir externe trbs frbquent - (c'etait une
nouveaut6), les patronages du dimanche, la clinique
ophtalmique avec dispensaire, 1'asile qui s'ouvrit avec
400oo enfants presents; tout cela attirait I'attention de la
ville de Romel Enfin, la maison de Saint-Onofrio
6tait une vaste ruche tres animee, tres vivante, oi il n'y
avait que des pauvres, tout etait gratuit! La bonne
marche des oeuvres donnait toute satisfaction a S. E.
Don Alexandre, et pour les petites f&tes donnqes par
les enfants, il invitait les princes romains, ses amis, qui
int6resses a leur tour, voulurent des soeurs pour leurs
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ceuvres; c'est ainsi que les Filles de la Charite entrerent dans toutes les families princibres de Rome :
Sacchetti, Salviati, Aldobrandini, Doria Pamphili,
Massimo, Orsini, Patrizzi, etc. Les supbrieures 6taient
choisies parmi les compagnes de ma sceur Chevrolat,
et le Conservatoire 6tait comme la petite maison centrale oit se donnaient les retraites.
Quand il fut question d'appeler les sceurs pour soigner les zouaves pontificaux, Pie IX leva les bras au
ciel : a Les soeurs au milieu des soldats!... » Mgr de
Merode dut persuader le Saint-Pere que saint Vincent
avait fait I'6preuve, il y a trois cents ans, et les soeurs
entrirent a l'h6pital du Saint-Esprit; et quand le Pape
venait visiter ses braves d6fenseurs, Sa Saintet6
s'appuyait. au bras de la Mbre Louise Lequette, pour
faire le tour des salles. Les temps etaient bien chang6s!
Au debut, on disait aux sceurs : a Votre pape, c'est
M. Etienne... , L'humble sagesse de ma sceur Chevrolat
avait fait son chemin, Pie IX n'avait que des paroles de
bienveillance pour elle. Quand le Saint-Pere avait
besoin d'une potion, il disait que celles qu'on lui preparait au Conservatoire 6taient les seules qui lui fissent
du bien; ma sceur Cbevrolat cachetait soigneusement
les bouteilles, qu'un gendarme a cheval attendait a la
porte de la pharmacie. Pendant le Concile du Vatican,
en 1869-1870, les 6veques franSais et 6trangers venaient,
eux aussi, frapper a cette porte hospitalibre, au grand
benefice des pauvres.
Trois fois le Saint-Pere Pie IX vint an Conservatoire et une fois, entre autres, sans avoir, fait avertir de
l'auguste visite; quand on vit les voitures pontificales
a travers les allies du jardin, ce fut un grand &noi,
et la bonne soeur Chevrolat : ( Nos soeurs, sonnez les
cloches! Nos soeurs, allumez toute la chapelle! Nos
soeurs, descendez le fauteuil!... ) Tout le moude cou-
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rait, et le Saint-Pere se divertissait beaucoup de voir
ce branle-bas general! Ce-jour-li, il n'y eut pas de
compliment... et le lendemain Sa Saintete envoya un
grand panier de fraises pour les enfants. Nous conservons pr6cieusement le fauteuil qui servit a S. S. Pie IX
en ces diff6rentes visites.
L'ann6e sainte 1925 marquait les soixante-quinze ans
de sa fondation. II y a peu ou point d'ceuvre privee
dans Rome qui puisse se flatter d'un passe de soixantequinze ans et, malgre les 6normes difficultis actuelles,
montrer des ceuvres, un peu r6duites il est vrai, mais
encore florissantes et reposant uniquement sur la munificence d'une famille. II semblait juste de ne pas laisser
passer cette date inaperque, et, avec 1'autorisation des
princes D. Giovanni et Don Carlo, qui continuent
g6n6reusement l'ceuvre de leur aieul, Don Alexandre,
nous avons pr6par6 une fete de famille, une journe
de reconnaissance.
S. B.
FILIPPO TRUCCO.

Le <Dies Irae, traduiten vers latins, avecintroduction
et commentaire. - L'auteur parle d'aburd des sequencesen general, puis du Dies Irae: son auteur est Thomas
de Celano, franciscain; son concept g6enral : c'est le
gemissement de l'Mme chritienne aux pieds de Jesus,
juge de l'univers; son analyse : un prelude de deux.
strophes; la scene du jugement, en quatre strophes;
la priere de l'Ime chr6tienne, en onze strophes; laconclusion.

ASIE
CHINE
BULLETIN CATHOLIQUE DE PEKIN.

Fevrier 1926. - Une lettreiniditede saint Vincent de
Paul, trouve en Mongolie :
La Mongolie fat, en ces derni&res ann6es, le thdatre
de curieuses trouvailles: des oeufs de dinosaures
datant, disent les explorateurs ambricains, de plusieurs
millions d'ann6es; des restes de cuisines des tout premiers repr6sentants de-l'espce humaine..., et la sCrie,
en cet, ordre, les chercheurs I'esperent bien, n'est pas
encore finie.
Toutefois, il faut I'avouer, la Mongolie est bien un
des pays du monde oi I'on pouvait le moins s'attendre
i trouver une lettre inedite de saint Vincent de Paul.
C'est cependant la bonne et curieuse nouvelle qu'apportait, un des jours de ce mois de janvier, I'aimable lettre
suivante, adress6e A S. G. Mgr Jarlin, vicaire apostolique de .Pkin, A i'occasion du 70' anniversaire de sa
Snaissance, par S. G. Mgr ter Laak, vicaire apostolique
de Si-wan-tze.
VICARIAT APOSTOLIQUE

Kalgan, Si-wan-tre,
le I6

DE TCHAGAR-CHINE

u.
<

Janvier 1926

MONSEIGNEUR,

A l'occasion du

7 0'

anniversaire de Votre Gran-

-428deur, je suis heureux de Lui offrir mes felicitations
les plus respectueuses et les plus cordiales!
" II se fait done, Monseigneur,
que vous avez
heureusement brisi avec certaine tradition; qu'il Vous
soit donn6 d'inaugurer celle des octoginaires, chez qui
le don de sagesse reste jusqu'au dernier jour, comme
saint J6r6me 1'augure aux vieillards!
t I m'est agr6able, Monseigneur, de vous offrir en
meme temps la relique ci-incluse, qu'on vient de
trpuver a Nan hao ts'ien et qui Vous revient A plus

d'un titre.
« Veuillez agrter, Monseigneur,

le respectueux

hommage de mes sentiments affectueux et de mon
pieux souvenir.
- Ev. J. TER LAAK
« Vic. Af. *

La relique dont il s'agit et qui merite bien ce nom
est le texte original d'une lettre in6dite de saint Vincent de Paul, &crite& Mile de Villers, dame d'honneur
de la reine de Pologne, Marie-Louise de Gonzague. La
comparaison minutieuse de ce texte avec la photographie d'autres lettres de saint Vincent de Paul ne laisse
aucun doute sur I'authenticite de ce v6ndrable document, que nous reproduisons ci-contre, avec ses exactes
dimensions; le papier en est bien conserv6 : ce qui ne
peut guire s'expliquer que par le s6jour habituel dans
un iivre qui 'a prot6g6 assez efficacement contre les
injures du temps. On a pu, sans trop de peine,
d6chiffrer cette lettre, et nous reproduisons ci-dessous
la lecture qui en a 6te faite, en respectant exactement
l'orthographe du temps:
SM

« MADAMOISELLE
(

De Paris ce i6 Juing i656

Je me donne l'honneur de vous faire ici unrenou-

vellement des offres de mon obeissance perpetuelle.
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Je vous supplie tres humblement Madamoiselle de
lavoir agreable.
ccLon a faict courir en nostre ville des bruicts qui
nous afligent. Beni soict Dieu de ce que Mr Ozenne
nous a soulage par les bones nouvelles qu'il nous a
escript. O mon Dieu Madamoiselle que m6 cceur est
attendri, toutes les fois que je pense au Roy & a la
Royne, qui est plus souvent que tous les jours. Je les
offre incessament a nostre Seigneur, tout chetif queje
suis, & vostre chere persone bien souvent. Pleut aDieu
Madamoiselle que jeusse le bon heur qu'a Mr Ozenne
destre au [mot biff#] pres de la Royne pour admirer la
force & la bonne conduite de nostre incomparable
princesse comme vous faictes; je ne puis vous exprimer
les merveilles quon nous en dict, ny a quel poinct fire
Seig'ma faict
- Vre tres humble & tres obeissant serviteur
c VINCENT DEPAUL
Si. p. cgr. de la Mission. n

Mad"* de VILERS

Du cdtd de l'adresse

A Madamoiselle
Madamoiselle de VILLERS
L t S
pres la Reyne de Pologne
Ceste lettre est dun
St gfial dordre Vincent de Paul
canonize
Resp. le 28 Juillet

La premiere question qui se pose est ividemment
celle-ci : Comment une lettre de saint Vincent de Paul
peut-elle se trouver en Mongolie?
L'hypothese la plus probable est qu'elle vient de
P6kin, ofi elle aurait 6t6 apport6e par quelqu'un des
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pretres de la Mission fondee par saint Vincent de
Paul, en 1625, et qui furent charges de la Mission de
Pekin par le Saint-Siege en 1783. Siwantze, le cheflieu actuel et le nom oficiel de l'ancien vicariat de
Tchagar on Mongolie centrale, 6tait d4ja en 1827 Ba
grand village chritien, et le tres digue M. Sue, laariste chinois, s'y retira alors, de Pekin, a cause de
la persecution et dirigea de la la Mission de P6kin.
Mgr Mouly y arrivait en x835 comme superieur de la
mission de Mongolie.
Lors de l'arrivee des Missionnaires belges de Scheut
en Mongolie en 1866, il est tres possible que cette.
lettre ait 6t oubli6e par m6garde dans les archives
laiss6es aux nouveaux missionnaires; et de Siwantze
elle a pu facilement etre transportee & Nan-hao-tsien,
qui en d6pend, dans quelque livre oi elle se trouvait
inconnue et oubliee. Du mains l'explication apparait
vraisemblable. Au reste, Nan-hao-tsien fut, pendant
longtemps, tout autant que Siwantze, la residence dt
vicaire apostolique.

La destinataire de la lettre trouv6e a Nan-hao-tsien
tait Mile de Villers.
Mile de Villers 6tait dame d'honneur de MarieLouise de Gonzague, princesse de. Neyers, reine de

Pologne, qui I'avait en grande estime. Saint Vincent
de Paul fait plusieurs fois mention de cette dame dans
ses lettres; par exemple, le 9 juin 1656, 6crivant a
M. Ozenne en Pologne, il met en post-scriptum : Je
m'avise trop tard a penser si j'ai fait r6ponse i
Milede Villers.Je vous prie de le savoir. Si j'avais les
temps, je lui 6crirais. Dans le doute, renouvelez-lu
les offres de mon ob6issance. n

La lettre que nous publions prouve que saint Viacent a trouv6, sept jours aprbs cette note, le temps
d'6crire la lettre projetee. Mile de Villers, on
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voit par le.ton de la lettre de saint Vincent, assistait
la tres pieuse et tres charitable reine de Pologne dans
ses bonnes oeuvres. La reine Marie-Louise de Gonzague a eu le tres grand honneur d'etre louse par
saint Vincent de Paul, avec la plus tendre et la plus
touchante 6motion. Dans une lettre du 22 aoit 1659,
le bon M. Vincent 6crit k la reine qu'il a propose ses
exemples de charit6 aux Filles de la Charit6 & Paris
et qu'elles en ont 6te fort touchkes. c(Nous savons bien,
6crit-il, lui qui fut toujours fort 6loign6 de la flatterie, mais extr&mement habile et insinuant pour
encourager les grands a la charit6, nous savons bien
que l'histoire nous fait voir une princesse qui filait le
fil qui devait servir a couvrir son corps; mais je ne
me ressouviens d'aucune qui ait porte lapi6t6 au point
que Votre Majeste 1'a fait en employant l'ouvrage de
ses mains au service des pauvres. )
Ayant ces sentiments pour la reine de Pologne, on
s'explique facilement cette parole de ialettre de saint
Vincent . Mile de Villers : ( O mon Dieu, Mademoiselle, que mon coeur est attendri toutes les fois que je
pense au roi et . la reine... n
Au moment meme oit saint Vincent ecrivait cette
lettre, de grandes 6preuves dis6laient le royaume de
Pologne. Une lettre de saint Vincent du 16 septembre 1656 disait : ( ... La religion ne s'y peut maintenir que parla c onservation du roi,et l'tglise va tomber
aux mains de ses ennemis en ce royaume; le Moscovite en tient d6j~ plus de cent ou six-vingt lieues
d'6tendue, et voil. le reste en danger d'etre envahi
par les Suedois.
La reine Marie de Gonzague avait demand6 et
obtenu des pretres de la Mission, des filles de la
Charit6 et des religieuses dela Visitation. M. Ozenne,
le pretre de la Mission nomm- dans la lettre, avait
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conduit en Pologne, en i653, un groupe de ces dernieres. Notons meme cette particularit6, qui nous fait
songer a la rtSente aventure du <c Tongtcheou ). La
colonie traversa les Pays-Bas pour aller s'embarquer
sur un vaisseau a Hambourg; mais ce vaisseau fut pris
par les pirates anglais. Quoique le Parlement anglais
1'eit d6clar6 de mauvaise prise, M. Ozenne et sa
colonie furent longtemps retenus a Douvres.
II arriva A Varsovie vers la fin de janvier 1654. II
a realis6 la parole que saint Vincent disait de lui :
< C'est un homme de Dieu pour la conduite et pour
gagner les coeurs du dedans et du dehors. , II mourut
a Varsovie le 14 aofit 1658. Originaire du diocese
d'Amiens, il avait 6t6 recu dans la Congregation de
la Mission le io juin 1638.
N'est-il pas curieux et remarquable qu'une lettre,
du bon M. Vincent, 6crite en 1656 et trouv6e dans une
residence de Mongolie en 1926, vienne nous rappeler,
par les circonstances qu'elle 6voque, qu'il n'y a rien.
de nouveau sous le soleil, que de son temps deji il y
avait des pirates et des brigandages,.en Pologne, en
Angleterre et en France, qu'on y souffrait de la guerre,
qu'on y redoutait < les Moscovites n, et que la seule
chose importante, au milieu de ces contingences, est,
a l'exemple et selon la doctrine de saint Vincent, de
prier Dieu, de chercher a d6sarmer sa justice, de travailler patiemment et courageusement, et de se livrer
aux ceuvres de charit6 pour chercher a adoucir
quelque peu les miseres accumulees par les calamites
publiques...
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LA MISSION DE PfKING, 1" annee, nO 1,1" semestre

1926.
Lettre de M. Verdier, Supgrieur gineral des
Lazaristes, e S. G. Mgr Fabrtgues.
MONSEIGNEUR,

Vous avez en l'extr6me obligeance de me communiquer le projet de publier, avec Mgr Jarlin, votre
vnenre vicaire apostolique, un Bulletin du vicariat
apostolique de P6kin.
L'id6e me parait excellente et je lui souhaite de
,tout cceur le plus heureux succes. Sans aller jusqu'i
dire que le besoin s'en faisait sentir et que son apparition va combler un vide regrettable, je vous dirai bien
simplement que je lui trouve une s6rieuse utilite.
Depuis longtemps, nos deux provinces de Chine
publient annuellement le consolant tableau des fruits
spirituels recueillis par le groupe des vicariats qui les
composent. On y voit le mouvement ascensionnel des
baptemes d'enfants et d'adultes, de confessions et
communions. On y admire la floraison des oeuvres de
charit6 spirituelle et corporelle : ecoles, cat6chum6nat6, dispensaires, h6pitaux, orphelinats et crches,
seminaires grands et petits. On y constate aussi et surtout avec quel docile et intelligent d6vouement les
chefs de nos missions travaillent au recrutement du
clerg6 indigene ainsi que le montrent leurs centaines
de pretres chinois, ob6issant en cela aux prescriptions
reit&r6es du Saint-Siege et aux plus antiques traditions de notre apostolat en Chine. Mgr Mullener, un
de nos premiers missionnaires dans le Cileste Empire,
qui fondait au dix-huitieme si&cle un s6minaire pour
le clerg6 chinois et cela au plus fort des pers6cutions,
nous a 6t6 toujours un modele admirable qu'on s'est
efforc6 d'imiter du mieux qu'il a 6t6 possible.
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Mais ce tableau des fruits spirituels dont je fais
mention n'est pas destin6 i la publicite; il reste pour
nous un precieux document, a pen pris compltement
ignore de quiconque n'appartient pas a notre famille
spirituelle. En outre, il se reduit a une serie de chiffres
qui oat certes leur 6loquence, mais qui forment une
statistique un peu aride, malgre les consolations qu'ils
donnent a qui les 6tudie avec attention. Surtout il est
muetsur les diverses conditions du milieu dans lequel
s'opere le bien qu'il nous retrace; on n'y sent pas la
la vie des diversvicariats avec leurs difficultes et leurs
facilites respectives, avec la varie6t de leurs succes on
de leurs tentatives. Ce n'est pas un tableau qui reproduise, au vif et au complet, la vie religieuse du vicariat, de ses ceuvres, de ses paroisses, de ses centres de,
mission, de son clerg6 et de ses fideles.
C'est pourquoi, sons la direction de votre v6n6r6
vicaire apostolique, veteran parmi les missionnaires
de Chine, vous desirez faire paraitre un Bulletin spicialement destine au vicariat apostolique de la capitale du vaste Empire. Vous avez l'intention de presenter votre mission telle qu'elle est dans toutes les
manifestations de son activit6 religieuse, charitable et
sociale; vous vous proposez de rendre hommage et
reco naissance aux auxiliaires qui avec vous travaillent
a la sanctification des ames et a la propagation de
1'6vangile de Jesus-Christ; a vos confreres : europeens on chinois, h vos pr&tres nombreux et zel6s, aux
communautes religieuses d'hommes et de femmes dont
le nombre va incessamment s'accroitre; vous voulez
nous dire ce que sont vos fideles, quelle est leur pi6te,
la solidit6 de leur foi, leur fid6lite aux pratiques chretiennes, leur ztle pour entretenir dans leur vie personnelle ou familiale la v6rit6 gen~reusement conquise
on pieusement reque.
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Vous ne comptez pas vous limiter et nous montrer,
au cours de chaque numiro du Bulletin, ce qui est,- ce
qui se fait pr6sentement; vous pretendez, et vous avez
grandement raison, nous raconter le pass6 de la belle
mission, soit dans son ensemble, soit aussi dans chacune
des stations maintenant 6vang6lisies. L'histoire de ce
pass6, qui est loin d'etre sans gloire, aidera a faire
mieux connaitre et mieux appr6cier 1'6tat present.
Vous nous direz aussi vos esperances d'avenir et nous
montrerez les moissons blanchissantes qui appellent
et attendent les vaillants moissonneurs.
Que Dieu b6nisse le Bulletin et puisse-t-il susciter
des imitateurs dans d'autres vicariats. Sans nul doute,
c'est vers PMkin que se portent naturellement regards
et pensees lorsqu'il est question de 1'evangilisation de
la Chine; mais que de bien ne se fait-il pas dans les
autres parties!
Que les fideles lecteurs de votre Bulletin et de ses
fr&res a venir voient les bonnes oeuvres qui se font
lI-bas et qu'ils en glorifient le Pere qui est aux cieux.
Votre ceuvre apostolique a reu et recevrade pr&cieux
encouragements; je suis heureux de constater qu'elle
a requ le plus d6sirable dans la derniere encyclique
de notre tres Saint Pere le pape Pie XI, glorieusement r6gnant, puisque, par anticipation, Mgr Jarlin
et vous-m~me, Monseigneur, avez r6pondu a deux
grands desirs de Sa Saintet6 : le recrutement intensif
et prudent toutefois du clerg6 indigene et l'appel A la
collaboration d'autres communaut6s religieuses.
Je benis done et de tout cceur votre Bulletin, esp6rant
qu'il suscitera des bornes volontes et peut-etre des
vocations en faveur de cette nouvelle Chine qui semble
vouloir marcher a des destinees glorieuses jusque-la
inconnues et par des voies rarement frayies jusqu'k
nos jours.
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Agreez, Monseigneur, 1'assurance de mon religieux
respect et croyez-moi toujours en Notre-Seigneur et
Marie Immaculke.
Votre d6vou6 confrere,
F. VERDIER,

Supirieur gineral.
LE PETIT MESSAGER DE NING PO.

Mgr Reynaud
N6 en 1854, a Sainte-Croix, prbs de Rive-de-Gier,
Mgr Reynaud entrait dans la Congr6gation de la
Mission en 1873, 6tait ordonn6 pr&tre en 1879, arrivait
a Ningpo en septembre de la meme ann6e. En 1884, il
devenait vicaire apostolique du Chekiang : c'est done
cinquante-trois ans de vie religieuse, quarante-sept ans
de pr&trise et de mission,quarante-deux ans d'6piscopat, et de quel 6piscopat !
Mgr Guierry, en 1884, luilaissait 5ooo chr6tiens: ils
sont maintenant 73 ooo dans les deux vicariats formis
du vicariat primitif, dont 48 ooo et plus dans son vicariat actuel de Ningpo et 25ooo dans le vicariat de
Hangchow.
Sans compter les ordinations faites au dehors, Monseigneur eut la consolation d'elever au sacerdoce
cinquante-neuf de ses siminaristes. II y a loin d6jA de
ce nombre aux quarante pretres indigenes qui, en 1920,
excitaient l'admiration du Pape Benoit XV : t Quoi!
quarante pretres! vous avez ordonn6 quarante pretres
indigenes! des pr&tres chinois! n - cc Eh oui! Saint--'
Pare, quarante, de vrais Chinois, des Chinois de
Chine! n Et les postes de missionnaires se sont fondes,
et les 6glises et chapelles se sont multipli6es en une
proportion toujours croissante.
Ces dates, ces chiffres, ces faits, n'est-ce pas? ont
bien leur eloquence. Mais ce qu'ils ne disent pas, ce
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qu'ils ne sauraient dire, ce qu'il sera difficile d'exprimer, c'est le travail, la souffrance, l'6nergie de l'effort,
la constance ducaractere qui ontpr6par6 cette moisson,
qui en ont assur6 le succes. Ce que les chiffres ne
sauraient dire, ce qu'il est impossible d'exprimer, c'est
la beaut6 de son intelligence si profonde, si claire, de
son jugement si droit, si sur, ce sont surtout ces tr&sors de bont6, de devouement, d'affection vraie qu'il y
avait dans ce coeur d'ap6tre et de pere, qui le rendaient
si jeune d'entrain, si simple, si aimable et dl'icat avec
les siens, avec ses pretres dans l'intimit6 de la vie de
famille, si bon avec les petits et les humbles, si familierement condescendant avec les chr6tiens, si debordant de compassion pour toutes les infortunes. Oh!
comme il a vibr6, ce cceur, a l'unisson du coeur de Jesus,
de toutes les pities : c Misereor super turbam. » Lui
si timide (oui, timide avec ceux qu'il ne connaissait
pas), il allait de l'avant, il prenait des initiatives hardies en face des grandes d6tresses. Pour Shaohing en
1913, pour le Nord en 1917, pour les victimes des
typhons en 1921, il qu&ta en Am6rique, il quota en
Chine aupres des 6veques qui, pauvres eux-memes,
r6pondirent admirablement a l'appel chaleureux de
leur doyen charitable; il queta en France aupres de ses
nombreux amis et admirateurs, a Rome meme, aupres
du Saint-Phre, qui donna 40000 francs, premier don
officiel de l'Eglise catholique a la Republique chinoise. On connait l'histoire de son manteau, qui fit
ouvrir bien des bourses paiennes; on connait moins
I'histoire de sa chaine pastorale, chalne d'or qu'il mit
en vente pour les inond6s.
Mais a la base de tout, une foi profonde, une vie
surnaturelle intense, et pour Dieu, pour les ames, une
charit4 ardente. Da miki animas! Ce fut sa devise,
le r6sume de son episcopat.
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C'est pour cela qu'il aimait tant ses pretres, sans
distinction, Europ6ens on indigenes, ses religieuses,
Filles de la Charitb et Saeurs du Purgatoire; ne sont-ils
pas ses auxiliaires devou6s dans l'oeuvre premiere de
1'evangblisation? Comme il aima ses chretiens, la Chine!
Au depart, en mai dernier, tout le long de la route, en
France, a Rome, partout enfin, ses lettres en font foi,
ce souvenir l'accompagna toujours, douloureux, obs6dant. Ce fut bien sir sa grande tristesse, aux derniers jours, de mourir loin de nous, loin de la Chine
aimee.
Son ceuvre reste, qui continuera de parler de lui,
t Et laudent eum in portis opera ejus n, et ses
exemples et les merites de son sacrifice. De 1i-haut,
bien sar, il continuera de nous aimer et nous continuerons, nous, en priant pour lui, les traditions qu'il nous
a l1gu6es.
R. I. P.
L'AMI DES MISSIONNAIRES DU KIANQ-SI.

M. And. Yeou C. M.

1

La mort vient d'enlever au clerge indigene du
Kiangsi son pr6tre le plus age et a la Congr6gation
son confrere le plus ancien. M. Yeou venait d'entrer
dans sa soixante-dixi.me ann6e.
Originaire de Kiou tou, prbs de Kientchang, il
appartenait a l'une de ces families dont I'origine chr6tienne remonte au dix-septieme siecle. Aussi eut-il
l'avantage d'etre, des son berceau, reg6n6r6 par les
eaux du bapteme. L'enfant naquit dans la localiti
meme oil se trouvait le s6minaire de la province, heureuse circonstance qui favorisa sa vocation cl6ricale.
Si nous avions le loisir de parcourir le registre de
l'etablissement, oui taient consignees les notes des.
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-4eves,nous constaterions que le jeune Andre, pendant
le cours de ses etudes, se maintint a la tkte de ses
condisciples. C'est li qu'il acquit cette science sup6rieure de la litt6rature chinoise, qui lui permit de
prater son pinceau &l'auteur d'un cat&chisme en langue
indigene.
Des la fin de sa rhetorique, M. Yeou demandait et
obtenait son admission dans la Congregation de la
Mission.
Le succes qu'il avait obtenu, au cours de ses etudes
litteraires, il le conserva, au cours de ses 6tudesphilosophiquesettheologiques.Ilne faut done pass'6tonner
si les &vequesdu Vicariat qui se succederent entre 1881
et 1924 choisirent ce confrere pour theologien:
Mgr Bray au synode de Hankow en 1887; Mgr Ferrant,
au synode de Han-kow, en 19og; Mgr Fatiguet, aux
conferences de Shanghai, en 1923.
Nous avons dit que le jeune rh6toricien fut admis
dans la Congregation de la Mission. Mais, A cette
6
poque, le s6minaire interne, c'est-a-dire le noviciat,
ne se distinguait pas du s6minaire dioc6sain. Dans le
m8me' tablissement, les l6vites congreganistes croissaient en sagesse et en science, a c6t6 des 16vites
s6culiers, sauf a pratiquer certains exercices particuliers et i modifier quelques points du reglement.
Cependant, une-telle juxtaposition ne pouvait favoriser cette formation spiciale et austere, qu'exige la
pratique des vceux de religion. Aussi, plus tard, se
resolut-on a fonder, dans la ville de Kiashing, un
4tablissement destine aux novices et aux 6tudiants
indigenes de-la Congregation de la Mission.
M. Yeon, depuis son ordination sacerdotale, exerga
au seminairede la province les fonctions de professeur,
jusqu'au jour de la suppression du seminaire. L'abandon de cet office ou il se complaisait et la dispersion de
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ses disciples, qui l'entouraient de leur affection, furent
pour lui l'occasion d'une cruelle 6preuve. Quand survint le partage de la Mission, en Orientale et
Septentrionale, il fut agr6g6 a cette derniere, en
1889.
A partir de ce jour, pendant les trente-huit ans qu'il
travailla au service de notre Vicariat, jamais ce confrrre
ne donna la plus petite cause de m6contentement aux
trois Vicaires apostoliques qui furent ses 6veques et
ses superieurs.
Non seulement il donnait en toute circonstance
l'exemple de l'obbissance, mais de plus il la favorisait
chez les autres, a I'aide de ses conseils et de ses observations. De ce fait, on pourrait signaler de nouvelles
preuves.
Qui ne sait avec quel entrain son attachement pour
ses paroissiens le portait a prendre a sa charge le
reglementde leurs litiges? C'etait chez lui une habitude
de preter l'oreille a leurs plaintes et d'y apporter une
solution, fallft-il recourir a l'intervention des mandarins. Cependant ce confrere changea de coutume et
renonqa aux avantages des procks, a partir du jour oh
son Directeur de district lui intima la d6fense de
s'occuper d'affaires s6culiires.
Dans notre Mission, on n'a pas encore jug6 opportune l'6rection canonique de paroisses, ni de quasiparoisses. N6anmoins, cette lacune n'emp&che pas nos
postes residentiels de passer pour des paroisses de fait
et d'attribuer a leurs recteurs le titre de cure.
M. Yeou, en 1888, commenca par 6tre cur6 de Tsi
pi san, grand village dipendant de l'arrondissement
de Tsinshien, dont il se trouve separe par une distance
de 60 lys. Nous, n'y avions alors qu'une modeste
maison chinoise, dont le milieu servait au culte et les
deux c6t6s au logement du missionnaire, pendant les
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originaire du Honan, M. J. Wang, aima t A s'y retirer
de temps en temps pour prendre un pen de repos et
pour y jouir des avantages de la solitude. Je me rappelle m'y etre rendu, en 1887, envoys par Mgr Bray,
afin d'acheter les rizieres sur lesquelles s'61ivent
aujourd'hui les bitiments de la Mission. Dans les pro:
jets de Sa Grandeur, j'6tais d6ji d6signA comme cure
et comme constructeur, quand 1'arriv6e inattendue de
M. Yeou dans notre Vicariat determina Mgr Bray a
le substituer a ma place.
Le nouveau resident commenca par se faire architecte. Alors, on vit surgir pen a peu une 6glise, une
icole et son habitation. Puis, ce fut le tour de l'organisation paroissiale dans le village meme, dont une
moiti6 seulement des habitants 6tait chretienne. Ddji,
cette nouvelle paroisse donnait de belles esperances,
par le nombre de conversions d'infidiles et aussi des
consolations, par les bonnes dispositions des paroissiens, quand, au mois de mai I891, la persecution vint
chasser le pasteur, disperser le troupeau et aneantir
par le feu tous les bitiments de la Mission.
L'anne suivante, M.Yeou etait d6sign6 comme cure
de Si6 pou. Sajuridiction spirituelle s'6tendait autour
d'un vaste territoire, avec cette particularite d'englober
le village de Tsi pi san, priv6 de son edifice religieux
en 6tat de rine et de son titre paroissial.
Ce que le nouveau cure avait fait pour cr6er sa premiere paroisse, ildut le recommencer, pour creer celle
de Si- pou, c'est-a-dire bitir l'6glise, un cat6chumenat
ainsi que sa r6sidence. Comme si un sinistre destin
s'acharnait contre les entreprises de M. Yeou, voici
qu'au bout Vd'un an, une nouvelle persecution mettait
en fuite l'infortun- pasteur et renversait les constructions a peine achevees.
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L'administration du Vicariat d6cida alors de relever
les ruines de Tsi pi san et de remettre M. Yeou a la
tete de sa paroisse primitive. C'itait en 1894. Quand
les nouveaux bitiments furent termin6s, le cur6, loin
de se laisser d6courager par ses precedentes 6preuves,
entreprit, avec un zele peu ordinaire, la restauration
spirituelle. Dieu b6nit ses efforts et lui permit de jeter
les fondements d'une paroisse module. Mais ces merveilleux resultats, a peine realises, 6taient deji menaces
d'un nouvel aneantissement.

Aux premiers jours de 1'ann6e 9goo, l'horizon, du
c6te de Pekin, s'enveloppait de sinistres pr6sages. Qui
ne se rappelle le soulivement des Boxeurs? II eut sa
repercussion jusque dans la province du Kiangsi,
dont deux Vicariats se couvrirent de ruines. Seul, le
n6tre &chappa a la catastrophe g6enrale. Un cependant de nos 6tablissements fit an6anti : celui .de Tsi
pi san.
N'y avait-il pas de quoi plonger M. Yeou dans uh
irremediable desespoir? Cependant cet intrepide
ap6tre accepta, avec le zele d'antan, la direction d'une
troisieme paroisse : celle de On tcheng, en i9go. Ici
encore, le passage de ce pretre indigtne a laiss6, dans
la memoire des paroissiens, un souvenir quiseconserve
et qui fait, encore aujourd'hui, l'difcation des fidles.
On en eut la preuve, Al'6motion caus6e par la nouvelle
de sa mort et a l'empressement de la foule au service
funebre c6l6br6, a cette occasion, dans 1'iglise locale.
M. Yeou fut le premier qui recut de Mgr Bray la
charge de proc6der

a une enquete sur les vertus et ie

martyre du catechiste Sie Kin to, mission qu'il remplit
a 1'entiire satisfaction de son 6veque.
Deux ans apres, nous retrouvons M. Yeou. cure de
Tsi pi san pour la troisieme fois, aussi courageux
qu'auparavant, pour relever les ruines de la troisieme.
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catastrophe. Sans doute, des indemnitis pecuniaires
favorisereat la restauration materielle; mais que dire
des dispositions morales du troupeau, si cruellement
d6moralis6 par le feu d'une triple pers6cution? En
tout cas, le moral du cur6 resta parfait. Car, a peine
rentr6 dans ses anciennes fonctions, il se fixa un double
but: multiplier les conversions d'infiddles et, des
chr6tiens du village, faire une elite de fiddles fervents.
Pour constater son succes de convertisseur, nous
n'avons qu'i jeter nos regards sur le:pr6dicateur et sur
le dernier tableau des resultats spirituels de notre
Vicariat. Tsi pi san y figure honorablement avec ses
2 320 paroissiens. Ces chiffres; compars aux 400 chr6tiens du debut, nous donnent une idee du zele et des
succes de cet incomparable ap6tre. En arrivant a Tsi
pi san, il avait trouv6 la population de cette localite
partag6e en parties presque egAles, entre infiddles et
fidles. Aujourd'hui, il meurt apres avoir converti i la
religion catholique toutes les families du village. Mais
il ne lui suffit pas d'amener a la vraie foides paiens disstmines F et la sur le vaste territoire de sa juridiction;
son second but fut de grouper, autour de l'eglise paroissiale, une elite de chretiens, adonnes aux pratiques de
piete et B la frequentation des sacrements. Qui vent la
fin, dit le proverbe, veut les moyens. C'etait I'avis de
M. Yeou, qui commenca par l'organisation, parmi ses
neophytes,'de diverses societes dont les buts,quoique
differents, tendaient unanimement a la propagation de
1'Ivangile et a la sanctification des ames: Societpour subvenir aux depenses de la Mission annuelle;
SocietE de secours pour I'administration des agonisants; Soci&te pour heberger les pelerins des quatre
grandes f&tes; Soci6t6 de contribution aux frais du
catechum6nat; Societ6 pour le soulagement des ames
du Purgatoire; Societ& pour distribuer des aum6nes;
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Socidti pour favoriser la vocation des garcons au
sacerdoce; Soci6td pour favoriser la vocation des filles
a la Communauti des Vierges du Bon-Conseil: chacune
de ces soci6tis ayant des fonds plac6s et son avenir
assure.
Signalons, en passant, l'usage des chritiens de Tsi
pi san agr6ges k nos Confrkries, de se reunir dans le
lieu saint a 6poques pbriodiques, pour y vaquer a des
exercices spiciaux.
Pas une f&te, si modeste soit-elle, qui n'ait ici sa
c6l6bration et ses d6vots. La messe du premier vendredi du mois r6unit une belle assistance. Chaque
semaine a son exercice du Chemin de la Croix. Bien
loin qu'on oublie les ames des d6funts, il y a ici une
pieuse 6mulation, en vue de les secourir par I'offrande
de messes noires ou de messes chanties.
Pendant plusieurs mois de 1'annee, un cat6chuminat
pour les hommes et une 6cole pour les garcons fonctionnent aupres de la residence, tandis que les filles et
les femmes sont instruites dans 1'6tablissement des
se urs du Bon-Conseil, creation r&cente due a l'initiative de notre confrree.Aussisuffit-il de passer quelques
jours a Tsi pi san pour se-croire dans quelqu'une des
bonnes paroisses de France : belle assistance a la
messe quotidienne; communions nombreuses et fr6quentes; recitation, chaque soir et en commun, du
chapelet et des prieres vesp6rales. Voila les resultats
obtenus par un prktre indigene anime de zele et de
pi6td.
Mais devant Dieu, que servirait un missionnaire de
vaquer a la sanctification des autres, s'il negligeait le
soin de sa propre sanctification? Dieu preserva notre
cher confrere de cette funeste erreur.
Comme Lazariste, M. Yeou fut fiddle a I'observation
des regles de sa Congregation. C'est un t6moignage
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que lui rendent unanimement les confreres qui eurent
I'occasion de le frequenter. J'ai pu moi-meme m'en
rendre compte A chacune de mes visites pastorales
dans cette paroisse. D'ailleurs, son exactitude a faire
r6guliirement, tous les trois mois, sa communi'-ation
intbrieure, dinotait chez lui une habitude de r6gularite
. tons ses autres devoirs de congr6ganiste. Or jamais,
pendant ces quinze dernieres annies qu'il suivit ma
direction, il ne manqua un tour de sa communication
trimestrielle.
Voulez-vous savoir son degre d'humilit ? Rappelezvous la simplicit6 - pour ne pas dire la rusticit6 de ses vetements. Rappelez-vous ses conversations, oi
il ne parlait jamais de lui-meme. Les vierges de son
6tablissement diclaraient, le jour de ses funbrailles,
que Ie d6funt n'avait jamais accept6 un compliment ni
une manifestation quelconque k 1'occasion de sa fete
patronymique. II exigea, et cela chaque annee, que
cette circonstance passAt sous silence. Au jour de son
entree dans ses soixante-dix ans, sa reponse A ma
lettre de compliment pent se resumer en cette phrase:
a Au lieu de felicitations, ce sont des prieres que je
reclame, pour que Dieu me pardonne mes pech6s
passes et m'aide A passer saintement le temps qui me
reste A vivre. n
Sa charit6 pour les pauvres egala son amour de la
pauvrete. Pas mal de misereux, habitant autour de sa
residence, lui donnaient de fr6quentes occasions
d'exercer sa charit6. Par ses soins, il y avait et i y a
encore une societ6, charg-e de leur distribuer des

aum6nes r6gulibres. Arrivait-il a Tsi pi san quelque
visiteur important? Aussit6t la table du salon s'entourait de pauvres A genoux, dont I'importunit6 lassait la

patience du nouveau venu, l'indisposait, et finissait
par lui faire remettre en poche sa bourse d6ja pr&te a
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s'ouvrir. Mais le curI la faisait bient6t ressortir et
dilier de nouveau, par sa maniire d'excuser l'inconscience des qu6mandeurs et par son eloquence en
faveur de leur misere. Si vous 6tes entr6 dans la residence de M. Yeou, n'avez-vous pas et6 surpris par la
simplicit6 de son ameublement? Si vous l'avez habitie,
n'avez-vous pas et6 incommode par 1'absence d'objets
d'utilit6 courante ? Quel contraste entre l'habitation da
missionnaire et les greniers a riz qui 1'entourentl La
c'est le vide et presque la misere; ici c'est I'abondance
du riz, mais une abondance destinee aux catechumenats, aux ecoles, aux distributions d'aum6nes et aux
autres oeuvres de propagande, en faveur de la religion
catholique.
Une remarque r6sumera tout ce que nous pourrions
citer sur la mortification de M. Yeou. Par esprit
d'6conomie, il se passait de cuisinier et faisait preparer
ses aliments par les vierges de l'tablissement voisin.
Le menu quotidien avait 6et fix par lui-m&me et
reduit au strict n6cessaire. Ainsi, il ne prenait jamais
deux ceufs au meme repas et renvoyait l'exc6dent
quand on l'y avait ajout6. Chaque fois que les vierges,
6tonnees de tant de sobriet6, essayerent de glisser un
mets supplimentaire, ce mets retourna aux cuisiniwres
sans avoir atteint la table du missionnaire.
Cependant le poids des annees devenait de plus,en
plus lourd pour M. Yeou. II y a longtemps qu'il se
plaignait d'6prouver des difficultis pour marcher et
meme pour faire la genuflexion. On attribuait le mal
i un exces d'embonpoint: c'6tait l'effet du diab&te,
maladie dont on n'avait aucun soupcon; mais qui
suivait lentement son cours. II y a quinze ans, notre
confrere dut passer un mois a I'h6pital de Kiu-kiang,
pour gubrir d'un anthrax. Le docteur ne parut pas
soupconner, ou du moins ne nous signala pas la
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pr6sence du diabete. Le malade, soign6 pour son
anthrax, apres des alternatives de danger et d'amblioration, finit par recouvrer assez de sante pour pouvoir
reprendre le chemin de Tsi pi san.
Cependant 1'6t6 de I'annie derniere avait apport6 a
M. Yeou un malaise g6neral. Voici qu'au mois de
fevrier dernier, se forma un nouvel anthrax, qui exigea
le transport de notre confrere A l'h6pital de Nanchang.
La, le docteur, Robin, reconnut aussit6t la presence du
diabete et sa manifestation par 1'eruption de cet
anthrax. Le malade etait d6ja d&clare en danger:
bient6t il commen<a a s'affaiblir peu a peu; enfin, an
bout de quelques jours, il rendit son Ame a Dieu.
MGR FATIGUET.

AFRIQUE
ALGERIE

VOYAGE DE M. LE SUPERIEUR GENERAL
(Suite)
Le 6 noveambre, vendredi de bon matin, une auto
digne de tous les 16gats, nous conduit au seminaire
Saint-Eugene : le Tres Honor6 Pere y c61lbre la sainte
messe a sept heures, les s6minaristes (grands et petits)
chantent de tout ceur notre Pere saint Vincent. La matin6e se poursuit par la visite de la maison du haut en
bas, puis par la reunion oU 1'on nous charme par l'au-

dition d'une cantate de .circonstance et d'6loquents
souhaits de bienvenue, enfin, nous allons voir S. G.
Mgr Leynaud qui d6jeune au seminaire avec Mgr Thi6nard, 6v6que de Constantine; Mgr Halle, archeveque
de Cabassa, ancien auxiliaire de Montpellier; Mgr
Dreyer, vicaire apostolique du Maroc, et Mgr Simorre,
protonotaire apostolique. L'archev&que d'Alger, str la
fin du repas, se leve et dit: a Monsieur le Sup6rieur
g6nral, je ne puis en cette circonstance m'emp6cher de
vous adresser quelques mots pour vous remercier et lais-

ser dans 1'esprit de cette chbre jeunesse rimpression
qu'il convient & 1'occasion de I'honneur que vous nous
faites... 3, puis il poursuivit en comparant, dans un ma-
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gnifique parallle, la visite du successeur de saint Vincent de Paul a celle du repr6sentant du pape, le cardinal Charost qui va venir en qualit, de 16gat du Saint
Siege .prsider les fetes du centenaire de la naissance
du cardinal Lavigerie. Le Tres IHonor6 Pere remercie
Monseigneur de sa bienveillance et, d&s quatorze
heures, monte en auto pour se rendre chez les sceurs de
Bab-el-Oued qui font les honneurs de leur maison, mais
rapidement, car le programme de la soiree est tres
charg6 : visite a la Mis&ricorde, rue Salluste, au dispensaire de 1'Agha, etc. Cependant, le paquebot Gouverneur-gin'ral-de-Gueydon arrive au port et amine les

personnages qui viennent assister aux fetes du cardinal
Lavigerie, A Alger et a Tunis. C'est d'abord S. Em.
le cardinal Charost, archev~que de Rennes, lgat du
Saint-Siege, accompagn6 de Mgr Du Bois de la Ville-

rabel, archev&que de Rouen; puis Mgr Rumeau, vetque d'Angers, et Mgr de Durfort, eveque de Poitiers.
Samedi, 7 novembre, fete du bienheureux Jean-Ga-

briel Perboyre :
Le Tres Honor6 Pere c6•1bre la messe a la maison
(rue Salluste); puis vient le compliment oi l'on rappelle le precedent passage de M. Verdier, en 1915 :
a Le souvenir de votre visite est encore vivant dans le
coeur de celles qui vous ont vu et entendu. Vous 6tiez
alors l'envoy6 du Tres Honor6 Pere, aujourd'hui, vous
ktes... le Tres Honor6 Pere... Nous espbrons vous revoir
bient6t, mon Tres Honor6 Pere, chanter avec nous le
triomphe et la gloire d'un nouveau bienheureux, notre
frere, Jean Le Vacher. * Suit 1'historique : 9 Les ceuvres interrompues quelques annkes apres la conquete,
refleurirent plus belles encore, en 1842. A cette 6poque,
de nouveau, les missionnaires et les Filles de la Charit6
arrosrent de leurs sueurs, parfois de leurs larmes (ce
sang du cceur) cette terre devenue franqaise. Dieu seul
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a compte leurs souffrances, leurs sacrifices hbroiques
accomplis dans le silence pour planter la croix du
Christ-Jesus sur les ruines de la barbarie musulmane. ,
Et 1'6tat actuel des ceuvres:
a Aujourd'hui, nous r6coltons les fruits ide leurs
p6nibles travaux. Nous voulons devant vous, mon Tres
HIonore Pere, chanter avec admiration, benir dans
1'elan de notre reconnaissance Celui dont la misericorde
se repand de gn&ration en g6n6ration sur ceux qui font
b6nir son Saint Nom. Car c'est bien Lui, le Tout-Puissant, qui toujours a renvers6 les obstacles que l'ennemi
du salut des hommes semait sous les pas de vos enfants
pour ditruire le bien si glorieusement commenc6. Voyez
plut6t, mon Trbs IHonor6 Pere, la belle moisson qui
germe et grandit partout en ces lieux. Pour ne parler
que de cette maison centrale, toutes les oeuvres de saint
Vincent y fleurissent, semblables a une gerbe magnifique mont6e pour r6jouir le cceur du Pere de famille et
enrichir un jour ses c6lestes greniers. C'est d'abord I'enfance, depuis le d6licieux b6b6 de la cr&che jusqu'k
1'6cole enfantine, les classes oi0 Jes enfants apprennent
Sconnaitre et & aimer le bon J6sus de PEucharistie
C'est aussi les patronages grands et petits, les petites
fleuristes, l'ouvroir extere, les enfants de Marie, la
Bonne-Garde oi les jeunes filles trouvent une protection s6rieuse contre les dangers si nombreux de la
grande ville. L'oeuvTe de la bienheureuse Louise de Marillac se forme de l'elite de cette ardente jeunesse qui se
d6voue sans compter pour les ceuvres paroissiales.- Et
les pauvre'? > pensez-vous peut-atre, mon Tres Honore
Pere. Les pauvres, si chers au coeur de notre saint Fondateur, sont, par vos filles de la maison centrale, secourus et visit&s dans les cnq grandes paroisses de la
ville, les afflig6s consol6s, les malades soign6s. Tous
les jours, le dispensaire ouvre ses portes & plus de cent
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indigenes, qui, confiants en la sorella, portent toutel
leurs infortunes, leurs plaies, surtout leurs petits eafants souvent moribonds qui trouvent dans l'eau du
Saint Baptm&e la grace de la r6g6n6ration. Le fourneau
&conomique aide 1'ouvrier, lui facilite la vie si chore de
nos jours, et offre aux vieillards une bonne soupe tres
apprdcie des estomacs dobiles. Combien de malheureux
encore qui, pour cacher leurs misres morales on physiques, viennent ici chercher une aide, un conseil, un
bon mot qu'ils emportent comme un baume consolateur
pour oublier lenrs ennuis, une force pour rompre les
obstacles qui les Aloignent du chemin du ciel et entrer
avec bonheur dans une voie plus sfre oi ils trouvent
enfin.la lumirne et la paix. v
Au sortir de cette r6union, nous passons devant la
creche (notre ancienne maison de l'impasse Saint-Vin-

cent-de-Paul) en oubliant de nous y arr&er et nous nous
rendons A l'orphelinat de Mustapha sup&rieur : l'auto a
devance les trams et la bonne Sceur Sup6rieure nous
suit en courant; kIs enfants endimanches et bien sages
entourent le Sup&rieur g&n6ral et lui lisent une belle posie.
De 1A, nous descendons A Saint-Bonaventure visiter
les classes et Pouvroir des Filles de la Charite; puis visite a l' 6glise Saint-Charles de l'Agha oi, dans la
crypte-presbytere, nous saluons le cure de notre paroisse, M. Woirbt, ainsi que M. Dubuquois au milieu
de sa volire et Carcanico entour6 des enfants en recreation. Le diner, rue Edmond-Adam, r6unit dix-septconfreres : le menu est soign6; les cartons qui nous le
d6crivent

sont eux-m&nes

artistiquement enlumines ,

enfin, c'est un chef-d'oeuvre d'union sacre.
On n'a pas le loisir de s'attarder au sortir de table:
a quatorze heures, le Tres Honorb Pere est deja g la
Misericorde oiu une bonne centaine de Filles de la Cha-
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rit6 sont groupies pour entendre la conference qu'il
doit leur faire. Ensuite, I'auto nous fait grimper jusqu'a la Sainte-Enfanoe de Kouba oi lesbonnessoeurs
viennent d'avoir la surprise d'une iisite du cardinal
Charost.
Le dimanche 8 novembre est le grand jour consacr6
au centenaire du cardinal Lavigerie; neanmoins le Tres
Honore Pre va c6~lbrer la messe A l'h6pital. Son petit
d6jeuner est agr6ment6 d'un compliment aussi court que
bien senti
Les quelques minutes qui nous restent sont em.ployees A causer de choses et d'autres; le Tres Honor6
Pere rencontre, en particulier, une bonne sceur guerie
Lourdes, et qu'il dit deux fois miraculbe, car l'ayant
vue avant son depart pour le pllerinage, il disait: c Ce
sera deja un fameux miracle si elle y arrive vivante! z
Puis il se rend A la chapelle nouvellement 6dii&e, y admire ia mosaique du frontispice et benit A l'int6rieur un
crucifix monumental. Mais il faut partir a la cath6drale
ou le Tres Honore Pere doit assister A l'office a la
gauche du cardinal Charost, tandis que le Vicaire
g&niral des Phres Blancs, le P. Voillard, se tiendra a
la droite. En face, sur le tr6ne qui se dresse vis-a-vis,
on voit: Mgr Leynaud, archeveque d'Alger; Mgr du
Bois de la Villerabel, archev&que de Rouen; Mgr Rumeau, 6veque d'Angers; Mgr Halle, archev6que de Cabasa; Mgr de Durfort des Loges, 6veque de Poitiers;
Mgr Durand, 6veque d'Oran; Mgr Thi6nard, 6veque
de Constantine; Mgr Dreyer, vicaire apostolique du
Maroc; Mgr Nouet, pr6fet apostolique du Sahara. C'est
Mgr Lemaire, archev6que de Carthage, qui officie de
sa voix grave. Le cardinal Charost prit la parole, de
son tr6ne mame, aprts 1'vangile; voici le resume qu'en
a donn6 la presse (Dipgcke algdrienne d.u 9 novemabre
1925) :
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a Le cardinal Lavigerie servit d'un meme coeur Dieu
et la Patrie. Certes, quelques circonstances purent le
favoriser, mais il fut surtout porte par son genie, un
merveilleux genie politique qui sut pr6voir et decider.
C'tait un conqubrant; grand serviteur de 1'Eglise et de
la France, n6 missionnaire, ap6tre. Cette terre d'Afrique, des qu'il la vit du rivage, elle fut a lui; mais il
comprit vite que la conqu6te d'un peuple n'est pas celle
du sol. Trois civilisations y avaient sombr : punique,
romaine et musulmane; depuis 1830, la France avait

eu beau ouvrir des ports au commerce, la pensee francaise n'avait pas pentr6 le vaincu. II se tenait hostile,
patient et fataliste, attendant l'heure d'Allah, l'heure
de la revanche.- Le grand cardinal comprend que 1'heure
qui va sonner est celle de rEglise... v Ici, Mgr Charost
magnifie l'id6e de jadis : 1'abandon de la terre aux antiques possesseurs du sol; mais 1'idee, comme le grain de
1'Evangile, tombait sur une terre mal prepar6e. Le cardinal Lavigerie, luttant contre 1'empereur et deux mar&chaux, la reprend dans sa racine. II va faire connaitre
au peuple musulman la divine tradition du travail qui
n'est pas un instinct naturel et qui n'est entree dans le
monde qu'I la suite d'un Dieu qui a voulu travailler
pour participer a toutes nos mis~res. a Lavigerie colonisera, plantera, cr6era des villages, redressera les
ceurs et les volont6s. A ces gens qui ne r&vent que
guerre sainte, il pr6che la fraternit6 humaine. Ses fils et
ses filles, 'les Peres Blancs et les Sceurs Blanches, prennent les habits de ceux qu'ils veulent conqu6rir, les
m6mes habitudes, le meme langage. C'est la pen6tration
par 1'amour. Ils s'lancent dans le continent myst6rieux. Plus que les Arabes, les noirs leur r6pondent et
sur les b6chers et dans les tortures, avec eux, confessent
leur foi nouvelle. D Ici, s'adressant au P. Voillard,
Mgr Charost s'6crie : a Jamais la France ne saura assez
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vous 6tre reconnaissante des services que vous et vos
Peres Blancs lui aurez rendus. a
En terminant,

Mgr Charost voit dans 1'aide de

'Afrique, dans sa contribution a la Grande Guerre une
r6sultante de la politique du grand cardinal. I fait un
rdcit 6mouvant de la bataille qui fit rage entre Lille et
Tournai et dont le sort fut change ,par 1'arrive des
troupes indigenes...
Un banquet r6unit a Notre-Dame d'Afrique tous les
pr6lats, un grand nombre d'eccl6siastiques et quelques
laics de marque.
La c6r6monie du soir doit avoir lieu a quinze heures,
sur le terre-plein de la basilique de Notre-Dame d'Afrique. Un peu avant 1'heure, M. Viollette, gouverneur
genral de l'Alg6rie, arrive avec sa suite. Au meme moment, parait S. Em. le cardinal Charost, accompagan
des archeveques et des 6veques. Tandis que les personnalit6s gagnent la tribune officielle, la musique joue la
Marseillaise; on applaudit; les orateurs, tandis que la
pluie commence malheareusement a giter la f&te, prennent la parole : c'est d'abord Mgr Leynaud, puis M. le
Maire de Saint-Eugene et enfin, M. le gouverneur gAn1ral Viollette. Aussit6t apres le discours de l'archeveque, le voile qui recouvrait la statue de bronze est
enlev6 et la statue du grand cardinal apparait aux yeux
de la foule qui applaudit Sur un socle de pierre,
Mgr Lavigerie est debout, ses deux bras sont tendus
vers la ville d'Alger : il tient dans la main drbite une
grande croix et, dans la main gauche l'6vangile. On
lit sur le socle les inscriptions suivantes : sur la facade
de devant: c L'AIg6rie au cardinal Lavigerie, premier
archevtque d'Alger, ap6tre de l'Afrique. Centenaire,
Ce mo31 octobre 1825-31 octobre 1925 P; a droite :
nument a kte 6lev6 par souscription publique, sous le
patronage de Mgr Leynaud, archev&que d'Alger,et beni
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16gat,du Saint-Siege v; sur la fagade arriere : K CharLla tres sainte
les, cardinal Lavigerie recommande
Vierge Marie c son * Afrique »; enfin a gauche : £ Les
services signalds que vous avez rendus A 1'Afrique vous
recommandent si hautement que vous paraissez copnparable aux hommes qui ont le mieux merite du catholicisme et de la civilisation. - LUon XIII. »
Renongant au vin d'honneur et aux nouveaux toasts
qui y seront prononces, notre Tris Honore Pere monte
en auto pour se rendre a Hussein-dey, puis a Maison-

Carr6e visiter les bonnes sceurs qui s'y devouent; enfin,
on va demander le gite et le couvert i Saint-Michel
d'El-Biar. *
Lundi, 9 novembre .1925, jour de louverture du
Concile algrien: a Notre-Dame d'Afrique, c'est
Mgr Rivicre. archev&que d'Aix, arrive hier par le transatlantique Tinigad, qui c6lbre la messe pontificale;
Mgr Leynaud, archev6que d'Alger, fait le discours
initial; le Tres Honor6 Pere va recevoir les compliments
des enfants de Saint-Michel et leur prouve qu'en effet
ils ne se sont pas tromp6s en croyant a qu'a 1'exemple
de Jesus et de saint Vincent de Paul *, il aime beaucoup les petits enfants; il va encore voir ceux de l'ouvroir Saint-Vincent; puis il faut de nouveau rouler
en auto jusqu'I l'hospice de Doura ou nous arrivons
vers onze heures et demie: on cause longuement, on
,fait le tour de 1'h6pital, on rend visite a 1'administrateur, on dine en compagnie de M. le Cur6 et l'on repart
pour aller 6gayer les trois bonnes Filles de la Charith
qui se d6vouent i Fouvroir de Rouyba oui l'on a le secret
de faire une excellente, a soupe a'4 sous *... En revenant
sur Alger, nous avons encore le temps de passer dire
bonsoir aux PEres Blancs de Maison-Carrie, qui nous
regoivent cordialement, et au cure de l'endroit, M.: 'abb&
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Repeticci, qui, absent, nous enverra, le lendemain, 1'ex-

pression de ses regrets.
Mardi, zo novembre

p925. -

De la r6sidence (rue

Edmond-Adam), oi nous avons c6l6bri la messe de
bon matin, nous partons A sept heures, toujours en
auto, pour Marengo: a neuf heures, nous y sommes;
les soeurs, leurs cinquante internes et les jeunes filles de
leur ouvroir souhaitent la bienvenue au Sup&rieur g&neral a I'aide de la poesie et de l'histoire.
Le Tres Honore Pere donne la ben&diction de saint
Vincent non seulement aux sceurs et aux anges qui jettent des fleurs sous ses pas, mais A toute la maisonn6e
11 est onze heures, il faut se mettre en route pour Novi.
En une demi-heure, nous sommes arriv6s A destination
aprbs avoir travers6 Cherchell sans en admirer l'eglise,
ni les thermes, pas plus que nous n'avions daigne faire
un crochet de 7 kilomntres pour visiter Tipaza : nous ne
sommes vraiment pas des touristes, bien que nous fassions beaucoup de chemin... Que dire de Novi? Tout le
monde sait qute c'est la perle des paroisses de 1'Algrie
et peut-ktre du monde entier, puisqu'on pr6tend qu'ici
les hommes sont tous de fervents chr6tiens; c'est aussi
l'ancien fief du bon v&tque de Constantine, Mgr Thi&nard, qui, dit-on, y a laiss6 une belle partie de son
cceur; enfin, il y a cinq filles de la Charit6 qui se d6vouent au dispensaire, A 1'6cole. a la visite des pauvres.
C'est chez elles que nous nous arr&tons apres avoir fait
une courte adoration
l'6glise paroissiale. Les deuxheures que nous y passons nous donnent de fait l'impression d'une vraie vie de famille dans toute la petite
ville.
Des quatorze heures, nous repartons en auto pour T&nes ou nous arrivons a dix-sept heures trente et ou I'on
nous attendait depuis longtemps malgr6 notre diligence. Le Tres Honor6 Pere, toujours infatigable, re-
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fond6e a T4ns ,en 1885, a 6ti r&organis6e en 19g9 »;
puis, les meres chr6tiennes lui font I'historique de leur
groupement: « A cette mene date - le i novembre,
I'an 1851 - (nous ne sommes que le Io), la Mere g'n6rale Montoellet nous envoyait dfinitivement trois
sceurs, dont ma sceur Jos4phine d'Andign6, Sup&rieure : la petite maison de T&ens 6tait fondee. Mais
avant, des le d6but de la conqu6te, les sceurs s'6taient
devou6es a T&nes, a Montenotte, aux environs, appel6es
par les g6nraux pour les besoins de leurs soldats. Puis,
survint la famine avec ses horreurs, le cholra qui fit de
nombreuses victimes : le z6le charitable de notre bonne
Mbre Gouaz6, que Tenes poss6da cinquante ans, s'y de
ploya avec tant d'ardeur que le gouvernement la d6cora
d'une m6daille d'or. Ensuite, nos sceurs se donn&rent
aux varioleux. Enfin, on les appela pour les classes:
elles ont 41ev6 ici trois g6n6rations jusqu'au p6nible jour
oi nos enfants leur furent enlevLs. Mais, Europeens et
Arabep, reconnaissants-des services rendus, voulurent
les garder quand m&me; on r6ussit, grace I plusieurs
p6titions. Dispensaires, ouvroirs des pauvres, cat6chismes,. ceuvres indigenes de travail, d'hygiene et de morale, notre Association de Dames de la Charit6, autant
de cr6ations qui font du bien & tous... * Cette r6union
fut encore rehauss4e par le debit de po6sies sur saint
Tarcisius et le chant de beaux morceaux comme certains
passages des chceurs d'Athalie. acD'un cceur qui t'aime,
mon Dieu, qui peut troubler la paix?... * Nous couchons a T6nes pour y feter demain matin 1'anniversaire
de l'armistice.
Mercredi, 7t novembre 1925, f&te de 1'armistice, le
Tres Honor6 Pere' est inviti i aller voir le vieux Tknesarabe, situ6 A 2 kilometres. La c nouba. nous accueille
bruyamment, les autorit6s indigenes religieuses offrent
16
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leurs hommages et nous entrons dans la maisonnette oir
les Filles de la Chariti guident lespetitesArabes dans
leurs travaux de confection des tapis; toutes bien lavCes, proprement pares, elles lisent leur petit compliment. Et elles tiennent A faire accepter au Trbs Honor&
Pere un sp&cimen de leur travail Mais il va etre neuf
heures, 1'heure de 1'office en m6moire des morts de la
guerre,et il nous faut revenir dans la ville europdenne,
car c'est M. Verdier qui est invit6 a prendre la parolek
la grand'messe: il d6veloppe la parole de nos saints
livres, que c'est une pieuse pens&e de prier pour les
morts afin que Dieu leur donne le repos eternel et ce qui
doit nous consoler d'en etre s6par6s, c'est de penser
qu'ils sont tombes en heros pour une noble cause, qu'ils
sont, en quelque sorte, des martyrs et qu'ils vivent
d'une vie meilleure dans le sbjour c6leste... Vite, roffice
termin6, nous invitons le clerg6 paroissial A partager
notre repas chez les soeurs et, A dix heures, V'auto nous
emmene a Orl6ansville oit nous prenons le train d'Oran.
Nous y d4barquons L dix-huit heures trente et nous
sommes an grand s6minaire d'Eckmiihl, vers dix-neuf
heures.
Jeudi, 12 novembre r925. - Dans la modeste chapelle en bois, mais orn&e d'un magnifique vitrail repr6sentant la tres sainte Vierge Marie entre saint Louis et
saint Ir6n&e, le TrBs Honor6 Pere c6lbre la sainte messe
A laquelle tous les s6minaristes, grands et petits, assistent et chantent de tout coeur avant et apris la sainte
communion. Nous employons la matin6e A nous reposer de tant de courses en visitant le s6minaire, sp&ialement le nouveau bAtiment degauche;A onze heures, r6union: au nom de ses camarades, un s6minariste lit le
compliment au Tres Honor6 Pere 0o, apres lavoir remerci6 de sa venue, il rappelle les liens qui rattachent
I'Alg6rie en g6n6ralet l'Oranie en particulier aux fils
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de saint Vincent de Paul; c'est que,.

dbs le debut de

la conquete, en 1842, ajoute-t-il, sur cette terre arros&e

du sang de vos martyrs et de la sueur de vos Peres,
Mgr Dupuch faisait appel a votre infatigable d6vouement et A celui des Filles de la Charit6. Aussit6t, dans
un modeste r6duit, vous preniez la direction du s6minaire naissant Mgr Pavy, plus tard, vous confiait encore le soin de ses 16vites du grand se~inaire de Kouba
et la tUche d'.vang6liser et de conserver la foi dans la
population europ6enne. Lors du partage de 1'Algrie ea
trois dioceses, chacun d'eux eut son s6minaire confi6
igalement a vos soins. Depuis i869, mon R6v6rend
PNre, et, d'une fagon continue, vos fils travaillent dans
ce diocese. On peut dire que les prktres de ce diocese
sont le grain de senev6 que les fils de saint Vincent ont
seme dans les sialons de l'Oranie. Depuis, bien des v&nements se sont succ6d6, bien des changements se sont

op6r6s. Les lois de 1907 expulsaient *maitres et 6l&ves
de leur s6minaire de Gambetta et, depuis 19o9, les
locaux actuels les ont abritis. Cinq ans apres, une plus

grande calamit6, la guerre, vint encore entraver la prosp&6it du seminaire. II se vida; de la ruche ou butinaient tant d'abeilles, le dernier essaim s'envolait et
bient6t dans le silence et dans la solitude, les tout
jeunes et les anciens priaient pour les absents qui se battaient au loin. Seal, le petit s6minaire v6cut pendant la
guerre et encore avec un effectif r6duit! Cependant,
vous n'avez pas h6sit6
maintenir vos missionnaires
dans ce diockse, de leur prisence d6pendait la rbsurrection a la vie du s6minaire. Cette resurrection s'op&a...
et bient6t le nombre augmentant et chez les petits et
chez les grands, les locaux devinrent trop 6troits. 11 fallut songer a la construction d'un nouveau batiment. Ce
fut 1'ceuvre de S. G. Mgr Durand : depuis, la prosperit6 regne... D Le soir, sous la pluie, nous visitons la
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maison de campagne Sainte-Anne et la propriet6 des
PNres du Saint-Esprit
1Miserghin.
Le vendredi 13 novembre, n'6tant pas superstitieux,
nous prenons le train pour Alger oii nous arrivons &
dix-neuf heures : nous avocs mis onze heures pour faire
400o kilometres!...
Le samedi iz, messe A la maison centrale et A midi, le
Gouverneur-gindral-de-GuesdonlMve, 'ancre : la mer est
un tantinet ( moutonneuse ) et I'on nous promet une travers6e plut6t d6sagr6able, surtout, disent les experts,
lors de notre passage en face des iles Baleares... Or, la
nuit fut excellente bien que les couchettes nous aient
rappel6 sensiblement les bercelonnettes .de notre prime
jeunesse.
Le i5 novembre, dimanche, le Tres Honor6 PNre
c6elbre la messe au salon, sur le pont-promenade: la
mer est d'un calme parfait; la T. S. F. nous sert a
pr6venir de notre prochain retour... Arriv6s a Marseille, a seize heures, nous mangeons a la Procure,
rue d'Oran, et a dix-huit heures', nous sommes dans le
rapide qui nou- conduit AParis, le lundi 16 novembre :
a la gare du P.-L.-M.l'auto nous prend a sept heures
trente et nous c6l6brons la messe, a Saint-Lazare, vers
huit heures.
Ainsi se termina cette randonine dont le Tres Honor6
Pere croyait pouvoir dire & T&nes, en remerciant les enfants de leur compliment, qu'elle lui faisait l'effet d'un
de ces spectacles de cinema oi les images.passent avec
rapidit6 et dont le souvenir-renverse un peu 1'ordre de
telle facon que les dernieres sont les premieres a revivre
dans la m6 moire.
Lucien BOUCLET.
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MADAGASCAR

FORT-DAUPHIN
(par M. CANrriOT)
CHAPITRK V.-

Les Frangais s'6tablissent surla c6te orientale,

A Sainte-Luce, et fondent Fort-Dauphin.
' Lanation frangaise, qui est naturellement pourvue
d'un esprit vif et d'un courage redoutable, a langui
longtemps dans le sommeil de Poisivet6, laissant les
Espagnols et les Portugai$ s'enrichir des tresors des
Indes Orientales. Ce sont des marchands de SaintMalo, de Vitr6 et de Laval qui se sont 6veill6s les
premiers et ont effac6 cette honte; ils ont formi une
Compagnie desireuse d'enrichir le public des singularites de l'Orient... *, etc.
En 6crivant ces deuxphrases liminaires du Premier
voyage faitaux Indes Orientalesfar des Franfais,le bon
Martin de VitrO, quoiqu'il n'eut bu dans sa jeunesse
que les eaux de la Vilaine ou de la Rance, exag&rait...
Bien des ann6es avant que-ces Malouins c eussent
expose leurs vies aux hasards de mille morts dont la
mer est remplie ), de courageux Dieppois avaient
doubl6 le cap de Bonne-Espirance. Trois navires
francais, arm6s pour la course, 6taient partis, en effet,
de Dieppe, en 1527, pour aller aux Indes Orientales.
S'6tant s6paris en mer; l'un d'eux atterrit a Diu avec
quarante matelots; un autre, port6 par la tempkte sur
la c6te sud-est de 'ile Saint-Laurent, entra dans une
baie de cette ile pour s'y mettre a 1'abri.
Les Franuais chbangerent avec les indigenes ce
qu'ils avaient A bord: haches, coutelas, etc., contre
les marchandises du pays, mais la cargaison de ces
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diverses denrees se trouva n'avoir aucune valetir en
France.
Un matelot de ce navire resta a terre, et fut recueilli
plusieurs annees apres, en 153 , dans la baie de Ranofotdy ou celle de Taolanara, par Di6go de Fonseca,
avec quatre autres naufrag6s portugais, derniers survivants de Trano-Vato.
SLesDieppois furent, vraisemblablement, les premiers
Francais qui naviguerent sur les c6tes malgaches aprbs Binot Paulmier de Gonneville -

si ce Normand

a relich6 jamais a Madagascar.
D'autres vinrent ensuite. Les deux freres dieppois,
Jean et Raoul Parmentier, a bord du Sacre et de la
Pensie, apercurent Madagascar un samedi 24 juillet I529 et, quelques jours apres, descendirent sur la

c6te du Monabo. Les habitants,moins hospitaliers que
les Tanosy, leur tuerent trois hommes : Br6ant,
Jacques l'.cossais et Vass6, dont ils retrouverent le
cadavre, ( tout nu, couch6 a dents(la face contre terre),
perc6 tout au travers par les reins, si qu'on lui voyait

les entrailles... et fut retourn6; les tripes lui sortaient
du ventre et avait plusieurs coups de dards au col et ý
la gorge. En ce lieu on fit leur fosse, en priant Dieu
qu'il lui plit d'avoir piti6 de leur Ame. )
A la fin du regne de Francois I', le c6ilbre capitaine pilote, Jean Fonteneau, dit Alphonse le Saintongeois, apres son voyage a Madagascar, en I547,
ecrivait, dans ses Voyages aventureux : << La c6te de

1'ile est fort dangereuse, mmemient du c6t6du sud-est...
Et tout A l'entour de l'ile il y a force barres, et il te
faut aller coyement avec la sonde... II est au sud-est et
a I'est-sud-est, force iles peuplies de gens blancs. ,,
.C'est de l'Anosy qu'il s'agit.
Faut-il mentionner un de ces Montluc, qui n'itaient
pas

(( si

lasches de cceur qu'ils ne veuillent demeurer
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simples cadets de Gascogne, et se contenter de manger
la soupe grasse aupres de leur pire... mais voulaient
lib&ralement hasarder leurs personnes et vies ,;
Peyrot de Montluc, qui arma six navires i .Bordeaux
et t appresta un 6quipage de tous les plus mauvais
garcons de la Guyenne ?
A Madere, attaqu6 traitreusement par les Portugais
qu'il battit, u il trouva Iamort enpleine victoire,avant
d'avoir commenc6 sa visite a la c6te sud-est de
l'Afrique n, en I'annee 1566.

Done... les marchands de Saint-Malo, de Vitr6 et de
Laval, en l'an 16o0, 6quiperent deux navires, l'un de
4oo tonneaux. le Croissant;l'autre de 200 tonneaux, le

Corbin. Le chef 6tait Michel Frotet, sieur de la Bardeliire, de Saint-Malo; le lieutenant-gn&eral, Francois
Crout, sieur du Clos-Neuf, de Saint-Malo, et le principal marchand, Christophe Moreau, sieur du Poiscant,
de Vitr6.
Ils quitttrent Saint-Malo le 18 mai 16ox et jethrent
I'ancre dans la bale de Saint-Augustin, le 19 fevrier
1602... non sans emotion, car le Corbin, deja ancr6,
voyant arriver sur lui le Croissant, qu'il prenait pour
un navire portugais, avait commenc6 a se parer et a

tendre ses bastingues pour se difendre.
De la foule des petits poissons qu'ils capturaient
dans leurs filets, nos Malouins s'amuserent fort du
botana (botanaka ventta), qui, c une fois mis hors de
l'eau, s'enflait fort gros ;; ceux qui en mangerent
eurent I'esprit trouble pendant vingt-quatre heures.

Lors de son second voyage aux Indes Orientales, le
Rouennais, Augustin de Beaulieu, partit de Honfleur
le 2 octobre 1619, sur le Montmorency, comme t g6neral , d'une flotte compos6e de deux navires et d'une
patache. Il mouilla, le 21 mai 1620, a l'entr6e de
1'Onilahy, dans la baie de Saint-Augustin.
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En homme prudent, il ne s'itait engag6 le 22 mai,
a l'entr6e de l'Onilahy, qu'apres avoir iquip6 ses deux
petits bateaux, dont il arma le plus grand de deux
espoirs (petits canons) de. bronzeet d'une quinzaine de
mousquetaires. Le sifflet d'argent, et surtout la chaine
du contremaitre 1Beruile, eurent le plus grand succes
auprbs des indigenes, qti ne voulurent, troquer leurs
breufs que contre des chaines de ce m6tal si appricie,
ou de la rasade rouge (perles).
Pour conserver l'amiti6 et rendre les transactions
plus aisles, < Beaulieu faisait sonner les trompettes et
battre de la caisse ,; cette fanfare adoucissait les
cceurs, au point que les indigenes offraient un bceuf
pour une trompette ou un tambour... Le 28 mai, jour
de I'Ascension, les deux pretres et un religieux jacobin, embarquis sur la patache, c6l6brerent la messe
sur un islet, a l'embouchure de l'Onilahy et, le 3 juin,
la flotte repartit, c ayant bien de la peine a tirer
I'ancre du fond pour etre terre potiere (argileuse),
couverte de vase .
Si les rares Francais aventur6s sur 1'Indien d6barquaient fort rarement sur les rivages de 1'Anosy, par
contre, les Hollandais paraissaient avoir choisi SainteLuce comme escale, au commencement du dix-septipme siecle.
Les relations avec les Portugais manquaient de cordialit6. D1ji les competitions de nationalitb et de
religion se malaient aux intirets commerciaux, lorsque
la Nova Senhora arriva a Ranofotsy, les Portugais
apprirent sans aucune joie que le roi Tsiambany ktait
a Sainte-Luce aupres des Hollandais, et lorsqu'ils
allkrent a Fanzahira, ils purent lire avec d6plaisir sur
l'6corce des arbres des inscriptions gravies par les
Bataves h6retiques.
L'annre pr6c6dente, en effet, I'amiral Pierre Guil-
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laume Verhuff, parti de Java, avait relich6 a Maurice,
et, le 5 janvier 1612, 6tait entr6 de grand matin dans
le bois de Sainte-Luce. En 1494, par sa bulle Inter
catera, le pape Alexandre VI avait voulu mettre un
terme aux conflits incessants qui s'elevaient entre Portugais et Espagnols dans leur course a la conquete du
monde jusque-l inconnu ou peu visit6. II avait divis6
par une ligne imaginaire u qui passait 1 376 milles 5

l'est des Acores et allait rejoindre les deux p6lee,,
l'univers en deux parties... accordant la possession

des terres orientales & dicouvrir aux Portugais, les,
terres occidentales aux Espagnols. Forts de cette
d6cision, les Portugais faisaient une chasse sans merci
aux navires 6trangers qui osaient s'aventurer au delH
du cap de Bonne-Esp&rance... Et conqme a la fin du
seizieme siecle, les marins hollandais affluaient dans
les mers des Indes, les vaisseaux portugais couraient
sus a ces navires rivaux. Pour 6viter de telles rencontres dans le canal de Mozambique, les navires n6erlandais suivaient la c6te orientale du Saint-Laurent on
bien passaient de l'ile Maurice & Antoagil et a SainteLuce. Souvent aussi les gros temps favorisaient trop,
contre leur gr6, ces rel&ches... lorsqu'ils-ne les jetaient
pas sur la c6te... Ainsi, (environ 1'an 1618, un grand
navire *hollandais, revenant des Indes, p6rit en mer
non loin de la c6te des Karimboly. II ne se sauva du
naufrage qu'un jeune homme nomm6 Pitre (Pierre),
fils du capitaine du navire, sur une futaille vide, et
fut trois jours i flotter en mer, jusqu'i ce qu'enfin la
vague le jeta sur le rivage. II 6tait si faible qu'1 peine
se put-il trainer hors de l'eau, et comme il vit des

negres a l'entour de lui, il leur fit signe avec les deux
mains comme s'il efit voulu boire, mais eux, ne l'entendant point, considaraient une carabine qu'il avait
pendue & son c6t6 et de I'autre son 6p6e.
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Andian-Mamory, averti, fit conduire Pitre dans son

village et le logea chez lui. Pitre n'avait pour toute
marchandise que deux diamants enchassis que son
pere lui avait donn6s A garder lors du naufrage, ayant

esperance que son fiis, qui 6tait jeune et vigoureux,
se sauverait

plut6t que lui qui 6tait vieux... Pitre

donna AAndrian-Mamory une de ces pierres, enchssee
dans un anneau d'or.
Tsiambany, ayant appris qu'il y avait un chritien au
pays de Karimboly, envoya a Andrian-Mamory treize
borufs et le pria de le lui c6der, ce qu'il fit. Ainsi
Pitre s'en vint en Anosy, oiu il passa cinq ann6es. II
apprit parfaitement la langue, et comme il etait
quelquefois le soir a se divertir, il mettait son
anneau A son doigt et faisait couvrir et cacher le feu
et sa pierre jetait une si vive clart6 qu'elle &clairait la
case. Andrin-Masikory disait que u cette pierre etait
transparente comme un cristal et qu'elle etait grosse
comme le pouce d'un homme et fort haute, dievie sur
le chiton; il fallait que ce fft un diamant ).
Un navire hollandais etait arriv6e
Sainte-Lace;
Pitre porta, de la part de Tsiambany, des presents au
capitaine, soit : 5o boeufs, 5o paniers - de riz,
volailles, etc. Et ainsi, Pitre s'en retourna en
Hollande.
Guillaume Isbrantz Bentekoe, maitre d'6quipage a
bord de la Niew Hoorn, 6tait passe devant Sainte-Luce
en 16i9. II n'y trouva pas de mouillage sfr pour le
vaisseau, quoiqu'il eit gagnI le rivage avec sa chaloupe bien armie, et qu'il eft besoin de d6barquer de
nouveaux malades.
II y revint en 1625, A bord de la liollandaise, a son
retour de Batavia. Ses compagnons, le Middelborckou
Middelborg et le Gonda, avaient 6t6 s6pares de lui par

les ouragans. Cette fois, l'ayaat sond6e de tous les
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c6tes, il trouva que la baie ,tait fort propre a recevoir

son vaisseau.
On dep&cha deux matelots, dont 'un parlait portugais, aupres duroi Tsiambany ou Andrin-Ramaka, qui
vint Abord. II fit pr6sent de quatre bceufs, mais il ne
put fournir du riz, car il avait 6t6 ravag6 par les sauterelles cette ann6e-li.
Le commandant du navire, Cornelis Reyertsz, vint A
mourir, et c fut enterr6 dans une ile toute couverte
d'arbres, A l'entrie'de la baie, et onle mitau pied d'un
des plus beaux et des plus verts de ces arbres, avec
cette 6pitaphe: a La mort suit les hommes partout... ), etc.

La Hollandaise avait des avaries, et l'6quipage ne
les reparait pas avec toute la diligence n6cessaire.
Pour remettre un mat, tresser des cordes avec des
fibres, mettre en 6tat les pompes, a il fallut A la fin
en venir aux gros mots et m&me aux coups ,. Ainsi,

le 23 aofit, veille du d6part, deux matelots qui faisaient sentinelles d6serterent. Ces fugitifs furent
recueillis, l'ann6e suivante, par iAmsterdam, parti
du Cap.

En 1628 le Der Veer vint, lui aussi, faire des provisions A Sainte-Luce.
4 Une vieille femme, 6crit Charles Nacquart, dit
qu'elle a entendu, il y a longtemps, un capitaine de
vaisseau flamand, nommA Alibartan (Albert) qui, en
devisant avec eux,.leur disait la meme chose que moi
sur les commandements de Dieu. )
a Cet Albert demeura six ans dans le pays avec
quatorze soldats, mais ce n'6tait qu'en attendant un
autre vaisseau, ayant perdu le sien A la c6te. »
Et Flacourt ajoute : c Un navire flamand, qui &tait
charg6 d'argent, se trouvant endommagt par une tempete, il y a trente ou quarante ans, fut d6grad6 i
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Manafiafy, et du d6bris le capitaine, qui se nommait
Albertus, fit batir une barque, laqu;lle il envoya aux
Indes pour donner avis de sa perte... Apres deux ans,
il arriva un navire qui l'emmena avec tout ce qu'il
avait. ,,
Enfin, pour ne point clore la s&rie des naufrages,
un navire hollandais se mit a la c6te des Karimboly,
vers 1635. Des cinq cents hommes d'6quipage, une
centaine construisirent une barque et reprirent la mer;
les autres, harcel6s par les Tandroy, moururent de
misere ou furent tubs, A l'exception de deux Francais
qui vinrent a Fanzahira. L'un d'eux y mourut et I'autre
repassa en France sur le navire de regiment.
Quelques marins, sur quelques vaisseaux hollandais,

c'itait done A peu pres tout ce que la France comptait
de nationaux sur les routes des Indes, A cette ipoque
ofi la Compagnie hollandaise des Indes, constitu6e en
1602, pour tenir tkte, par le nombre et la force, aux
Portugais, distribuait Ases interesses, bon an mal an,
de 30 a 40 p. too de revenu. Et la meme Compagnie
, entretenait quinze mille hommes de troupes pour la
defense de ses places fortes aux Indes; elle comptait
sur ses vaisseaux, dans ses comptoirs, dans ses
docks, quatre-vingt mille employds ou matelots... ».
Les Bataves avaient si bien accapar6 le commerce
international, qu'on les appelait couramment a portitores mundi ) - les facteurs du monde!
Imerveill6s et rendus envieux par une telle prosp6rit6, tous les peuples europ6ens du bassin de I'Atlantique avaient, des les premieres ann6es du dix-septieme
siecle, un commerce plus ou moins developpe avec la
Chine ou les Indes. Iln'y avait que la France seule qui
fit exception.
Pourtant l'opinion francaise s'Atait 6mue de.ce trafic
qui se faisait sans elle et dont elle payait les frais la
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Hollande, cette nation qui, de la sorte enrichie,
( pr6tendait alors r6genter l'Europe et avec laquelle,
d'un instant a 'autre, !a France pouvait etre appelee
a se mesurer ».

De leur c6te, Henri IV et Louis XIII ne pouvaient
rester indiff6rents devant ce mouvement du pays.
La lettre patente du 26 octobre 1626, nommant le
cardinal de Richelieu (C grand maistre, chef et superintendant de la navigation et commerce de France ,
nous en est un garant. - a Nous avons cru que,
l'ou.verture nous etant faite par plusieurs marchands
des principales villes de ce royaume, de remettre la
navigation et le commerce entre les mains de nos sujets
par 6tablissements de compagnies et socite6s, nous ne
devions pas davantage diff6rer d'embrasser les occasions qui s'en offrent, cela etant un dessein qui peut
autant apporter de gloire et de r6putation a nos affaires
et mieux que nul autre occuper et enrichir nos
sujets. »
Quel effort pourtant avait it6 le sien! ( Le S6n6gal,
les Antilles, l'Acadie, le Canada, et bient6t Madagascar, tel 6tait I'empire colonial dont la France lui
6tait redevable. , (Ch. de la Ronciere, tome V, Histoire de la Marine fraafaise.)

Mais Richelieu, qui se plaisait A proclamer que la
nature semblait avojr donne i la France l'empire des
mers en la placant sur la Manche, I'Atlantique et la
M6diterran6e, ne put point assurer lui-meme a la
France cet empire, malgre ses efforts pour soutenir ses
colonies de peuplement des ( iles d'Am6rique ,.
Du moins, en 1642, l'ann6e meme de sa mort, il
Sd6livra au sieur Rigault, ( capitaine au service de sa
Majest6 dans la Marine ,, des lettres patentes a portant pouvoir et permission A lui et i ses associis
d'envoyer a Madagascar et autres; iles adjacentes et
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c6tes de Mozambique, tel nombre de vaisseaux arms.
en guerre, et marchandises que bon leur semblera...et
y faire le commerce et trafic durant le temps de dixans,
sans qu'aucuns autres, - etcette clause 6tait d'importance, on le verra, - sans qu'aucuns autres que le sieur
Rigault et ses associes puissent faire habitations,
trait6s, trafic et commerce ni en tirer aucune marchandise, si ce n'est de leur consentement par &crit, a
peine de confiscation des vaisseaux et marchandises
an profit dudit sieur Rigault et de ses associes... n
Ces lettres patentes, octroyies le 29 janvier, furent
confirmees par arr6t du Conseil d'etat, le I5 fkvrier 1642. Le 20 septembre 1643, Louis XIV, ag6 de
cinq ans, ratifia cet arret, -l'affaireavait ete expedite
en tres grande diligence. Les paperasses administratives de l'ancien r6gime n'encombraient probablement
pas les bureaux comme elles le font de nos jours... t
Madagascar et ailleurs...
Sans attendre cette ratification, avant meme que la
soci&t6 ne fut dfinitivement constitu6e sous le nom de
(( Compagnie d'Orient ,, ou 4 Compagnie Francaise
des Indes Orientales n, Rigault avait profit6 du depait
du capitaine Cocquet, de Dieppe, sur le Saint-Louis,
pour faire passer en Pile Saint-Laurent quelques
hommes et marchandises... pour prendre possessiondesdits pays... y habiter et travailler A la traite...
La societ6 6tait compos6e de vingt-quatre parts,.
<ttellement que celui qui y entrait pour une part,
fournissait la vingt-quatrieme partie de la depense;
et, si quelqu'un y prenait deux parts, il devait fournir
a proportion ,. Elle fut formee par quelques particuliers en petit nombre, tels que Fouquet, Rigault, de
Loynes, secr6taire g6neral de la marine; Le Vasseur,
conseiller au Parlement; d'Alique, trisorier des
menus; de Creil, tr6sorier k Limoges; Berruyer,
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Cazet, Desmartins, Gillot, de Beausse, Le Bourg et
Gilles de R6gimon.
Ce dernier, en bon Dieppois naturalis6, - il 6tait
de Liege, - connaissait d6ji la route des Indes.
Les Dieppois, en effet, " exclus des lies Moluques,
envoyaient tous les ans deux ou trois navires sur les
c6tes de Malabar et de Coromandel.
Le capitaine de R6gimon fut un de ceux qui y
allkrent en 163o. I1 montait un vaisseau de 3oo tonneaux
et de 16 piices de canon. II en revint en 1632, non
point uniquement charg6 de bois d'6bene,qu'il devait

couper a 'ile Maurice, mais encombr6 des plus riches
marchandises. Lorsqu'on lui demanda comment il
avait pu faire pour rapporter une telle cargaison, plus
de cinquante fois superieure a celie dont il avait &t6
charge, il r6pondit qu'il avait rencontr6 dans le golfe
Persique trois vaisseaux persans qui avaient exig6 le
salut et que, sur son refus, ces vaisseaux lui avaient
livr6 combat, et qu'il avait eu le bonheur d'en prendre
deux.

Richelieu n'accorda aucune cr6ance au rapport de
Regimon et le fit enfermer a la Bastille durant trois
mois. Cette courte halte A l'ombre des murailles ne
refroidit point 1'humeur aventuriere de notre demicorsaire.

Au retour d'un autre voyage a la mer Rouge, en
1636 ou 1637, il rapatria un matelot hollandais qu'il
avaittrouv6 sur la cote sud-est de Madagascar, matelot
naufrag6 une vingtaine d'ann6es auparavant sur la c6te
des Karimboly.
Gilles de R6gimon 6tait donc tout d6sign6 pour
commander les premiers vaisseaux que la Compagnie
enverrait A File Saint-Laurent.
(A suivre.)

CANITROT.

AMERIQUE
MEXIQUE

BOLETIN

DE LAS HIJAS

SEN6RAS DE LA CARIDAD,

DE

MARIA INMACULADA,

MEDALLA MILAGROSA.

Fivrier 1926. - Assemblie de la Confrrie de la
Chariti 19 dicembre: Mgr Crespi y assista. Le directeur
general lut une etude complete sur la condition de
l'enfant et ses miseres dans. le premier age et le
remnde apporte par l'institution moderne de la Goutte
de Lait. Mgr Crespi pritla parole pour orienter comme
d6legu6 pontifical Iinstitution des dames dans la
voie sociale : < II ne faut pas donner un credit infaillible aux proced6s sociaux; c'est le p6ch6 de notre
jeunesse. La charitd! la chariti! voil l'unique procedd
antique et qui convient a tout chritien. Que le riche
connaisse le pauvre I Que le pauvre connaisse le
riche! et ainsi se realisera la compen6trationdemandee
par le Christ et son1 glise et si fortement exprimee
par saint Paul en ses 6pitres. ) La c6rkmonie se termina par la benediction du Saint Sacrement. Un nouveau champ d'action s'ouvre pour les confr&ries et
aujourd'hui comme au dix-septieme siecle, il faut
r6p6ter la fameuse exhortation de saint Vincent pour
les enfants.
Mars 1926. -

Oigines historiques de la Confririe de
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la Charit. D'aprbs le notaire royal Blanchard, ce fut
le i" aoGt 1617 que saint Vincent prit possession de la
cure de Saint-Martin de Buenens et de son annexe
ChAtillon-les-Dombes; d'aprbs les recherches faites
par Charles Demia en 1665 pour la beatification du
saint, saint Vincent serait arriv6 & Chitillon vers le
careme 1617; mais I'acte de renonciation de la cure
fait par Jean Lourdelot est du 19 avril 1617 et il ignore
le nom de son successeur; I'acte de nomination de
saint Vincent a etd exp6di6 le 29 juillet 1617; peatetre saint Vincent a-t-il fait vers le careme une visite
Ssa future paroisse. C'est le 23 aout 1617 que fut
r6dig6 le premier acte de fondation de la confrdrie.
Elle devait exister'depuis quelques jours et probablement le sermon de saint-Vincent qui donna naissance a cette confrerie eut lieu le deuxieme dimanche
d'aoit. La confr6rie futapprouvee le 24 novembre 1617
en 1'absence de l'archeveque Marquemont, par le
vicaire general Mechetin.Lafaye et saint Vincent fit
l'erection canonique le 8 d6cembre. Francoise Bachet,
dame de la Chassaigne, fut nommne presidente; Charlotte de Brie, tresoriere; Gaspard Pujet, secr6taire.
Le nouveau rgglement fit quelques modifications A
celui du 23 aout.

VAR1ITES

LETTRE INEDITE DE SAINT VINCENT DE PAUL

Voici une nouvelle lettre de notre saint fondateur,
autographe. Elleestfort probablement dug avril 1634,
et a et6 donn6e a M. le Sup6rieur g6n6ral par une
Fille de la Charit4.
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u A la saur Hilnne-Anglique Lhuiliier, religicuse du premier monastere de la Visitation de
Paris.
u De Saint-Lazare, ce jourdes Rameaux, a neuf heures.
((

MA TRES CHERE S(EUR,

a J'ai requ votre lettre d'hier avec. consolation, et
cellede notre digne Mere pour le Visiteur, que je tiens
aussi tris chore, et espere participer au profit que
vous faites de la lecture de ces lettres. Je vous remercie
de tout cela et vous prie, ma chire seur, de dire a
la bonne fille destin6e pour Le Mans de votre grace
ce qu'elle a d faire. Son frere me vient de dire qu'elle
est dans une sainte impatience de son bonheur, et moi
je suis, en l'amour de Notre-Seigneur et du coeur qu'il
sait, ma tres chire Soeur, votre tres humble et obeissant serviteur.
« VINCENT DEPAUL,
a pretre indigne de la Mission. n

CORRESPONDANCE DE JEAN LE VACHER
PAR M. GLEIZES (Suite.)

IIa 6t6 fait mention, dans une lettre prciddente du

gouverneur du Bastion, Jacob La Font de la Tour, et
du mauvais 6tat de ses affaires. On appelait Bastion
de France le centre d'un ensemble de concessions sur

la c6te orientale alg6rienne pour la peche du corail et
les transactions avec les Maures de l'int&rieur. On en

tirait en particulier des approvisionnements assez consid6rables en cer6ales. Ces concessions allaient a leur
ruine et le vicaire apostolique avait plusieurs fois
reprbsente6 Coibert combien il 6tait important de les
conserver. Ce ministre lui 6crivit le 28 mars 1678:
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c Pour r6ponse a beaucoup de lettres que j'ai recues
de vous sur tout ce qui concernait la conduite des
employes du Bastion de France, le roi avait enjoint,
il y a d6ji longtemps, a Ja Compagnie qui faisait le
commerce du Bastion de rappeler le nomm6 La Font.
Mais cette Compagnie n'ayant pas reussi, pour beaucoup de raisons qu'il n'est pas n6cessaire de vous dire,
Sa Majeste l'a oblig6e de ceder son droit a une autre
Compagnie qui sera plus forte et qui fera assur6ment
r6ussir tout ce qui est n&cessaire pour le bien et
l'avantage de ce commerce. , (Archives de la Marine,
B 7 , 5o, f 145.)
De fait, la nouvelle Compagnie allait releveT le
Bastion et faire fleurir son commerce. Jean Le Vacher
va dire i Colbert. comment Denis Dusault, son principal agent, fut recu & Alger.
t D'Alger, le 13o mars 1679.
o MONSEIGNEUR,

" Le sieur du Sault que les Puissances de ce pays
ont envoye prendre an Bastion, pour etre agr6e par
elles au gouvernement de cette place et de ses d6pendances, comme par ma dernimre lettre j'ai repr6sent6
a Votre Grandeur, arriva ici le 2 8 * du.mois precedent,
aprbs avoir 6vit6 beaucoup de perils, tant de mer que
de terre, dans son passage du Bastion en cette ville. II
fut, a son arrivpe, saluer les Seigneurs Dey et Baba
Hassan, son gendre, qui 6taient au Divan, et le lende-

main leur paya tout ce que le Bastion devait des lismes
(imp6ts) kchuesjusqu'au dernier janvier de la prisente
ann6e.
« Ledit sieur du Sault accommoda ensuite les pretentions du sieur.Estelle, celles de la veuve de feu sieur
Arnaud et toutes celles des autres personnes, tant
Maures, Gerbins que Juifs, auxquels le sieur de la
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Font, ci-devant intbresse et gouverneur du Bastion,
6tait redevable et auxquels ii avait fait quelques billets
les annees pr6ecdentes, ledit sieur du Sault ayant
retir6 ces billets et donn6 d'autres signis de sa main,
payables dans l'espace de trois mois.
4(Le seigneur Baba Hassan, gendre du seigneur Dey,
a fait beaucoup d'instances au sieur du Sault de
vouloir continuer audit sieur Estelle la charge qu'il a
exerc6e d'agent du Bastion depuis plusieurs ann6es
en cette ville. Mais, apres avoir reconnu la fermet6
dudit sieur du Sault a lui representer qu'il n'y pouvait
consentir en aucune maniere, parce que ce serait agir
contre les volont6s du roi et vos intentions, Monseigneur, et que, plut6t, il abandonnerait le Bastion et

que moi repasserais en France, ledit seigneur a
d6sist6 de faire ses instances, de sorte que ledit sieur
Estelle s'est d6mis de la susdite charge, et repassera
en France sit6t que ledit sieur du Sault lui aura fait
payer en cette ville et a Marseille la somme dont ils
sont convenus.
u Le sieur du Sault, moyennant I'accommodement
qu'ila fait des pritentions du sieur Estelle, de la veuve

du sieur Arnaud et des personnes auxquelles les cidevant int6ress6s du Bastion 6taient redevables, a
retire de l'oppression un bon gentilhomme calviniste,
de la ville d'Orange, nommi de Champlain, que les
sieurs Parfait et Lalo avaient 6tabli gouverneur au Bastion, au mois de juillet de I'ann6e prec6dente, 1677,
et qui, le mois d'octobre de la mame annie, fut
envoy6 prendre express6ment par une galbre par les
Puissances de ce pays, qui l'ont retenu ici depuis
jusqu'd l'arriv6e du sieur du Sault qui I'a dilivr6 de
son engagement et d6tention.
c Samedi dernier, le Divan 6tant assemble, on nous
y a fait appeler le sieur du Sault et moi, oa etaient les

-

4;7 -

seigneurs Dey et son gendre, lesquels nous ont
represent6 ne pouvoir souffrir qu'ayant la paix avec la
France, comme ils la d6sirent conserver, qu'on achetit
des Turcs et Maures de ce pays, pour les mettre sur
les galeres de France ; qu'ils en avaient ci-devant 6crit
leur ressentiment au roi et n'avaient requ aucune
reponse de Sa Majest ; qu'ils lui 6criraient de nouveau
et donneraient leur lettre audit sieur du Sault pour
leur en procurer la r6ponse et la lear faire tenir au
plus t6t, ce que ledit sieur du Sault a promis.
( Ledit sieur du Sault a obtenu des susdites Puissances toute la satisfaction qu'il pouvait d6sirer.
L'ottoman (trait6) du Bastion a 6te renouvelM en sa
faveur. Le seigneur Baba Hassan a temoigne audit
sieur du Sault quelques particularit6s pour vous &tre
secretement communiquCes et lui en faire tenir ensuite
la resolution.
« Je suis avec respect, en 1'amour de Notre-Seigneur et de sa tres sainte Mere, Monseigneur, votre
trbs humble et tres obbissant serviteur,
< J. LE VACHER, vicaire apostolique. w»
(Affaires itrangEres,loc. cit.)

Les particularit6s que Dusault devait secrktement
communiquer a Colbert 6taient, de la part de Baba
Hassan, une demande a la France de secours par mer
pour qu'il pt, s'emparer d'Oran qui appartenait a l'Espagne, d'autant que la France se trouvait en guerre
avec cette nation. Cette place serait ensaite remise
aux Francais pour en faire un lieu de trafic comme
au Bastion. En France on ne fit aucune reponse a ces
propositions.
Dusault avait obtenu du roi, contre Estelle dont il
vient d'etre question, un ordre de revenir en France que
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Jean Le Vacher signifia a ce dernier. C'itait l'homme
de l'ancienne Compagnie avec laquelle on ne voulait
avoir rien de commun. Mais Estelle 6tait habile. II

sut si bien faire qu'il fut confirm6, comme agent du
Bastion i Alger pour la nouvelle Compagnie.
Les Turcs et Maures que l'on mettait, comme il

vient d'8tre dit, sur les galeres de France, ktaieat
achetbs aux Anglais ou autres ennemis des Algiriens
qui les avaient captures- C'est ce qu'on voyait &
Alger avec peine parce que g6enralement les Turcs
des galeres n'6taient pas rachetes. Ce trafic se faisait

principalement a Livourne par l'intermxdiaire di
consul de France. Cela donna lieu a un incident que

raconte Jean le Vacher dans une lettre adressee, le.
3o.aott 1680, a M. Amirault, Superieur des Prktres de
la Mission a Marseille, dont nous ne donnons que cet
extrait :
<(Le mois precedent six vaisseaux corsaires d'ici
furent mouiller devant Livourne avec bannieres
blanches. M. le Consul de France les fut reconnaitre,
accompagn6 de plusieurs personnes, les croyant de
France. Tous ceux qui furent a bord furent retenus'
et ont 6te apportes ici avec beaucoup de pauvres
pecheurs et de deux vaisseaux anglais tres riches,
tous lesquels ont 6t6 faits esclaves. Mondit sieur
consul et un sien ils ont 6te heureux de n'avoir pas
6t6 du nombre,le chef d'escadre de ces vaisseaux corsaires les ayant rendus civilement, ne les ayant voulau
apporter. Le Dey et son gendre m'ont dit plusieurs
fois depuis qu'ils auraient desir6 qu'on les eit apportes,
irrit6s contre ledit sieur consul de ce que "les annees .
pr6c6dentes il acheta, des Anglais, quelquesTurcs et.:
Maures de cette ville a Livourne, d'od ensuite ils furent
traduits a Marseille et mis sur les galeres, d'oiu incessamment ces pauvres gens 6crivent au Divan et a leurs
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parents, se plaignant du susdit consul. , (Affaires etrangeres, loco citato.)
On emmena en particulier a Alger les matelots, des
Italiens, qui avaient conduit le vice-consul de France
aux vaisseaux.
C'est a leur sujet que Jean Le Vacher 6crivit a
M. Cotolendy, le consul de Livourne, la lettre suisuivante :
c D'Alger ce 14' aofit 168o.
t4 MONSIEUR,
a Votre lettre du 21* juin me fut rendue le 2 du.
present mois A 1'arriv6e d'une barque de Marseille.
Elle m'a 6t6 envoyee par le sieur Pierre Natte, de la
meme ville de Marseille, auquel j'envoie la pr6sente
pour vous la faire tenir. Si maintenant vous avez recu
celles que je me suis donn6 l'honneur de vous 6crire
par le retour a Livourne des patrons Claude Masson,
de La Ciotat, Pierre Vidal, de Frontignan, et du dernier, le capitaine Jean Planouse, de La Ciotat, voas
aurez 6t6 inform6 des mauvais traitements que souffrent
les pauvres gens que les vaisseaux corsaires de cette
ville ont pris devant Livourne avec banniire blanche.
Les Puissances d'ici me dirent, lorsque je fus leur
riepter ces pauvres gens, que le chef d'escadre desdits vaisseaux avait tres mal fait de ne vous avoir pas
pris et apportk ici avec eux, ce qu'ils m'ont dit plusieurs fois depuis, irrit6s de l'achat que vous avez
fait, il y a quelques ann6es, de Turcs et Maures de
cette ville qui furent ensuite traduits a Marseille, oii
ils sont sur les galires du roi, d'oi ils ne font qu'incessamment ecrire ici . leurs parents contre vous, vous,
imputant les miseres et les rigueurs qu'ils souffrent.
, Je n'ai pas encore exig6 des sieurs Philiberto et
Alexandro Leone, marchands en cette ville, les quatre
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pieces de huit, du billet que vous m'avez envoy6, pour
les remettre au sieur Hironimo Morini, auquel je les
donnerai sit6t que je les aurai recouvrees, et de plus
lui donnerai les six pieces de huit qu'il vous a plu
m'ordonner de lui donner. Je 1'en ai avisd a ce qu'il
s'en puisse servir comme illui plaira pour ses besoins.
t( Depuis que ces pauvres gens, pris par les vaisseaux corsaires d'ici devant Livourne, ont etC apports.
ici, deux galeres de cette ville ont pris une barque de
Martigues qui 6tait partie de Marseille pour aller i
Tunis, et Font ensuite envoyie en cette ville. Sit6t
qu'elle fut arriv6e et que j'en eus 1'avis, je la fus r6p6ter
aux Puissances, (avec) le patron, toutes les personnes
et Ie fond d'icelle. Le tout, a la v6rit, me.fut rendu,
mais lesdites Puissances firent esclaves huit personnes
qui etaient de passage sur ladite barque, quatre
'hommes et autant de femmes et filles, savoir trois
Siciliens, trois Siciliennes, un G6nois, qui se dit etre
marie depuis peu a Marseille, et une jeune juive,
d'environ dix-sept ans, nouvellement convertie i Marseille, d'oi elle passait a Tunis pour y 6pouser un marchand de Marseille nomm6 le sieur Lebar. Quelques
instances que j'aie faites envers les Puissances de ce
pays, je n'ai pu empacher que ces pauvres gens n'aient
kt6 faits esclaves, a cause qu'ils n'6taient pas Francais.
( Apres cela, Monsieur, voyez l'esp6rance que je
pouvais avoird'obtenir des susdites Puissances quelque
grice ou faveur pour ces pauvres Italiens pris devant
Livourne par les corsaires de ce pays.
c M. le consul de Hollande en cette ville continue
et persiste a vouloir rester en sa maisonsans en sortir,
.laquelle lui a 6t6 donn6e pour prison par les Puissances, et est de tres mauvaise intelligence avec son
truchement. II souhaiterait que la paix nouvellement
6tablie'entre les Turcs de ce pays et Messieurs des
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9tats de Hollande fft rompue et qu'il fit de retour en
Hollande.
" J'ai avis que M. Duquesne, chef d'escadre des
vaisseaux de notre invincible monarque, doit, de
l'ordre de Sa Majest6, venir devant cette ville avec
les vaisseaux qu'il commande sur la fin du mois
d'octobre prochain ou au commencement de novembre.
a Je suis en l'amour de Notre-Seigneur et de sa
trbs sainte Mere, Monsieur, votre tres humble et obeissant serviteur.
« J. LE VACHER, vicaire apostolique. »
(Affaires etrangkres, Correspondanceconsulaire, Livourne,

tome III.)

Cette lettre montre combien les Turcs d'Alger
6taient peu fidiles a leurs engagements. C'6tait une
grande iniquiti que de s'emparer de ces Italiens qui
se trouvaient sous la sauvegarde d'un consul de
France. D'autre part, on ne pouvait, d'apres les traites,
faire esclaves les passagers 6trangers rencontres sur
des batiments franqais.
GLEIZES.

(A suivre.)

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Une

carriere : Le Missionnaire, par

le

Rev.

P.'

J. HUGON, s. j., pr6face de Sa Grandeur Mgr de
Gu6briant, Supirieur des Missions 6trangeres. Aux
6ditions Spes, 17, rue Soufflot, Paris (V*). Prix :
3 francs; franco : 3 fr. 3o.
Tracer, a coups d'exemples emprunt6s a la vid des
plus grands missionnaires, un portrait de ce que doit
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etre 1'ap6tre charge de porter l'Ivangile au loin,
donner un rapide apercu de ce que sont a l'heure
actuelle dans les diverses parties du monde les ceuvres
infiniment variees qui s'offrent a l'activit6 du missionnaire, et fournir en meme temps le plus grand
nombre possible de renseignements pr6cis aux jeunes
gens qu'attire 'idealainsi esquiss6, tel est le but de ce
petit livre, a la fois livre d'or succinct et annuaire de
poche des Missions, indispensable compagnon da
candidat aux Missions et de ses conseillers.
Deux appendices qui seront particulibrement apprici6s fournissent :
°j L'un, la liste de toutes les Congregations missionnaires (hommes et femmes) avec, pour chacunet
d'elles, indication de l'effectif total, de l'effectif
missionnaire, des pays 6vang6lis.s (les regions confiies
i des sujets de langue francaise sont indiquies a part)
et des principales adresses d'6coles preparatoires et
de procures.
20 L'autre, une liste de livres, classes par ordre de
Congregations ou par ordre g6ographique suivant les
sujets.
Le tout, en cent trente pages, pour un prix minime.
Ce petit livre s'intaresse 6galement a. toutes lesCongr6gations, a toutes les regions evangelisees; il
s'adresse a tous les jeunes gens de langue frangaise,
qu'ils soient Belges, Canadiens ou Francais.
Vous le lirez en une heure, mais vous reviendrez
souvent lui demander un exemple h6roique ou une
reference precise.
(Communique.)

HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITI

par M. MILON (Suite.)
CHAPITRE II

INSTITUTION DE LA COMPAGNIE
DES FILLES DE LA CHARITE

(i631)

SOMMAIRE - I. Louise de Marillac, a Paris, se met a la disposition de Vincent de Paul pour organiser une associatioui
de Filles de la Charitd. - 2. Institution des Filles de la

Charite (x633). - 3. Statuts et but de la Compagnie. - 4.
Approbation. - 5. Seance d'6tablissement. - 6. Caractere
sp6cial de l'Institut. - 7. Affermissement ddfinitif; les
veux.

Une organisation qui donnit A l'association chari-

table des garanties de stabilit6 paraissait n&cessaire.
Le moment 6tait done venu de passer a la r6alisation
et de mettre Ia main a l'oeuvre. Comment allait proceder Vincent de Paul et qui se presenterait pour
l'aider ?
Mile Le Gras, ecrit Maynard', s'offrit aussit6t. Elle

voulut meme s'y engager par un voeu irrivocable. Mais
Vincent, toujours fidle a la lenteur du Dieu 6ternel,
enchaina. son zele pendant deux ann6es. ,< Je vous
prie une fois pour toutes, lui 6crivait-il, de ne point
penser A cet emploi, jusqn'i ce que Notre-Seigneur
fasse paraitre qu'il le veut; car on d6sire souvent plusieurs bonnes choses d'un d6sir qui semble &tre selon
Dien, et n6anmoins il ne l'est pas toujours. Mais Dieu "
permet ces desirs pour la pr6paration de I'esprit a &tre
selon ce que sa Providence meme d6sire. Saiil cherchait des Anesses, et il trouva un royaume; saint Louis
i. Saint Vincent de Paul, t. III, p. 199.
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pritendait
Lla conqu&te a la Terre-Sainte, et il
obtint la conquete de soi-meme et de la couronne du
ciel. Vous cherchez a devenir la servante de ces pauvres
filles, et Dieu veut que vous soyez la sienne, et peutetre de plus de personnes que vous ne seriez en cette
facon. Pour Dieu, Mademoiselle, que votre cceur honore
la tranquillit6 de celui de Notre-Seigneur, et il sera en
6tat de le servir. Le royaume de Dieu est la paix au
Saint-Esprit : il regnera en vous, si vous tes en paix.

Soyez-y donc, .s'il vous plait, et honorez souverainemeut le Dieu de paix et .de dilection. n
Mile Le Gras s'itait ktablie, un an apres son veuvage, sur la paroisse de Saint-Nicolas a Paris, pros du
college des Bons-Enfants, oi residait Vincent de Paul.
C'etait dans la rue Saint-Victor.
Enfin, en i633, le 29 novembre, veille de SaintAndr6, Vincent, parmi un certain nombre de filles qui
s'6taient pr6sentees, en choisit trois 'ou quatre qu'il
remit aux mains de Mile Le Gras. Celle-ci les requt,
les logea, les entretint dans sa maison, et les forma
an grand art de la charit6, dans lequel elle 6tait maitresse consomm6e. Dieu procede lentement pour l'ordinaire; mais quelquefois il fait en un instant son
ceuvre. Au bout de peu de temps, ces filles, que les
besoins pressants des pauvres ne permettaient pas de
garder davantage, 6taient deja pourvues de toutes les
aptitudes et de toutes les vertus de leur charitable
6tat. Attirees par leur exemple, d'autres filles, plus
nombreuses, vinrent les remplacer au noviciat de SaintNicolas. IEvidemment, Dieu le voulait, et Mile Le Gras
avait enfin trouv6 la vocation qui lui avait 6t6 depuis
silongtemps et tant de fois annoncee. Aussi repritelle son premier dessein de s'y engager par un vaeu
irrevocable et de renouveler en meme temps son voeu
de viduit6. L'heure de Dieu 6tait venue : cette fois,
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Vincent, loin de s'opposer, encouragea, et le 25 mars
1634, Mile Le Gras prononca la formule de sa cons6cration.
La premiere conf6rence de saint Vincent aux Filles
de la Chariti qui nous ait Wte conservye est du 3x juillet 1634.

La modeste maison de Mile Le Gras ne suffit
bient6t plus aux nombreuses postulantes qui s'y pressaient. On chercha ailleurs une demeure convenable.
C'est au village de La Chapelle, alors dans la banlieue
de Paris, qu'on crut avoir trouv6 une maison oi l'on
aurait une installation suffisante.
L'immeuble fut lou4. Les sceurs s'y installkrent au
mois de mai 16361.
Les Filles de la Charite s'accrurent alors en nombre.
De ces humbles maisons de la paroisse Saint-Nicolas
d'abord, de La Chapelle ensuite, plus tard du faubourg Saint-Denis, elles sortaient comme d'une ruche
feconde.
Le transfert au faubourg Saint-Denis etait devenu
une n6cessit6. En effet, le sejour de La Chapelle ne
fut pas favorable a la sante de Mile Le Gras. , Je vous
supplie, lui Acrivait Vincent le 4 juillet 1639, d'en
prendre l'avis du m6decin, et, si cela est, d'en sortir
au plus t6t et de prendre une maison dans notre faubourg, s'il y en a a louer, ou dans la ville. ,
Une occasion favorable se pr6senta enfin. Jean Desmarets et Claude Sadot, bourgeois de Paris, ayant eu
le dessein de vendre leur maison, situde rue du Faubourg-Saint-Denis, presque en face de la maison
de Saint-Lazare, Vincent de Paul I'acheta. 11 la loua
a Mile Le Gras; celle-ci s'y trouvait en 1642. u L'habii. Voy. Annales de ia Congr. de la Mission, ann6e 1909,
page 592.
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tation occupait sur la paroisse

Saint-Laurent, en

dehors de la ville d'alors, une partie de ces vastes
quartiers plib&iens qu'est venue de nos jours couper
et transformer la construction du boulevard Magenta. ,
(BAUNARD,

p. 266.)

Les Filles de Ia Charit6 devinrent, en 1653, propribtaires de l'immeuble. Nous dirons plus loin que cette
maison fut confisquee

a l'6poque de la Revolution,

puis d6molie. Ceux qui traversent aujourd'hui la rue
de la Fidilitipassent sur l'emplacement de son jardin.
Les Saeurs reunies dans cette demeure ne paraissaient d'abord destinies qu't soigner . domicile, au
nom des Charit6s des paroisses, les pauvres a qui le
trop-plein ou la r6pugnance fermait 1'entree des h6pitaux: bient6t, par droit de charitable conquete, elles
s'emparerent des h6pitaux eux-memes; elles servirent
de meres aux enfants trouves, de maitresses aux
pauvres filles, d'anges consolateurs aux forqats et aux
prisonniers, de providence a toutes les miseres.
Ne fallait-il pas songer a donner une organisation

a tout cela?
Quand Vincent se crut suffsamment instruit et pr6pare, il attendit encore pour agir un signal ext6rieur.
II lui vint de Mile Le Gras qui lui &crivit la lettre suivante (1646) :
St Mon tres honore Pere, Ia maniere dont la divine
Providence m'a fait vous parler en toutes occasions
fait que, en celle-ci oi il s'agit des sentiments que je
crois que Dieum'a donn6s pour l'accomplissement de
sa tres sainte volont6, je vous parle tout simplement
et veritablement sur les besoins que l'exp6rience nous
a fait connaitre pour l'affermissement de la Compagnie des Filles de la Charit. n
Un pressant besoin lui paraissait 6tre la redaction
par 6crit de leur maniere de vie; un autre, leur 6rec-
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tion en confr6rie sous la direction de Vincent : a II
est a croire, disait-elle, que la faiblesse et 16geret6
d'esprit des filles aurait besoin d'etre aid6e par la vue
.de quelque 6tablissement, pour surmonter les tentations qui leur arrivent contre la vocation a faute de
cela. Et le fondenent de cet etablissement, sanslequel
il est impossible qu'il puisse subsister, ni que Dieu
en tire la gloire qu'il t6moignc en vouloir tirer, est la
n6cessitA que ladite Compagnie a d'etre 6rig]e soit
sous le titre de Compagnie, on celui de Confrerie,
entibrement soumise et dependante de la conduite
v6nerable du tres honor6 g6n6ral de Messieurs les
pr6tres de la Mission, du consentement de la Compagnie, pour, y itant agr6eges, etre participantes du
bien qui s'y fait, A ce que la divine bont6 leur faisant
part du m6rite de leurs actions, sacrifices et prieres,
unies a celles de son Fils, il leur fasse mis6ricorde.
Voila, mon tres honor6 Pare, ce que j'avais pense proposer a nos smurs avant que de vous le dire; mais je
puis assurer que ce serait la tres humble requete que
fait la plusindigne de toutes les Sceurs de la Charit&. )
Telle 6tait prdcis6ment la pens6e de Vincent luimeme. Aussi il redigea incontinent un MWmoire pour
l'archeveque de Paris, qu'il envoya d'abord & Mile Le
Gras en lui disant: t J'ai supprim6 quantit6 de choses
que j'eusse pu dire a votre sujet : reservons a NotreSeigneur a le dire a tout le monde, et cachons-nous
cependant.
**

C'est ici le lieu de constater ce qu'6tait cette institution des Filles de la Charit6. Les Regles esquiss6es
deja ne devaient 6tre fix6es que plus tard, en profitant
de l'experience que procurent les titonnements. Mais il
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importait de pr6ciser le but et d'indiquer les lignes
g6n6rales de l'oeuvre. Cela eut lieu en 1646 .
Dans le M6moire adress6, en 1646, a Jean-Frangois
de Gondi, A 1'effet d'obtenir l'6rection des Filles de
la Charite en confr6rie, Vincent rappelle d'abord a
1'archeveque les confreries de la Charit6 si nombreuses, 6tablies, sous son autorit6, dans les paroisses
soit de Paris, soit des autres lieux de son diocese.
Mais les dames qui les composent, 6tant la plupart de
condition, n'en peuvent faire convenablement les fonctions les plus basses et les plus viles. Elles ont done
pris quelques bonnes filles des champs A'qui Dieu a
donn6 le d6sir d'assister les pauvres malades, et se
les sont substitutes. Ces filles ont d'abord 6t6 dress6es
A cet emploi par une vertueuse veuve, Mlle Le Gras,
qui les a entretenues dans sa maison par les aum6nes
de dames charitables. Et depuis treize ou quatorze ans
que l'oeuvre est commenc6e, Dieu l'a si bien benie,
qu'il y a dans chaque paroisse deux ou trois filles,
occupies soit a l'assistance des malades, soit meme A
1'instruction des filles pauvres. Elles y vivent aux
d6pens des confreries des paroisses, mais si frugalement, que cent livres, et quelquefois vingt-cinq 6cus,
leur suffisent par an pour leur nourriture et leur v6tement. Trois sont employees par les Dames de la
Charit6 de 1'H6tel-Dieu; dix ou douze A 'h6pital
des Enfants trouves; deux ou trois A 1'assistance des
forcats; sans .compter celles qui ont 6te envoy6es,
pour remplir les m&mes fonctions, A Angers, A Richelieu, A Saint-Germain-en-Laye, A Saint-Denis, et en
d'autres lieux de la campagne. Et comme on en
demande de toutes parts, Mile Le Gras en
f16ve
d'autres chez elle, ordinairement au nombre de plus
de trente, qu'elle occupe, en attendant, les unes - ins-

s Maynard, t. III, p. 2o3.
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truire les petites filles pauvres qui yviennent il'&cole,
les autres a l'assistance des malades soit au dedans,
soit au debors; celles-ci a s'instruire elles-m6mes,
celles-lU aux differents offices de la maison. Elle les
entretient sur le gain di travail de leurs loisirs, sur
les aum6nes des dames et autres personnes charitables,
u particulibrement par le revenu notable que le roi et
la reine, comme aussi Mme la duchesse d'Aiguillon,
leur out charitablement donn6 ; perp6tuite, qui se
monte a plus de deux mille livres par an ).
Ce qui recommande encore ces filles, c'est, outre
l'assistance corporelle, I'assistance spirituelle qu'elles
donnent aux malades et aux modurants; o et NotreSeigneur benit tellement ce petit secours qu'elles
apportent dans leur simplicit6, qu'il y a sujet de le
remercier pour les effets qui en r6ussissent, en sorte
qu'on voit kvidemment accomplir en elles le dire de
l'Ecriture, que Dieu se plait a se communiquer aux
simples et humbles, et a se servir des plus petites
et basses pour en faire de grandes et de releveess.
C'est lui qui les a appel6es, approuvees et inspiries,
comme le proclame la voix du peuple qui est la voix
de Dieu. D'ailleurs, elles n'ont rien fait qu'en vertu
du consentement et de la permission du -pr6lat,
4 marque la plus certaine d'une vraie.vocation et du
bon oeuvre

)».

Mais parce que les ceuvres qui regardent le service
de Dieu finissent d'ordinaire en ceux qui les commencent, s'il n'y a quelque liaison spirituelle entre les
personnes qui s'y emploient a,il- est a souhaiter que le
pr6lat 6rige ces filles en confr&rie, et approuve le
reglement selon lequel elles ont vecu jusqu'a prbsent
et se proposent de vivre a l'avenir, sous le nom de
filles et veuves, servantes des pauvres de la Chariti.
Suivait le reglement, que nous ferons tout A I'heure
"
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connaitre. Jean-Franqois de Gondi fit droit a cette
requ6te le 20 octobre 1646, et le roi accorda seslettres
patentes. Mais le secr6taire de Meliand, procureur du
Parlement, ayant igar6 ces pieces constitutives de
l'etablissement, une requ&te nouvelle dut etre adressee
a l'archeveque de Paris, qui 6tait alors Jean-Francoisde-Paule de Gondi, le fameux cardinal de Retz.
Mile Le Gras avait reclame, comme fondement essentiel de la Compagnie, la d6pendance et la direction
du sup6rieur general de la Mission.
( Au nom de Dieu, Monsieur, ne permettez pas qu'il
se passe rien qui donne tant soit peu de jour de tirer
la Compagnie de la direction que Dieu lui a donnae,
car vous etes assur6 qu'aussit6t ce ne serait plus ce
que c'est, et ainsi je crois que la volont6 de Dieu ne
serait plus parmi nous. ) Ainsi 6crivait-elle a Vincent.
Si la nomination du directeur demeurait abandonn6e
a la volont6 de l'archeveque de Paris, celui-ci ne pouvait-i! pas, apres la mort de Vincent, briser sa famille
spirituelle, soustraire les Filles de la Charit6 a la
conduite du Superieur de la Mission? Et alors, ne
finiraient-elles pas, comme un ruisseau s6par6 de sa
source, par se dessecher, ou, du moins, par prendre
d'autres eaux et une direction diff6rente, au grand
detriment d'elles-m&mes et des pauvres?
Frapp6 des raisonnements que pr6sentait Louise de
Marillac, Vincent avait redig6 en ce sens sa seconde
requete.
*

Voici, dif 1'historien Maynard (t. III, p. 214), les
statuts et reglements de la Compagnie, tels qu'ils
furent approuv6s par I'archeveque, le roi et le SaintSiege; tels encore qu'ils furent reconnus par d6cret
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imperial du 8 novembre i8o9, lors de son r6tablissement en France :
< La confrerie de la Charite des Servantes des
pauvres malades des paroisses a 6te institute pour
honorer la charitA de Notre-Seigneur patron d'icelle,
en assistant les pauvres malades des paroisses et des
h6pitaux, les forgats et les pauvres enfants trouv6s,
corporellement et spirituellement : corporellement, en
leur administrant la nourriture ct les m6dicaments; et
spirituellement, en procurant que les pauvres malades
qui tendront a la mort partent de ce monde en bon
6tat, et que ceux qui guerissent fassent r6solution de
ne jamais offenser Dieu moyennant sa grace, et que
les enfants trouves soient instruits des choses n6cessaires a salut. Elle est compos6e de filles et de veuves,
lesquelies 1iront une superieure d'entre elles de
trois ans en trois ans, a la pluralit6 des voix, le lendemain de la Pentec6te, en la presence du superieur
general de la Mission, ou d'un pretre de ladite Mission
qui sera d6pute de sa part pour leur direction; laquelle
pourra etre continuee pour autres trois ann6es seulement; elles l6iront de plus trois autres officieres tous
les ans a pareil jour, dont 1'une sera assistante, 1'autre
tr6soriire et I'autre d6pensiere..
(t La sup6rieure aura ]a direction de ladite confr6rie
avec le superieur g6n6ral ou celui qui sera d6pute de
sa part; elle sera comme F1'me qui animera le corps,
fera observer le present reglement, recevra en ladite
confr6rie celles qu'elle trouvera a propos de l'avis
dudit directeur et de celui des autres officieres, et les
dressera en tout ce qui regarde leurs emplois, mais
particulierement en la pratique des vertus chritiennes
et propres a leur 6tat, les instruisant plut6t par son
exemple que par ses paroles; les enverra, retiendra,
rappellera et emploiera en tout ce qui regarde la fin
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de ladite confr6rie, non seulement en la paroisse oiu
ladite confririe sera itablie, mais encore en tous les
lieux oh elle les enverra, le tout de I'avis dudit directeur.

( La seconde officiere sera assistante ide ladite supbrieure, lui servira de conseil, et la representera en son
absence; la troisieme servira de tr6soriere, la quatrieme fera la d6pense et pourvoira aux necessitis
communes de la Compagnie. »
Ce qui suit concerne les relations mutuelles et
l'admission des membres. II y est dit :
" Tant les fliles que les veuves de ladite confrerie
seront soumises et ob6iront a ladite sup6rieure, et en
son absence aux autres officieres, et k toutes celles qui
seront deputbes de sa part, se repr6sentant qu'elles
ob6issent g Dieu en leurs personnes.
(c Elles rendront aussi ob6issance en ce qui regarde
leur conduite audit directeur et superieur.
a CellOs qui d6sireront 8tre reques en ladite Compagnie se presenteront a ladite superieure, laquelle,
apres avoir 6prouv6 lear vocation et conf6r6 avec le
directeur, et de l'avis des autres officieres, les recevra,
les dressera en leurs fonctions quelque temps, et puis
apres, selon qu'elle les jugera capables, elle les
emploiera aug exercices que nous avons dits.
c 9tant enyoyees en quelques paroisses, elles iront
prendre la b&nediction de MM. les cur6s, qu'elles
recevront A genoux, et tandis qu'elles seront dans
leurs paroisses, elles leur rendront toutes sortes d'honneur, de respect et d'ob6issance; A 1'6gard de 1'asgistance des malades.
u Elles rendront aussi obeissance entiere aux dames
officiares de la Charit6 des paroisses, et aux medecins
en ce qui concerne le soin des malades. ,
Enfin, il 6tait dit, concernant les ceuvres :
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i Leur principal soin sera de bien.servir les pauvres
malades, les traitant avec compassion et.cordialit6, ettAchant de'les 6difier, les consoler et les disposer A la
patience, et surtout A moyenner qu'ils regoivent leurs
sacrements.
a Outre cela, quand elles seront appelees a leurs
autres emplois, comme d'assister lesyauvres forcats,
klever les petits enfants trouv6s, instruire les pauvres
filles, elles s'y porteront avec une affection et diligence
particulires, se representant qu'en cc faisant elles
rendent service A Notre-Seigneur, comme enfant,
comme malade, comme pauvre et comme prisonnier.
(c Elles s'entrech6riront et respecteront comme
sceurs que J6sus-Christ a liies par son amour. »
Tels sont les pripcipaux points des statuts qui
furent approuv6s, nous 1'avons dit, par l'autorit6
eccl6siastique et par le pouvoir civil.
*

Saint Vincent, dans sa seconde requfte , demanda
an cardinal de Retz une approbation nouvelle de la
Compagnie et de ses statuts et reglements.
En cons6quence, le 18 janvier I655,-le cardinal de
Retz, alors A Rome, a voulant donner moyen aux
bonnes Dames de la Charit6 et aux pauvres veuves etfilles servantes des pauvres malades de faire une bonne
oeuvre qui est A la-gloire de Dieu et A l'6dification du
peuple ), erige les Filles de la Gharite en confr6rie,
approuve leurs reglements, a la condition que la confrerie sera et demeurera A perp6tuit6 sous son autorit6
et d6pendance, et de ses successeurs archeveques de
i. On n'a plus cette requite, qui ne nous est connue que
par la mention qui en est faite dans I'approbation du cardinal
de Retz.
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Paris. Mais il ajoute : a Et d'autant que Dieu a b6ni
le soin et travail que notre dit cher et bien aime Vincent de Paul a pris pour faire rbussir ce piet~x dessein,
nous lui avons derechef confi6 et commis,. et par ces
prisentes confions et commettons la conduite et direction de la susdite soci6ti et confrerie sa vie durant, et
apris lui a ses successeurs, g6n6raux de ladite congregation de la Mission.
Au mois de novembre 1657, le roi, disirantapprQuver
de son autorit6 toutes les bonnes oeuvres et tous les
etablissements de son royaume pour la gloire de Dieu,
c et particulibrement celui de ladite societe et confr6rie, lequel a eu un commencement si rempli de ben6dictions et un progres si abondant en charitd, tant a
1'endroit des pauvres malades qqe des pauvres enfants
trouv6s, pauvres forcats et petites filles, et meme des
pauvres filles qui se pr6sentent pour les servir,
lesquelles, par ce moyen, ont une belle et sainte occasion de se donner A Dieu et le servir en la personne
des pauvres >, approuva, dans les memes termes, la
soci6te, 1'autorisa a s'6tendre dans tous les 9tats de
son obeissance pour y faire les m&mes fonctions qu'a
Paris, la prit, elle et ses biens, sous sa sauvegarde et
protection spdciale et de ses successeurs rois, lui
permit de recevoir tous legs et donations, et enfin lui
accorda les exemptions et les privileges les plus
larges.
Ces lettres patentes furent enregistrees en Parlement, le 16 decembre 1658.

Dix ans apres, le 8 juin 1668, ajoute l'historien
Maynard 1, a la requ&te de la superieure, des officieres
et de toute la communaut6, la Congregation des Filles
de la Charit6 requt approbation et confirmation de
i. Tome

III, p.

210.

- 495 I'autorit6 apostolique en vertu de lettres d6livrees par
Louis de Vend6me, 16gat du Saint-Siege en France.
Anne d'Autriche, suivant une lettre d'elle qui nous a
&t6 conserv6e 1 , etait intervenue aupres du Saint-Siege
pour faire nommer les superieurs ginbraux de la
Mission, directeurs perp6tuels de la Compagnie des
Filles de la Charit6.
*

Mentionnons ici ce qu'on a pu appeler justement la
seance d'6tablissement.
Des le mois d'aoft 1655, presque imm6diatement
aprts 1'6rection des Filles de la Charit6 en confr6rie
et l'approbation par I'Ordinaire de leurs statuts et
reglement, Vincent jugea a propos de faire acte
d'6tablissement. En cons6quence, il convoqua en assembl6e g6nrale .toutes les Filles qui se trouvaient a
Paris, prit le nom de celles qui avaient te6 d6ja
reques et des postulantes; puis il leur tint a peu prbs
ce discours :
a Mes bonnes filles, la Providence vous a toutes
assembl6es ici, et ce semble avec le dessein que vous
honoriez la vie humaine de Jdsus-Christ sur la terre.
Oh! qu'il y a d'avantage d'etre en une communaut6!
Car chaque particulier participe au bien que fait tout
le corps, et recoit, par ce moyen, une plus abondante
grace. Notre-Seigneur nous I'a promis, disant:: Quand
vous serez assembles deux on trois en mon nom, je
a serai au milieu de vous; a plus forte raison, quand
vous serez plusieurs dans un meme dessein de servir
v
c Dieu, mon Pere et moi viendrons faire notre demeure
a en vous. , Les personnes qui ont un mrme esprit se
portent les unes les autres a honorer Dieu, et c'est
i. Archives de la Mission.
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pour cela que son Fils a pri6 en la derniere oraisen
qu'il a faite avant sa passion, disant : a Mon Pire, je
, prie pour ceux que vous m'avez donnrs; qu'ils
t soient un comme vous et moi sommes un. )
c Jusqu'a present, mes filles, vous avez travaill6 par

vous-memes, et sans autre obligation de la part de
Dieu que de satisfaire a l'ordre qui vous 6tait donni.
Jusqu'a pr6sent, vous n'avez point 6et un corps s6par6
de celui des Dames de la Charite. Mais maintenant,
mes filles, Dieu veut que vous soyez un corps particulier qui, sans etre s6par6 de celui des Dames, ne
laisse pas d'avoir ses exercices et fonctions particulibres.
c' Jusques ici vous avez travaille sans autres obligations que celles-la; et maintenant Dieu veut lier
plus 6troitement par I'approbation qu'il a permis etre
faite de votre maniere de vie et de vos regles par
monseigneur l'illustrissime et rev6rendissime archeveque de Paris. »
Ici Vincent donna lecture des pieces plus haut
analysees, puis il proc6da a l'l6ection des officieres :
t Le premier article de vos statuts dit done que la
Compagnie sera compos6e de veuves et de filles qui
l6iront une d'entre elles pour Atre leur supcrieure
pendant trois ans; que cette memi pourra encore etre
continuee trois autres annees cons6cutives, mais non
plus. Cela, bien entendu, n'aura lieu qu'apres le d&ces
de Mademoiselle. ,
Ici Mile Le Grasse mit A genoux et supplia Vincent
que ce fit des ce moment. , Non, Mademoiselle,
r6pondit le saint. Vos soeurs et moi devons prier Dieu
de vous conserver la vie pendant de longues ann6es.
I1 conserve ordinairement par des moyens extraordinaires ceux qui sont n&cessaires A l'accomplissement
de ses oeuvres, et si vous y prenez bien garde, Made-
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moiselle, il y a plus de dix ans que vous ne vivez plus,
au moins de la maniire ordinaire. , Sa sant6 etait, en
effet, singulibrement affaiblie.
Quant aux trois autres officiires, bien qu'en vertu du
rfglement l'election dit s'en faire a la pluralit6 des
suffrages, n6anmoins, pour la premiere fois, il crut
qu'il appartenait au fondateur de les nommer luimeme. En consequence, il nomma premiere assistante
Julienne Loret, tr6soriere Mathurine Guerin, et depen-

siere Jeanne Gressier. Acte de cette nomination fut
aussit6t dress6 et sign6 de tous les membres de
1'assembl6e. Vincent ne voulut signer que le dernier,
et il fit passer avant lui, non seirlement Mile Le Gras
et les officieres, mais toutes les filles pr6sentes .
Ainsi s'6tait accomplie la s6ance d'6tablissement 2.
*

Ce en quoi saint Vincent de Paul montra son esprit
d'initiative, et a cause de quoi, comme nqus I'avons
deja remarqu,, il peut 6tre appel• justement novateur,
c'est qu'il donna a la Communaut6 qu'il fondait un
caractere nouveau; il voulut qu'elles ne fussent pas
religieuses. , Elles se representeront qu'encore qu'elles
ne soient pas dans une religion, cet 6tat n'6tant pas
convenableaux emplois deleur vocation. , (Regles, 1, 2.)
Louise de Marillac s'exprimait de mmem et pour les
m8mes raisons. 'Elle estimait, dit son biographe,
Mgr Baunard (page 276), que ( 1'exercice des oeuvres

de misericorde ne. pouvait s'allier. librement avec
I. Le manuscrit original du proces-verbal de cette seance

se trouve aux Archives nationales (L, Io54). II a 6td reproduit
intigralement dans les Petites Annales de saint Vincent de
Paul, decembre 9go3, p. 37o. On y trouvera reproduite en

similigravure une partie du manuscrit, lequel porte la date
du 8 aoat z655.
2.

Maynard,

Ii1, 221.
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1'6tat religieux, tel qu'on le concevait exclusivement
alors; il fallait done que la servante de Dieu fit
demeurer ses Filles dans la forme s6culiere, excluant
le voile, les grilles, l'office de communaut6, en d6pit
de tous les pr6jugis contraires, afin que, de la sorte,
ses bien-aimis pauvres ne perdissent pas un secours
qu'ils ne pouvaient bonnement attendre d'ailleurs ,.
Vincent de Paul cartait ensuite cette objection que
les Filles de la Charit6, alors, ne seraient pas tenues
d'etre aussi parfaites que les religieuses. La perfection, en effet, ne consiste pas a 6tre dans un cloitre.
11 ajoutait m&me, en s'adressant aux soeurs et en les
comparant aux religieuses cloitr6es: ac Vous devez
avoir plus de vertu qu'elles. ,
Mais, pouvait-on objecter encore, ne seront-elles
pas privies de I'honneur et dumbrite des voeux?-Non.
Un jour - c'6tait en 1640 - Vincent parlait des
voeux avec son onction ordinaire. « Quelques-unes de
nos sceurs 6tant vivenient touch6es, dit le r6cit de la
Conference, demanderent si elles ne pourraient-pas
faireun pareil cas dans la Compagnie. Sa charite nous
fit la r6ponse suivante : a Oui-da, mes filles; mais
celles qui ont ce d6sir devront le proposer d'abord aux
Superieurs, puis se tenir en repos, que la chose leur
soit accord6e ou refus6e'. )
Les Filles de la Charite font les vceux pour la premiere fois aprbs cinq ans d'6preuves. Aux trois vaeux
ordinaires, elles ajoutent un quatrieme voeu de se
d6vouer au service des pauvres dans la Compagnie
a laquelle Dieu les a appel6es. Elles les renouvellent chaque ann6e pour un an, le 25 mars, jour ou
Mile Le Gras prononga sa cons6cration.
MILON.
(A suivre.)
I. De Broglie, Louise de Marillac, chap. v. p. 148.
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DEFUNTS

MISSIONNAIRES
26. Raffy (Alexandre), pretre, d6cid6 le 27 mars 1926,
A Paris; 86 ans d'age et 62 de vocation.
27. Giers (Henri), coadjuteur, 22 mars 1926, Cologne;
61, 34.
28. Abad (Denis), coadjuteur, 27 f&vrier 1926, A La
Havane; 68, 42.
29. Mazza (Pierre), clerc, 27 mars 1926, A Plaisance;
22, 2.

30. Nedzynski (Francois), coadjuteur, en avril 1926,
en Pologne; 65, 33.
31. Zurliene (Henri), pr&tre, 24 mars 1926, A Banger;
30, Io.
32. Dank (Francois), pr&tre, 22 avril 1926, a Schwarzach; 64, 43.
33. Foley (Jacques), pretre, 25 avril 1926, NouvelleOrleans; 72, 4734. Stork (Francois), coadjuteur, 23 avril 1926,
i'Schleiden; So, 20.
35. Taillade (Louis), pretre, 14 mai 1926, A Nice;
43, 22.
36. Delputte (Emile), pr&tre, 16 mai 1926, A Paris;
82, 61.
37. Ducoulombier (Alfred), pr&tre, 18 mai 1926, A
Isleworth; 56, 37.
38. Santos (Saturnin), prdtre, 13 mai 1926, A Tardajos; 41, 18.
39. Mao (Maur), pretre, 24 mai 1926, Foungtchenghsien; 29, 8.
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NOS CHtRES SCEURS
Angdlique Cordier, 1 La Boissiere; 93, 66.
SalomE Quiroga, Cali (Colombie);3 , 17.
9
Marie Gayral, . Nice; 89, 59.
Marie Ewald, a Wundschuh (Autriche); 65, 41.
Rosalie Roussel, N Arequipa (Pdrou); 88, 66.
Celisa De Paiva, N Ault; 43, 22.
Elisa Chosson, k Saint-Michel; 60, 35.
Marie Lesbats, k Chiteau-l'ivque; 65, 39.
V6ronique Dolata, Poznan (Pologne); 46, 45.
Anna Lipinska, a Miechon (Pologne); 74, 54.
Agata Fratepietro, k Taranto (Italie); 55, 23.
Mathilde Loyola, a Los Corrales (Espagne); 60, 44.
Ines Olace, a Bujalance (Espagne); 65, 37.
Teresa Costa, k Granada; 78, 5i.
H6lene Cayzac, a Paris; 87, 69.
Victoire Vermeiren, k Smyrne; 54, 31.
Victorine Ouin, a Rio de Janeiro; 95, 77.
Rose Delponte, a Turin; 7o, 51.
Christine Viccio, k Turin; 78, 58.
Maria Silva, N Turin; 76, 56.
Anne Weindl, a Schwarzach (Autriche); 68, 5i.
Marguerite Walser, A Graz (Autriche); 70, 41.
Madeleine Schweighoffer, a Trnava (Tchicoslovaquie); 82,61.
Rosalie Puceat, A Saint-Itienne; 57, 29.
Octavie Streel, a Thuin (Belgique); 67, 45.
Guillemine Curers, I Ostende (Belgique); 65, 33.
Mathilde Lilija, a Ljubljana (Youg-Slav.); 26, 6.
Emanuela Maida, a Tripoli (Italie); 55, 36.
Marie Barbier, k Larrey, 76, 52.
Marie Jasinska, h Bitonto (Italie); go, 70.
Chiara Miglietti, A Bologna (Italie); 99,
79.
Angela Tummolo, a Sienne (Italie); 71, 43.
Adolphine Furgeros, a Clichy; 74, 55.
Julie Mouilleras, a Monaco; 57, 33.
Josefa San Martin, h Alcira (Espagne); 61, 36.
Carmen Alaiz, I Barcelone (Espagne); 77,
59.
Josefa Bengochea, k Avila (Espagne); 76, 55.
Concepcion Puig, I Seville (Espagne); 55, 36.
Maria Pastor, a Valdemoro (Espagne); 28, 7.
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Magdalena Mendiola, i Madrid; 76, 42.
Ubaldina Baldi, a Campofilone (Italie); 47, 25Josephine Strzelinska, A Przasnysz (Pologne); 52, 31.
Elisabeth Budge, a Mobile (Etats-Unis); 72, 5i.
Marie Boisson, a Gand; So, 61.
Marie Bonnet, a Paris; 65, 42.
Pierrette Lacombe, a Paris ; 83, 6o.
Marie Penne, k Bordeaux; 8o, 44.
Santina Mobiglia, a De Adda (Italie); 61, 39.
Rosa Leonardi, a Livourne (Italie); 83, 53.
Angela Leonardi, k Sienne; 44, x2.
Marie Ghinelli, a Sienne; 42, 16.
Frangoise Rosty, ý Constantinople; 78, 34.
Rosalie Gabriels, a Chitillon-sous-Bagneux; 76, 52.
Elise Ayraud, a Paris; 70, 45.
Virginie S6guier, a Alise-Sainte-Reine; 83, 56.
Elisabeth Weidmann, A Saint-Germain-en-Laye, 35, 3.
Antoinette Laborieux, I Alger; 47, 28.
Marie Bourgeon, a Tougin; 62, 38.
Thbrise Csorba, A Oradea (Roumanie); 42, 22.
Jeanne Lenarcic, a Vienne (Autriche); 36, 18.
Julienne Scharbert, a Dult (Autriche); 28, 5. Maria Deponti, a Intra (Italie); 49, 29.
MariaAbratis, a Campomorone (Italie); 84, 59.
Innocente Pisoni, a Turin; 48, 24.'
Rosina Riccobuono, a Naples; 87, 6o.
Anne Markus, a Veszprem (Hongrie); 47, 3o.
Marguerite Sold, a Vich (Espagne); 57, 3o.
Francisca Bragulat, a Reus (Espagne); 78, 57.
Dolores Ribot, a Barcelone(Espagne); 34, 12.
Maria Silveira a Valdemoro (Espagne); 39, 9.
Demetria Beltran, a Madrid; 77, 57.
Florencia Juansaras, a Madrid; 39, i6.
Marie Milharoux, a Saint-Denis; So, 61.
Jeanne Bouchetal, a Naples; 90, 64Marianne Vezolle, a Murat; 77, 5o.
Elisa Salmon, A Paris; 78, 51.
Claire Sabatier,.a Clichy, 89, 64.
Victoire Berezowska, a Cracovie, 79, 55.
Maria Pereira, a Rio de Janeiro; 53, 32.
Anne Feigl, a Ujpest (Hongrie); 62, 45.
Caroline Carabello, a Parme (Italie); 66, 46.
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Antonia Ivaldi, a Sassari (Italie); 32, 13.
Sabina Urruisty, 1 Buenos-Ayres; 59, 35.
Julienne Friller, a Dolt (Autriche); 66, 41.
Marie Krajuc, Graz (Autriche); 59, 42.
Maria Cabre, a Valdemoro (Espagne); 60, 35.
Antonia Tapiol, i Cordoba; (Espagne); 64, 45.
Inocencia Sedano, a Cordoba (Elpagne); 64, 42.
Marie Martin, a Perigueux; 67, 43.
Marie Bayle, a Clichy; 72,46.
Marie Lesgards, I Bordeaux; 72, 48.
Marie Ducasse, I La Seyne; 74, 59.
Marie Perraud, a Paris; 69, 47Catherine Jattowczyc, a Varsovie; 73, 53.
Marie Rzemienieska, A Varsovie; 3, 2.
Mary Parker, A Dublin; 82, 56.
Sarah Burns, I Boston (Etats-Unis); 69, So.
Honorah Sheehan, I Washington (Etats-Unis); 79, 56.
Marie Beaugean, i Lyon; 79, 57Marie Ripert, i Nimes; 86, 64.
Marthe Taany, a Beyrouth; 64, 38.
Aim6e Gadelin, i Herve (Belgique); 87, 62.
Marie Leplat, a Douai, 53, 28.
Marie Feiertag, i Vienne (Autriche); 66, 43,
Angýle Vercelloni, A Brescia (Italie); 67, 44.
Eugenie Odent, a Bdthune; 77, 53.
Marie Paulet, i Montolieu ; 69, 49.
Louise Sirvent, a Montpellier; So, 62.
Marie Sar, a Cette; 71, 5o.
Eugenie Fabre, a Malaga; 78, 59.
Anna Grassia, i Naples; 54, 27.
Caroline Maineri, I Naples; 77, 5i.
Maria Bernini, i Sienne; 78, 49.
Catherine Tragesser, a Louwell (Etats-Unis); 86, 66.
Francisca Castelltot, i La Havane; 77, 54.
Bienvenida Fernandez, a Duranco (Espagne); 52, 32.
Antonia Torrontegui, I Madrid; 83, 56.
Barbara Latasa, i Valdemoro; 53, 34.
Marie Leal, 1 Nantes; 76, 57.
Honorine Parisot, A Hazebrouck; 75, 53.
Catherine Placencia, a Lorca (Espagne); 67, 46.
Marie Ausan, a Valdemoro (Espagne); 8S, 60.
Benita Mediano, A Carabanchel (Espagne); 56, 33.

-

503 -

Joaquina Garmendia, a Santiago de Galicie (Espagne); 67,43.
Sotera Larrayoz, a Saugiesa (Espagne); 85, 65.
Secundina Tecson, a Manille; 42, i6.
Quitera Arellano, a Madrid; 86, 61.
Avelina Velez, a Barbastro (Espagne); 56, 40.
Visitacion Lopez, k Segovia (Espagne); 71, 52.
Ida Sergio, a Naples; 49, 23.
Domenica Rizzo, a Catane (Italie); 35, 14.
Jeanne Joos, a Nagykanizsa (Hongrie); 22, 3.
Berthe Vertovsek, a Szekszard (Hongrie); 69, 43.
Gregoria Martinez, A Sonsonate (Am6rique centrale); 46, 24.
Mercedes Enriquez, a San Salvador; 42, i5.
Josephine Sumera, a Cracovie; 35, i6.
Gisela Matzenauer, a Graz; 69, 40.
Maria Royo, a Lorca; 82, 62.
Marie Boutron, a Chambery; 89, 68.
Marguerite Chassaing, a Belletanche; 76, 58.
Lucie Totatkian, a Constantinople; 62, 42.
Melanie Rouault, a Zeitenlik; 86, 63.
Marie Fee, a Vitry-le-Frangois; 54, 35.
Marie Grenon, a Lamballe; 79, 56.
Francoise Labeix, I Marseille; 93, 69.
Marie Promegger, a Schwarzach (Autriche) ; 44, 27.
Catherine Klock, a Schwarzach (Autriche); 75, 46.
Marie Prodinger, a Salzburg (Autriche); 59, 35.
Maria Vrhovec, a Graz (Autriche); 37, 14.
Maria Garcia, a Leganes (Espagne); 66, 40.
Lucia Ayerve, A Valdemoro (Espagne); 3i, 12.
Rina Maddedu, k Turin; 20, 4 mois.
tmilie Vialardi, i Turin; 75, 5o.
Elisa Barchiesi, a Turin; 68, 44.
Marie Pellegrino, a Grugliasco (Italie); 43, 22.
Jeanne Bedcaria, a Turin; 54, 32.
Marthe Herrmenn,a Aix-la-Chapelle;35, 12.
Marie Josek, a Ujpest (Hongrie); 56, 33.
Anastasie Gross, a Szekszard (Hongrie); 81, 5o.
Elisabeth Medits, A Bonyliad (Hongriem; 70, 49.
Thdrese Miklos, a Tapolca (Hongrie); 3x, 6.
Anna Golla, a Piliscsaba (Hongrie) ; 43, 22.
Guendalina Stefanini, a Foligno (Italie); 44, 19.
Jeanne Fiedler, a Hainburg (Autriche); 57, 29.
Mercedes Sommer, a Graz (Autriche); 31, 9.
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Marie Saladich, a Malaga; 40, 15.
Marie Kuckner, a Salzburg (Autriche); 54, 23.
Marie Simmer, a Schwarzach (Autriche); 47, 27
Ellen Kelly, a Norfolk (Etats.Unis); 69, 46.
Hortense Gaillard, a Raz-Beyrouth; 77, 54:
Etherida Howard, a Mill-Hill; 77, 58.
Marie Perinot, a Fort-Dauphin; 87, 54.
Thdrese Arnaud, A Paris ; 28, 3.
Jeanne Floret, a Albi; 94, 73.
Paula Tamaskovic, A Zilina (Tcheco-Slovaquie); 65, 47.
Marguerite Almer, k Ladce (Tchico-Slovaquie); 67, 44.
Berthe Szuhrmann, a Cologne; 74, 52.
Honora Leary, k Emmitsburg; 33, i3.
Maria Toro, a Bellavista (Perou); 54, 29.
Antonio Pierno, a Spongano (Italie); 68, 47.
Teresa Montemiglio, a Giulianova (Italie); 76, 5i.
Marguerite Marincic, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 56, 36.
Catherine Lilija, k Vojnik (Yougo-Slavie); 22,'4.
Marguerite Yard, a Chiteaudun; 76, 54.
Louise d'Urbal, Cali (Colombie); 54, 35.
M6lanie Parruitte, a Chalons-sur-Marne; 79, 6x.
Louise Daumas, i Montolieu; 49, 24.
Marie Cathelaini k Douai; o8, 6o.
Virginie Pellegrin, a Dison (Belgique); 73, 53.
Julienne Szedonja, a Dult (Autriche); 41, 17.
Mary Moore, k La Salle (Etats-U-nis); 3o, 8.
Sarah Coyne, a Mill-Hill; 29, i.
Marie Lesec, k Saint-Cloud; 64, 41.
Irma Gabelle, i Paris; 6o,%39.
Rose Merza, Damas; 70, 47.
Anne Beziat, i Veurey; 74, 52.
C6line Hocepied, A Hodimont (Belgique); 69, 43.
Marguerite Deladribre, i Dinant (Belgique); 43, 16.
Ad6laide Mollet, ý Douai; 88, 63.
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ACTES DU SAINT-SIEGE
PIUS PP. XI
Ad perpetuam rei memoriam. -

Moderator generalis

Congregationis Missionis enixis verbis rogat Nos ut
Christifidelibus, qui quamlibet ex ecclesiis ad eamdem
Congregationem pertinentibus, confessi ac Sacra
Communione refecti, die festo Sancti Vinc'entii a Paulo
visitaverint ibique ad mentem Summi Pontificis
oraverint, Indulgentiam plenariam concedere dignemur. Nos autem, ad augendam fidelium religionem
animorumque salutem procurandam coelestibus Ecclesiae thesauris pia caritate continenter intenti, hisce
supplicationibus annuendum ultro libenterque existimavimus. Quapropter, audito etiam Dilecto Filio
Nostro Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Poenitentiario Majore, omnibus et singulis utriusque sexus"
Christifidelibus, qui ecclesiam vel publicum sacellum
Congregationis
cujuslibet Domus Presbyterorui
Missionis vel etiam Puellarum. a Caritate ubique
terrarum positae, vere poenitentes et confessi, ac Sacra
Eucharistia refecti, die festo Sancti Vincentii a Paulo
devote quotannis visitaverint, ibique pro Christianorum principum concordia, heresum exstirpatione,
peccatorum conversione, Sanctae Matris Ecclesiae
exaltatione necnon ad mentem Summi Pontificis pias
ad Deum preces effuderint, toties quoties lucrandam
Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam
et remissionem misericorditer in Domino in perpetuum concedimus. Decernentes praesentes Litteras
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suosque plenos atque integros effectus sortiri atque
obtinere ipsique Congregationi Missionis none et in
posterum amplissime suffragari : sicque rite judicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et
inane fieri si quidquam secus super his, a quovis,.
auctoritate qualibet, scienter vel ignoranter attentari
contigerit. Volumus autem ut praesentium Litterarum
exemplis, etiam impressis, manu alicujus notarii
publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica
dignitate vel officio constitutae munitis, eadem
prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis
praesentiburs, si exhibitae vel ostensae forent.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub Annuil
Piscatoris, die XIV m. Junii an. MCMXXVI, Pontificatus Nostri quinto.
L. S.
P. Card. GAPARia ,
a Secretis Status.
Traduction par L. Bouclet
PIE XI, PAPE
Pour perpituelle memoire. -

Le Superieur" g6niral

de la Congr6gation de la Mission Nous prie instamment de daigner accorder une Indulgence pl&niire i
tous les Fiddlesqui visiteront quelque eglisede la meme
Congrigation au jour de la f&te de saint Vincent de
Paul, apres s'6tre approches des sacrements de P6nitence et d'Eucharistie, et qui prieront aux intentions
du Souverain Pontife. De notre c6te,. desireux d'augmenter la piet6 des fideles et de procurer le salut des
ames en leur ouvrant avec liberalit6 les tresors c6lestes
de l'gglise, Nous avons jug6 a propos d'acceder
volontiers et de tout cceur a cette supplique. C'est
pourquoi, apres avoir entendu egalerment Notre Cher
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Romaine, ; tous et a chacun des Fiddles de 'un et de
l'autre sexe qui, apres s'6tre confesses et avoir requ la
Sainte Eucharistie, visiteront avec d6votion, au jour
de la f&te de saint Vincent de Paul, une 6glise ou
une chapelle publique de quelque Maison des Pretres
de la Congrtgation de la Mission ou bien aussi des
Filles de la Charit6 dans 1'univers entier, y priant
Dieu pieusement pour la concorde des Princes
chr&tiens, 1'extirpation des hbr6sies, la conversion des
pecheurs, I'exaltation de notre Mere la Sainte tglise
ainsi qu'aux intentions du Souverain Pontife, Nous
accordons mis&ricordieusement dans le Seigneur A
perp6tuit6 l'indulgence et la r6mission pleniere de
tous leurs p6ch6s, indulgence pouvant atre gagnte
toties quoties. D6cretant que la prisente Lettre est et
demeure toujours ferme, valide et efficace, qu'elle
ressortit et obtient ses pleins effets dans leur int6grit6,
qu'enfin la dite Congregation de la Mission maintenant
et A l'avenir peut en user le plus largement possible :
. qu'il en soit done ainsi jug6 et 6tabli, que d&s Apresent
soit annuli et sans valeur tout ce qui pourrait etre
tent6 A l'encontre sciemment ou involontairement par
qui que ce. soit, quelle que soit son autorit6. De plus,
nous voulons que tous les exemplaires, meme
imprimis, signis d'un notaire public et munis du seeau
d'une personne constitu6e en quelque office ou digniti
ecclisiastique, obtiennent la meme crtance que celle
qui serait accord&e A la presente Lettre si elle 6tait
pr6sent6e ou montree.
Donne a Rome, pris Saint-Pierre, sous 1'Anneau du
Pecheur, le 14 Juin de l'annie 1926, de Notre Ponti-Icat la cinquieme.
L. S.
Card. GASPARRI,
Secrt. d'Aiat.

D]CRET
ABYSSINIE OU ERYTHREE

Biatification ou Diclarationdu Martyre du
VWenrable Serviteur de Dies
ABBA GHEBRE MICHAEL

prltre admis dans la Congrigation de la Mission
Sde saint Vincent de Paul
mis ai mort en haine de la Foi
SUR LE DOUTE

SEst-ce que, etant donn6 I'approbation du martyre,
de la cause du martyre et la dispense de prodiges on
miracles, selon le Canon 2. 116, § 2 du Code de Droit
canonique, on peut proceder sans crainte a la Biatification solennelle du susdit Venerable Serviteur de
Dien? n
Du tres long martyre oiu trouva la mort le Venerable
Serviteur de Dieu Michael Ghebre, il ressort avant
tout ce que Corneille de Lapierre fait trbs a propos
remarquer : a Nous n'avons guere vu de martyr en
dehors de ceux qui s'y itaient prepares auparavant,
ou que Dieu avait exerces par des 6preuves et comme
initi6s et habitues au martyre, et qui 'ont m6rite. o
(Sur l'Epitre aux Hib., xII, 3I.) En effet, a peine
Michael Ghebre eut-il abjure la secte schismatique
dans laquelle il 6tait n6 et avait t6 elbev6 en Abyssinie,
afin d'embrasser la verit6 de la foi catholique qu'il
avait approfondie par une recherche soutenue, et a
peine eut-il adh6re aux conseils et aux exhortations
qu'il recevait fr6quemment du Venerable Serviteur de
Dien, Justin de Jacobis, missionnaire-apostolique
dans cette m&me contrte, qu'il ne pouvait en aucune
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maniere ignorer que la fin de ses labeurs serait couronn6e par le martyre. II connaissait pertinemment la
haine dont les schismatiques, surtout les moines,
poursuivaient les pretres et les fiddles de la religion
catholique et il etait impossible qu'il ne s'aperqCt pas
de tous les perils qui menagaient sa vie. N6anmoins,
avec une libert6 tout apostolique, il entreprit sans
crainte d'annoncer les prCceptes et les dogmes de la
foi, de combattre les erreurs et d'amender les moeurs.
Comme il refusait d'adh6rer aux doctrines de l'6veque
Salama; il fut jet6 en prison, et, dans les.fers, accabl6
de tortures et de privations. De nouveau harcelI afin
qu'il abandonnit la foi catholique, il se montra plus
dispos6 a souffrir des maux plus grands encore qu'a
offenser Dieu meme 16gerement. Tenace dans cette
sainte risolution, au milieu de tourments inhumains, il
confessait avec joie la v6riti de notre religion, et plus
grande 6tait sa force dans la souffrance que celle des
satellites dans Ia barbarie. Affaibli par la faim et
broy6 par les coups, il fut condamn6 a mort; mais
alors qu'on allait le mener au supplice, sa peine fut
commu6e en celle de la detention perp6tuelle. Tire
ensuite hors des prisons, charg6 de chaines, il fut
contraint de suivre a pied I'infanterie royale. Aux
peines et aux fatigues de la route vint s'ajouter la
dysenterie, a laquelle il succomba, durant le cours de
l'ann6e mil huit cent cinquante-cinq.
Or, 1'admirable constance du Ven6rable Serviteur de
Dieu, plusieurs fois mise A l'dpreuve par toutes sortes
de tourments, et son remarquable courage dans
l'accomplissement de fonctions qui devaient &tre du
plus grand profit pour I'affermissement de la foi
chretienne dans ces.regions, fournissent les arguments
les plus certains et les plus evidents de sa coatinuelle
preparation au martyre. C'est ce que d6montrerent
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trois seances da tribunal, suivies de la publication do
decret solennel du ii des calendes de juin, cette

annee m&me; et peu apres survenait un autre d6cret
accordant, vu I'6vidence do martyre, la dispense des
prodiges ou miracles dont jouissent dans l'espece les
Acteurs de la Cause, comme le sanctionne le droit.
Toutefois, la sbrie des actes, pour etre integrate et
complete, exigeait qu'un autre point encore fut
soumis a la discussion : est-ce que les honneurs des

Bienheureux du Ciel, qui conviennent aux martyrs,
peuvent etre dcernis sans hesitation au Vn&erable
Serviteur de Dieu Michael Ghebre? C'est ce que fit le
Tres Riv&rend Cardinal Ga6tan Bisleti, dans I'assemblWe gnearale de la Congr6gation des Rites, riunie
aux calendes de juin en pr6sence de notre Trbs Saint
Pire le Pape Pie XI, la question- ayant et6 posee :
( Est-ce que, 6tant donn l'approbation du martyre,
de la cause du martyre et la dispense des prodiges ou
miracles selon le Canon 2.116 § 2 du Code de Droit
canonique, on peut en toute s6curit6 proc6der a la
solennelle B6atification dudit Ven6rable Serviteur de
Dieu? ))Tous les Tres R6v6rends Cardinaux et PNres
Consulteurs reunis donnerent une reponse affirmative
par voie de suffrage; bien qu'int6rieurement persuade,
le Tres Saint Pere fit surseoir, afin d'obtenir par les
prieres une plus grande securit6 de la part du Pere des
lumieres.
Mais en cette tres heureuse journee, oiu se cel'bre
l'annuelle solennit6 en l'honneur du Tres Saint Corps
du Christ, apres avoir c6l6br6 tres religieusement le
saint sacrifice, il fit convoquer les Tres R6v6rends
Cardinaux Antoine Vico, 6veque de Porto et Sainte
Rufine, prefet de la Sacrbe Congregation des Rites,
et Gaetan Bisleti, Ponent de la cause, avec le R. P.
Charles Salotti, S. Promoteur General de la Foi, ainsi
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que moi, secr6taire soussign6, et, en notre presence a
tous, assis au trbne pontifical, il a, dans un d6cret
solennel, d6clar6 : (On pent proc6dersans crainte a la
rable Michael Gheb're.,
solennelle Batification duVe6V
Et, le troisieme jour des nones de juin, 1'an milneuf
cent vingt-six, il a donne ordre de promulguer ce
d6cret et de le classer dans les actes de la sacr6e
Congregation des Rites, et d'exp6dier les Lettres Apostoliques en forme de Bref sur le rite solennel de
B6atification qui doit avoir lieu dans la Patriarcale
Basilique Vaticane.
A. Card. VIco,
L. S.
ivique de Porto et S. RufmAe,
Prifet de la Sacree Congrigationdes Rites.
Ange MARIANI,

Secrdtaire de la SacrieCongrdgationdes Rites.
(Traduction par L. Bouclet.)
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GHEBRA MICHAEL'
I. -

A la reckerche de la veriti

En 6crivant a.M. Atienne, Suprieur general de la
Congr6gation de la Mission, le 29 juin 1858, pour le
prier de vouloir bien accepter un portrait du martyr
Abba Ghebra Michael, Mgr Justin de Jacobis, vicaire
apostolique d'Abyssinie, disait : A ce portrait... j'ai
joint une 6pitaphe latine, of je l'appelle seminariste
de la Mission. II n'6tait en realit6 que postulant; car
son temps de vocation ne pouvait compter que du
moment oi il aurait pu commencer son s6minaire
interne. Or, a ce moment, il se trouvait deji en prison.
Nianmoins ii appartenait d6ji, par le coeur, a la
Congr6gation . )
La demande d'admission 6tait faite; on l'avait
agrbee; seules des circonstances independantes de la
volont6 retardaient les formalites ordinaires de la
r6ception. Cela 6tant, ne peut-on pas appeler Ghebra
Michael, au moins dans un sens large, pretre de la
Mission?
Le c6lbre Abyssin naquit dans la peninsule godjamique, on ne sait si ce fut 5 Mertoul6-Mariam ou dans
une localit6 voisine, Dibo-Kidan6-Meheret 3, en 1788,
disent les uns, en 1791, assurent les autres, A la suite
x.

La biographic de cet heroique martyr a ite 4crite par M. Coul-

beaux (Gkhbra Michael : un martyr Abyssin. Paris, in-12,

g192).

Cet

ouvrage vient d'etre r6oditt.
*2. Annales de la Congrigation de la Mission, t. XXIII, p. 448.
3. Histoirede la Missioncatholiqued'Abyssinie, par Tecla-Hay manot, ms.
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de Mgr de Jacobis, dont la parole fait autoriti I. Tout
enfant, il fut atteint d'une grave maladie, qui lui enleva
l'usage d'un ceil.
En lui s'unissaient les qualites intellectuelles necessaires pour faire un vrai savant : une intelligence vive
et pbn6trante, la passion de la verit, un gout extraordinaire pour l'6tude et les recherches ; le tout complete
par une grande aptitude pour la controverse 2.

Avec ces dispositions d'esprit, aucune vie ne lui
convenait mieux que la vie monastique. 11 entra dans
un monastere l1'Age de vingt-cinq ans et ne tarda pas
a faire les voeux de pauvret6 et de chastet6.
. Les biens et les plaisirs du monde avaient peu d'attrait
pour hui; une seule chose l'int6ressait : la v6rite. Plus
il 4tudiait, plus les nuages s'amoncelaient dans son
esprit.
L'Abyssinie schismatique 6tait alors partagee en
trois sectes, qui reconnaissaient toutes l'autoritA da
patriarche copte du Caire : les Kevats, les Tseggalidjs et les Ouelde-kebs. LIs divergences d'opinions
portaient principalement sur 1'union de la nature
divine et de la nature humaine dans la personne du
Christ. Les subtilites et les arguties apport6es dans
les discussions rappelaient les controverses theologiques du Bas-Empire. On s'6chauffait sur des mots
ou des formules dont on ne comprenait pas bien lq
sens. Les sectes religieuses se confondaient avec les
partis politiques et les querelles d'id6es se transfbrmaient souvent en luttes sur les champs de bataille.
Ghebra Michael, qui appartenait a la secte des
i. Annales de la Conigrgation de la Mission, t. XX, p. 535. Voir aussi
Positic super Martyrio et Sigxis [Romae, 1a25], p. 28; Summarium super
dubio : an constel de marlyrio... [Romae, 19251, p. 6o; Tecla-Haymanot,
of. cit., dans le Summarium, p. 296.
a. Annales de la Congrigation de la Mission, t. XXIII, p. 343.
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Kevats par tradition de famille, taait trop intelligent
pour s'attacher A la 'doctrine d'une secte sans autre
motif que des motifs de parent6.
Quand, au monastere oi il 6tait entri, il sut tout ce
qu'on pouvait lui apprendre, son sup&rieur lui dit :
a Allez au monastere de D1br&-Motsa, 6tudiez-y le
livre des Moines, puis revenez pour nous instruire
nous-m&mes et nous atre utile. a
Ghebra Michael chercha vainement a Debre-Motsh
un moine capable de lui expliquer le directoire monastique.
L'ecole qui jouissait alors du plus grand renom en
Abyssinie 6tait celle de Gondar, oiu enscignaient deux
savants professeurs, Halika Oueld6 Sellassi( et Azadj
Lamien. 11 s'y rendit, apprit du premier le livre des
Moines, le comput eccl6siastique, la Bible et I'astronomie; et, sous la direction du second, interpr6ta
divers ouvrages.
La conclusion . laquelle Pamenerent ses 6tudes fut
que 1'enseignement des livres ne concordait pas avec
celui des docteurs des trois ecoles. Ces livres, qu'il
avait lus et approfondis pour savoir & quelle secte
donner la pr6f6rence, lui montraient que tous les
schismatiques 6taient dans I'erreur. Que faire? Chercher encore, interroger, aller de monastere en monastere, d'Abyssinie passer en Palestine, quand I'occasion
s'en pr6senterait, pousser jusqu'd J6rusalem, oi les
traditions sur le Christ etaient, pensait-il, plus vivaces
que partout ailleurs.
Ghebra Michael voyagea beaucoup. Si, le rencontrant sur les chemins, le baton A la main. Ia besace
sur le dos, quelqu'un lui avait demand6 : que cherchez-vous? II aurait repondu : la v6rit6. La verite,
telle 6tait, en effet, son unique preoccupation.
II la cherchait pour lui; il la cherchait aussi pour
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les autres; car il 6tait heureux de communiquer ce
qu'il savait. II se sentait vocation pour enseigner. Ce
fut surtout a Gondar qu'il tint 6cole. Des ilves
nombreux et illustres vinrent a lui, attir6s par sa
reputation, entre autres le fils de l'empereur T&kl6
Gorghis, qui devint plus tard I'empereur Johannes.
On l'igala aux plus grands maitres de l'Abyssinie;
beaucoup disaient mmme qu'il les d6passait tous. On
l'appelait (c l'homme aux quatre yeux n, voulant indiquer par 1U que rien ne lui 6chappait.
Un homme partageait les perplexit6s de Ghebra
Michael : c'6tait Oueld6 Sellassi6. Tous deux firent
serment de ne s'affiier a aucune des trois sectes et
d'enseigner toujours la double g6ndration de JesusChrist et la descente du Saint-Esprit en lui. (c C'ept
la, disaient-ils, la doctrine de nos phres; notre devoir
est de la suivre. ) lUs firent ensemble un pacte,
s'engageant a n'embrasser aucune doctrine sans s'etre
demand6 conseil et a suivre fiddlement le conseil
reCu.
Des circonstances providentielles allaient bient6t
rapprocher Ghebra Michael de M. de Jacobis, prktre
de la Mission, qui, dans sa r6sidence d'Adoua, travaillait a implanter le catholicisme sur cette terre d'Abyssinie, d'oh les ravages de l'hir6sie avaient i6ussi a le
deraciner.II. -

Voyage au Caire, t Rome et I Jfrusalem

La mort de I'abouna Kyrillos avait laiss6 I'lEggse
6thiopienne sans chef. 11 6tait d'usage, avant la nomination d'un nouvel 6veque, d'etablir un imp6t special,
sous le nom de taxe du rachat de I'abouna. Chaque
fiddle donnait annuellement quatre ou cinq sous, et
cela durait jusqu'i ce que la somme fut jugte suffisante
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pour satisfaire la convoitise du patriarche copte du
Caire, auquel revenait de droit la nomination de l'v6que.
Alors une d616gation se formait, compos6e de trente
d6put6s, choisis parmi les personnages les plus 6minents, dans les trois provinces de I'empire, et places
sous la direction d'un prince de sang royal. Ces
ambassadeurs se rendaient au Caire, accompagnes de
moines, de secr6taires et de serviteurs, pour presenter
leur supplique au patriarche et lui offrir les presents
qui la faisaient agreer.
Quand les imp6ts eurent produit dix mille talaris,
la somme fut jugee suffisante. Apta Salassia, parent
du roi de Choa et premier ministre du roi Oubie, fut
mis a la tkte de la d6elgation, dont fit partie Abba
Ghebra Michael. Oubie, en quete d'un guide pour
diriger et, au besoin, proteger ses ambassadeurs, jeta
les yeux, sur M. de Jacobis.
Apris quelques h6sitations, le missionnaire accepta,
mais a deux conditions : que la libert6 serait assurie
au culte catholique dans tout le pays et que ses compagnons de route pourraient aller & Rome, une fois
leur mission termin6e. S'il ne se dissimulait pas les
difficultbs qui l'attendaient de la part de ces hommes,
remplis de pr6jug6s absurdes contie l'Iglise Romaine,
il esp6rait que peu & peu, k la vue des realit6s, dans
la Ville ternelle surtout, leurs prej ugs se dissiperaient.
Ce fut le -21 janvier 1841 que M. de Jacobis prit
contact pour la premiere fois, pris d'Adoua, avec les
ambassadeurs, pr&ts a partir pour le Caire. Ce qu'il
eut a souffrir de la grossieret6, de la mifiance et de
la'haine des d6put6s d6passa ce qu'il avait pr6vu;
a M. de Jacobis, lisons-nous dans le rapport d'un
moine schismatique, t6moin des faits', ne se montrait
i. Vie du Vinerable Justin de Jacobis, par M. Demimuid. Paris, in-8,
p. 107.
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pas seulement courageux dans ses paroles, mais aussi
vraiment h6roique dans ses actions. Durant la travers6e,
il fit, pour cette troupe d'insolents, qu'il 6tait charg6
de conduire, ce que la plus tendre des meres aurait pu
faire pour des enfants bien-aimes. Pourvoir a leur
nourriture, leur porter de l'eau, leur laver les pieds,
pr6parer leurs lits, se lever, la nuit, quand quelqu'un
se plaignait du moindre malaise, s'entremettre-auprks
des mariniers pour que nous fussions bien trait6s,
qu'on nous donnAt les meilleures places, r6pondre a
toutes nos questions, meme les plus futiles, telle etait
son occupation de tous les jours, qui ne lui laissait
aucun repos. Et nous, nous nous imaginions et nous
rep6tions qu'il n'agissait ainsi que par peur ou par
calcul d'int6r&t... On ne, saurait dire les injures que
nous vomissions contre lui- Malheur a lui surtout si on
le voyait s'entretenir en particulier avec queique
musulman! Plusieurs d'entre nous intervenaient aussit6t
et, sur le ton le plus grossier, lui demandaient de quoi
il s'agissait et s'il ne faisait pas prix avec son interlocuteur pour nous livrer entre ses mains. A ces vexations et a beaucoup d'autres, il ne repondait que par le
silence ou par un sourire qui aurait pu donner a
penser qu'il prenait nos insultes pcur d'agr6ables
plaisanteries.?
Tant de vertu finit par toucher les coeurs. A Suez,
oi ils arriverent apres' deux semaines de navigation,
les deux tiers des d6put6s promettaient au missionnaire
de le suivre jusqu'a Rome. Apres cinq autres jours de
marche a travers les sables du d6sert, exposes aux
attaques des Bedouins, contre lesquels ils durent, un
stir, faire usage de leurs armes, ils parvinrent enfin
au terme de leur long voyage.
Malgr6 les difficultes que faisaient les proprietaires
pour donner asile aux 6trangers, a cause de la peste
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qui ravageait alors le Caire, M. de Jacobis rkussit &
trouver une maison assez vaste pour loger tous les
membres de la d1eegation.
Le patriarche Abba Pietrosý les recut, entour6 de
deux 6veques; c'itait 1 une marque d'honneur. II se,
montra familier, offrit des pipes, suivant l'usage
oriental, questionna sur les incidents du voyage,
s'informa du logement qu'ils avaient pris. Quand ii
sut qu'un pr&tre catholique etait venu avec eux, son
front se rembrunit. i Venez habiter dans men palais,
leur dit-il; les deput6s abyssins ont I'habitude de
descendre chez le patriarche. - Oubie nous a confies
aux soins de M. de Jacobis, lui fut-il r6pondu; nous
ne pouvons le quitter ainsi. u
Le patriarche avait-ses raisons de vouloir soustraire
les d6putes a l'influence du missionnaire. Quatre jours
aprss, au cours d'une nouvelle entrevue, il profira des
menaces. i Vos chambres, leur dit-il, sont pretes dans
ma maison; si vous refusez, tout est rompu entre nous
et je vous excommunie. , Les ambassadeurs ceddrent
sous l'empire de la crainte.
D'habitude, le patriarche pr6sentait trois candidats.
Leurs noms 6taient 6crits sur autant de billets, que l'on
posait sur l'autel, et 1'l6u etait celui que le sort d6signait. Abba Pietros pr6f6ra inodifier les usages. II fit
venir deux pretres coptes sans instruction et les pr6senta lui-meme aux dil6gu6s, disant: ii Interrogez-les;
voyez celui des deux qui vous convient le mieux. Les candidats, embarrasses par les questions qu'on
leur posait, montrerent, par leurs r6ponses, qu'ils
n'6taient pas prepares pour instruire les autres.
Le patriarche s'attendait a ce r6sultat. II n'avait
propose ces deux pr&tres aux ambassadeurs que pour
flatter leur amour-propre en leur laissant croire qu'ils
6taient pour quelque chose dans le choix. Son v6rita-
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ble candidat 6tait un jeune homme de vingt ans, ancien
6leve du college mbthodiste du Caire, passe du protestantisme au schisale copte, alors simple novice au
couvent jacobite de Saint-Antoine, oh il scandalisait
les moines par ses opinions avancies et e dereglement
de ses moeurs.

Quand ce jeune homme parut devant le groupe des
d6l6gu6s abyssins, ce fut de la stupeur; et cette stupeur s'accrut quand on sut combien peu le pr6f6r6 du
patriarche meritait la dignit6 episcopale. Abba Pietros
usa, pour obtenir leur adhesion, de toutes les ressources de sa diplomatie. Ses menaces, ses promesses.et
ses pr6sents eurent raison de presque toutes les resistances. Abba Ghebra Michael, rest6 inflexible dans
son opposition, refusa d'assister, le 3 mai 1841, an
sacre du nouvel Aevque d'Ethiopie, qui choisit le nom
d'Abouna Salama, notre pare le pacifique.

On a vu plus haut que l'tglise jacobite d'Abyssinie
se partageait en trois sectes. Us 6taient nombreux ceux
qui, dans le pays, d6ploraient cette division et d6siraient l'uniti doctrinale. Les ambassadeurs penserent
que le patriarche pourrait, par le prestige qui s'attachait a sa dignit6, amener la fusion des ecoles rivales.
Sur leur initiative, une assemblie se tint sous sa presidence et en presence de F'abouna Salama. La premiere question embarrassa le president. c Voici votre
6veque, dit-il, montrant le nouvel tlu, faites de la
controverse avec lui w. et il se retira.

Ghebra Michael 6tait present. II saisit avec empressement I'occasion qui s'offrait a lui de confondre
l'abouna. 4 Voudriez-vous, lui demanda-t-il, nous
donner l'explication de ces paroles de J6sus-Christ :
Je monte vers mon PNre et votre Pere, vers mon Dieu el

votre Dieu? - Personne, r6pondit l'iveque, n'est plus
capable de vous expliquer ce texte que le patriarche
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lui-m6me ; interrogez-le. - Comment! riposta Ghebra
Michael, en Abyssinie, quand nous aurons quelque
6claircissement i demander, nous renverrez-vous encore
au patriarche ? Serons-nous obliges de revenir au Caire
chaque fois qu'un doute surgira dans notre esprit?
La riposte porta. Des 16vres du jeune homme, tremblantes de colere, tomberent ces mots: « Mechant
vieux borgne! » L'injure etait grossiere; elle etait
encore imprudente; car l'abouna lui-meme n'avait qu'un
ceil en bon etat. Quand Ghebra Michael lui rappela
que cette infirmit6 leur 6tait commune A tous deux et
lui fit xemarquer que les yeux de 1'esprit sont plus utiles, surtout a un eveque, que ceux du corps, l'irascible
jeune homme comprit qu'il aurait mieux fait de se
taire.
Les choses menaqaient de se gater. Le patriarche
jugea prudent de hAter le d6part des delegues. En
quittant leur pays, ceux-ci avaient projet6 d'aller du
Caire A J6rusalem, la ville sainte par excellence, qui
exercait sur eux.une v6ritable fascination. Abba Pietros, qui avait reussi a les s6parer de M. de Jacobis et
craignait que, pendant le phlerinage A Jerusalem, I'influence du pr&tre catholique ne se fit de nouveau sentir, les conjura de repartir sans retard en Abyssinie.
Sur leur refus et a Ia vue de leur opiniAtrete, il se
facha, menaca, parla d'excommunication et, comme
les resistances continuaient, il leur dit d'un ton de
mauvaise humeur: c Eh bien ! allez A Jerusalem, si
vous voulez; mais que ce soit a vos risques et perils;
je ne vous donnerai personne pour vous accompagner.
Ai reste, vous avez M. de Jacobis, faites-vous proteger
par liii. n

M. de Jacobis ne demandait pas mieux; mais, dans
son plan, Rome devait passer avant Jerusalem. Vingttrois d6putes consentirent A le suivre. De ce nombre-
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6taientApta Salassia et Ghebra Michael. Ilsquitt&rent
le Caire au milieu du mois de juin et s'embarquerent
au port d'Alexandrie. " Le voyage de Rome, ecrivait
M. de Jacobis , changera les id6es de mes pauvres
Abyssins; il sera, pour eux, le meillelir cours de theologie; le Seigneur, qui a dejt tant fait en notre faveur,
nous continuera sa protection. »
II ne se trompait pas. Jusque-la, les voyageurs
avaient cru que 1'Abyssinie I'emportait sur les pays
occidentaux autant par la beaut6 de ses monuments
que par la puret6 de sa foi et la pibt6 des fidles. Quel
ne fut pas leur enchantement a la vue des magnifiques 6difices, profanes et sacr6s, qui embellissaient
la ville de Rome, des merveilles artistiques qui les
remplissaient, de la foule nombreuse qui se pressait
dans les 6glises et de la pompe des c6r6monies, qui
se d6roulaient avec majest6, au milieu des flots d'harmonie que d6versaient des tribunes les orgues et les
chaeurs!
L'eglise romaine avait alors a sa tete Gr6goire XVI.
II donna audience aux Abyssins le 17 aout. tc Au pied
du tr6ne du Pape, 6crit un biographe de Mgr de
Jacobis 2 , trois escabeaux avaient 6t& disposes, sur
lesquels devaient prendre place le prince Apta Salassia, le moine Ghebra Michael et un pr&tre jacobite,
Abba Resedebra, a la fois chef d'une ]glise et seigneur d'un pays, qui, avec les 'deux premiers, avait
&et sp6cialement charg6 par Oubie de pr6senter, de
sa part, a Sa Saintet6 la lettre qu'il lui avait 6crite.
D'abord ces trois personnages furent seuls introduits.
Apres qu'ils se furent prosternes devant lui et qu'ils
eurent bais6 sa mule, Gr6goire XVI leur fit signe de
s'asseoir. Aussit6t la conversation s'engagea sur le
2. Cit- par Demimuid, op. il.,_p. i3o.
2. Demimuid, of. cit.,
p. 133.
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ton de la plus touchante simplicit et do plus cordial
abandon, M. de Jacobis et le cardinal Mezzofante,
present a l'entretien, remplissant tour a tour l'office
d'interpr&tes. Au bout de quelques minutes, le SaintPere donna 1'ordre de faire entrer tous les membres de
l'ambassade, et tous lui furent presentes; tons furent
admis au baisement du pied, depuis les plus distingues
d'entre les pr&tres et les moines jusqu'au dernier des
gens de service. La lettre du dedjaz fut alors remise
au Pape, qui en brisa de sa main le triple sceau et la
fit lire a- haute voix par un des d6put6s. Celui-ci s'interromtpait apres chaque phrase pour laisser a l'un des
deux interprites le temps de la traduire aussit6t. La
lecture fnie, les principaux delgues s'approcherent
de nouveau du tr6ne, et, s'excusant sur leur pauvret6
de ne pouvoir offrir au Saint-Pere des presents de
plus grand prix, dbposerent a ses pieds de 1'encens et
des aromates d'Ethiopie, avec quelques-uns des
oiseaux les plus rares de leur pays. n
Le bienveillant accueil du Souverain Pontife, la
magnificence d6ployee pour leur reception impressionnerent vivenuent les Abyssins, qui n'avaient jamais rien
vu de semblable. 4 Revenez avant votre depart, leur
dit Gr6goire XVI; je tiens a vous faire mes adieux. n
Us revinrent le 29 aoat et furent introduits dans la
salle du Tr6ne, ot le Pape, entour6 des pr6lats et des
officiers de la Cour pontificale, leur lut la r6ponse qu'il
adressait au roi Oubi6, les b6nit un a un, leur distribua des mindailles d'or ou d'argent, suivant leur
dignitY, et leur remit des presents pour le roi.
Le lendimain, le prince Apta Salassia, Ghebra
Michael et leurs compagnons recevaient une derniere
benediction du successeur de Jesus-Christ sur la place
du Peuple, au moment oil il sortait de la ville pour se
rendre &Lorette.
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Les prijug6s qu'ils avaient nourris jusque-li contre
1'tglise romaine se dissipaient peu a peu au contact
de Ia realitZ. Un jour, pendant la messe du Souverain
Pontife,Ghebra Michael etAmari Kenfou, son intime
ami, se dirent I'un a I'autre en voyant la d6votion des
fidles envers la sainte Eucharistie : ( Voyez-vous la
foi vive de ces fils du pape Lion, I'objet de notre
execration! »
S'ils ne' se convertirent pas tous deux a Rome, ils
approcherent bien pros du but. Chez trois jeunes
moines 1'effet de la grice fut plus complet. Ils renoncerent a leurs erreurs et entrereat au seminaire de la
Propagande, d'ou ils sortirent plus tard, revetus du
caractere sacerdotal, pour aller porter les lumieres de
la foi A leurs compatriotes.
M. de Jacobis voulut revoir Naples, bercean de sa
vocation religieuse; ses compagnons de route le suivirent deux fois dans cette ville, ou ils passerent plusieurs semaines.
II fallut enfin partir. Ce fut le 5 octobre 1841 que
les Abyssins s'embarquirent pour Alexandrie. Aux
approches de Jaffa, F'un d'eux, Amari6 Kenfou, tomba
gravement malade. La crainte de la mort ou plut6t la
pensee du salut de son Ame le troublait ; le temps
pressait; il fallait prendre un parti. Perplexe, il consulta Ghebra Michael. ( Faites comme bon vous semblera n, lui r6pondit celui-ci. Le malade abjura, communia pieusement et aurait requ les derniers sacrements.
si les forces n'etaient revenues. 11 persbvera et fat,
dans l'6tat laique, un des auxiliaires les plus d6voues
de M. de Jacobis dans l'ceuvre d'evang6lisation de
l'Abyssinie.
Les grandes consolations que les ambassadeurs
6thiopiens avaient trouv6es k Rome ne leur avaient pas
fait perdre de vue le phlerinage projet6 aux lieux oh
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J6sus-Christ avait passe sa vie terrestre. A Jbrusalem,
leur premiere visite fut pour le Saint-S6pulcre. Leurs
pleurs se melerent a leurs prieres a la pensie des souffrances et de la mort du divin Crucifie.
Bethl6em ne fut pas oubli6; ils s'y trouvaient le
28 novembre. , Je me dirigeai, escort6 de mes compagnons de voyage, 6crit M. de Jacobis ', vers l'autel
consacr6 au Verbe incarn6. Ce fut au milieu des larmes de tous les assistants et des Abyssins dn particulier, que je commensai, poursuivis et achevai le saint
sacrifice. II n'6tait pas encore termin6 lorsque l'enfant
d'une. chretienne, qui priait au pied de l'autel, se mit
a pleurer. Ces vagissements 6murent visiblement tous
les coeurs, en qui s'6veilla aussit6t le souvenir deces
divins vagissements qui ont bris6 nos- chaines. Si l'on
ne pleure pas dans un pareil moment, quand done et
pourquoi pourra-t-on jamais pleurer ? »
La nouvelle du voyage des vingt-trois Aby'sins a
Rome 6tait d6ja connue en Palestine; on en avait
parlk dans les monasteres et ailleurs depuis leur
d6part d'Alexandrie. Comme il arrive d'ordinaire, les
faits 6taient d6natur6s. Certains pr6tendaient que les
pelerins avaient renonc6 ' leur religion pour s'unir
aux catholiques, suivre les m&mes dogmes et obtir
aux memes chefs.
Le patriarche arm6nien, auquel ils s'adresserent
pour reclamer, en faveur de leurs compatriotes, certains droits tomb6s depuis longtemps en d6sutude,
leur r6pondit avec mauvaise humeur : t Et vous autres,
n'etes-vous pas unis aux catholiques? Croyez-vous
done n'avoir pas commis en cela un grand pech6? Ces
catholiques...
IIl ne put en dire plus long. Apta
Salassia l'interrompit : c Ne dites pas du mal des
z. Cit6 par M. Demimuid, op. cit., p. x53.
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catholiques, vous mentiriez. Les m6chants, ce ne
sont pas les Latins, c'est vous. »
A Gaza, le cure de l'glise grecque schismatique
s'itant 6galement permis de faire allusion an voyage
de Rome au cours d'une conversation avec les dl66gu6s, ceux-ci le mirent a la porte de leur demeure.
. De passage au Caire, les voyageurs estimbrent qu'il
etait de leur devoir d'aller faire une visite de politesse au patriarche copte. Ce dernier avait ordonn6 h
l'abouna Salama d'enseigner, sous menace d'interdit,
que a le Fils est onction n. Puisque l'occasion se pr&sentait de discuter avec lui ce point de doctrine,
Ghebra Michael ne la laissa pas cchapper. 11 montra,
par quelques textes, que cette croyance 6tait contraire
aux saints livres. o C'est pourtant, repliqua le
patriarche, ce qu'enseignent toutes les egliseg orientales, qu'elles soient levantines, arm6niennes ou grecques; les protestants eux-memes croient ainsi. Au
reste, si vous voulez vous en assurer, il vous est facile
de vous renseigner pendant votre sejour dans cette
ville. n
Ghebra Michael ne se fit pas prier. II vit plusieurs
personnes de religions differentes, les interrogea sur
leurs croyances et constata que le patriarche avait
alt6r6 la v6rit6. Revenu chez celui-ci, il le mit au courant du r6sultat de son enquete : . J'ai vu des Arm&niens, des Grecs et des protestants et tous croient,
comme moi, que J6sus-Christ, en tant qu'homme, est
oint par le Saint-Esprit et par suite n'est pas sa propre
onction. )
. C'est exact, r6pondit Ie patriache; nous-memes
nous pensons ainsi. Si j'ai prescrit d'enseigner chez
vous que le Fils est onction, c'est . cause d'une lettre
venue de votre pays an temps oiu fut nommi le priddcesseur de Salama. Cette lettre, sign6e des noms de
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trois de vos compatriotes, la voici; on y lit : Vu q#'il
y a neuf partis,si vous prescrives, sous menace d'interdit,
d'admettre que le Fils est onction, tous seront ramenit
a au seal. C'est pour retablir l'unit6 de croyance chez
vous que j'ai prescrit a l'abouna defunt et a son successeur d'enseigner cette doctrine..•
a Vous avouez done, riposta Ghebra Michael, qie
c'est une fausse croyance. Vous recherchez l'unioa
des partis, dites-vous. Or, c'est dans la verit6, non
dans 'erreur, qu'elle doit se faire. »
Sur ces instances, le patriarche ecrivit a l'abouna
Salama une lettre dans laquelle itait affirm6e que
Jesus-Christ est oint par le Saint-Esprit. Le savant
moine accepta de la porter lui-meme, car aucun autre

d6ligui n'osait se charger de cette commission.
Apres les inoubliables .journ6es de Rome, le spectacle lamentable d'un patriarche mentant effrontementa la face d'hommes'venus de loin pour le consulter,
et ordonnant d'enseigner ce que lui-meme ne croyait
pas, acheva de d&concerter les Abyssins, jusque-li si
tenaces dans leur foi. Les voyageurs n'6taient pas loin
du royaume de Dieu. Deux Francais 6crivaient du.
Caire quelque temps apres : a Le voyage de M. de
Jacobis porte d&ji ses fruits. Les Abyssiniens qui.
I'ont accompagn6 sont catholiques par conviction:..
Is ont pour le Saint-Pere la plus grande vy6nration
et ils pr6tendent qu'ils ont vu en lui quelque chose de
surhumain. Autrefois, les Abyssiniens pensaient qu'il
n'y avait de v6ritables chritiens qu'en Abyssinie, mais.
ceux qui ont maintenant vu Rome sont entierement
revenus de leur erreur. L'Alaca Aptesellassi nous dit.
en nous quittant : le soleil brille dans votre pays,
mais l'Abyssinie est encore dans les tinebres; esperons en Dieu'. ,
I. Annales de la Congregation

de la Mission, t. IX, p. 286.
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Sur la voie de la viriti

Le 23 avril 1842, apres une absence de quinze mois,
les pýlerins de Rome et de J&rusalem arrivaient a Massaouah. La nouvelle de leur retour se r6pandit rapidement en Abyssinie. On n'ignorait pas que Ghebra
Michael 6tait porteur d'une lettre du patriarche. Des
pr&tres de la secte d'Oueld-Kebh, qui redoutaient la
communication de ce document, contraire A leur doctrine, tinrent conseil et r6solurent de le tuer. Ghebra
Michael, pr6venu du complot forme contre lui, quitta
ses compagnons au pays d'Eghela et s'enferma au
monastire de Debre Betsouh Amlak. Les moines lui
firent bon accueil. Mais le jour ou, dans une discussion, ils 1'entendirent declarer que J6sus-Christ est
pr&tre dans son humanit6, et non de nature, ils se
lev6rent pour le frapper.
Ghebra Michael s'enfnit en toute hate. II passa la
saison des pluies en Hamassien, puis, de 1l, a travers
le Tigr6, se dirigea vers Adoua, ou residait M. de
Jacobis, qui le rebut avec affection et lui permit volontiers de prendre, chez lui, quelques jours de repos.
Son intention 6tait, une fois arrive a Gondar, de
remettre A l'abouna, devant une assembl6e de pretres,
la lettre du patriarche, esp6rant r6unir par 1l, dans
l'unit6 d'une meme croyance, le peuple d'Ethiopie.
L'unit4, telle 6tait toujours la preoccupation de son
esprit. S'il avait pu la realiser, peut-6,tre ne serait-il
jamais sorti du schisme. Dieu, qui se plaisait a dejouer
ses projets, le dirigeait, sans qu'il s'en aperfit, vers
l'Eglise Romaine, au sein de laquelle son esprit trouvera paix et lumiere.
Le voyage d'Adoua a Gondar faillit lui etre fatal.
Les partisans des Oueld-Kebhs surveillaient ses alibes
et venlues, pr&ts a tout pour l'empacher de remplir sa
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mission aupres de 1'abouna. Un de leurs emissaires le
rencontra, fit route avec lui et riussit i meler du
poison i. sa nourriture. Heureusement, le moine put
prendre A temps un remede Anergique, qui le sauva de
la mort.
Arriv6 a Gondar, il mit Oueld6 Sellassi6 et d'autres
amis au courant de ses projets. Si les uns 'approu1'en d6tourner. On
xverent, d'autres chercherent
savait que l'abouna 6tait plein de perfidie, porte a la
rancune, a la colkre et a la vengeance. Si la lettre da
patriarche ne.lui agr6ait pas, comme il etait facile de
le privoir, qu'est-ce qui l'emp&cherait de n'en parler
i personne et de n'en tenir aucun compte? Ghebra
Michael pensa qu'en la lui remettant publiquement,
devant une assembl6e nombreuse de pr&tres, cette circonstance l'obligerait i donner, seance tenante, communication du document.
Les choses ne se passerent pas comme il 1'avait
pr6vu. Le jour oi l'abouna rebut la.lettre des mains
da moine, tandis qu'il presidait une r6union de son
clerg6, il prit le papier, comme s'il s'agissait d'une
chose indiff6rente, et le mit en poche, sans meme
prendre le temps d'en lire le contenu.
Ghebra Michel fut stupefait de tant d'audace.
z Puisque vous m6prisez l'autoriti de votre pare le
patriarche, s'6cria-t-il, vous cessez d'etre Papas, vous
etes d6chu de vos ordres. n - (t Par ma mort, r6pliqua
I'abouna furieux, souffletez-le et mettez-le aux fers. ,
L'ordre fat de suite execute. Par bonheur, le cruel
perskcuteur apprenait, le m&me jour, que le prisonnier
6tait dans les bonnes graces de l'empereur Atsi6
Johannes et de I'imperatrice. De peur d'encourir leur
coIlre, il leva la peine port6e contre lui et se contenta
d'une sentence d'excommunication, qu'il tint i lui
-signifier lui-m&me. II le fit venir et lui dit d'un ton
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courrouc6 : ot Va-t'en loin de moi; tu es excommuni6;
n'aie plus aucun rapport avec tes amis. ) - i Ne vous
ai-je pas dit, r6pondit Ghebra Michael, que, dis aujourd'hui, vous n'avez plus aucun pouvoir? Comment done
Spouvez-vous m'excommunier? »
Le savant moine se retira pres de 1'empereur Atsi6
Johannes, passa pros de lui la saison des pluies, puis,
d6sabus6, d6courage, ne voyant dans sa religion que
contradiction dans le dogme, perfidie dans les personnes, priv6 de tout moyen de r6aliser le plan de sa
vie, il alla retrouver M. de Jacobis, et ce grand docteur, la lumiere de l'lglise d'Ethiopie, se fit. 1'elve
du pr&tre catholique.
La grace agit dans son coeur; la lumiere p6n6tra
dans son ame. La v6rit- qu'il cherchait depuis si longtemps 6tait lIpr6sente devant lui; il pouvait dire enfin :
J'ai trouv6. )
F
Cependant, un scrupule le retenait. encore : il avait
promis autrefois a Oueld6 Sellassi6, sous la foi du
serment, de n'embrasser aucune croyance sans son
assentiment. Violer sa promesse r6pugnait a sa
conscience. II alla voir son ami, qui lui r6pondit :
" Va, si tu veux, vers le pretre Jacob, mais ne t'aventure pas et ne te rends qu'a 1'&vidence. ,
Ghebra Michael obbit. Apres une nouvelle ann6e de
reflexions et d'6tudes, il pouvait enfin dire) M. de
Jacobis, qui attendait avec impatience, cette parole:
< Je me rends, prenez-moi. )
La nouvelle de cette conversion produisit une impression - profonde dans les milieux schismatiques
d'Abyssinie. Certains se dirent que, puisque Ghebra
Michael avait embrass6 la religion catholique, cettereligion devait etre vraie, et ils suivirent son exemple;
d'autres, comme Oueld6 Sellassie, le f6liciterent, tout
en s'excusant de np pouvoir I'imiter. L'abouna Salam6
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ne put retenir sa colere; il attendit patiemment 1'heure
de la vengeance.
IV. -

Vie d'enseigniement et d'apostolat

Le nouveau converti ne quitta presque plus M. de
Jacobis; il le suivit d'Adoua a Entidja, d'Entidja a

Gouala et de Gouala au village d'Alitiena. La plus
claire partie de son temps etait employ6e a former et
instruire le petit groupe de_ stminaristes que le chef
de la Mission avait r6unis autour de lui.
Une lettre de ce dernier a Paris nous fait connaitre
le programme des exercices et des 6tudes. a Pour ce
qui touche a la partie religieuse de l'6ducation, dit-il ,
nous avons dessein de ne suivre d'autre m6thode que
celle de saint Vincent. Nos 6lives seraient done formes
peu a peu a tous les exercices de piet6 en usage dans la
Compagnie, tels que les meditations sur les v6rit6s et
maximes de l'Ivangile, la lecture spirituelle, les conf&rences, les repetitions d'oraison, les examens particuliers et generaux, sans oublier meme la communication interieure et le chapitre du vendredi. Toutes
ces saintes pratiques, accompagnies de la fr6quente
r6ception des sacrements, me semblent trks propres a
entretenir la foi simple et fervente de nos neophytes.
u Quant a la partie scientifique, comme il est gen6ralement reconnu que l'esprit des Abyssins est propre
a cultiver toutes les branches de la science, nous

t&cherions d'apprendre a nos ebIves les 616ments des
principales matieres qui font l'objet de l'enseignement
en Europe, telles que la g6ographie, I'histoire sacrke
et profane, les math6matiques, la physique avec
quelques notions de geologie, I'anatomie et la botaI. Annales de la Congrigation de la Missio, t. XI,. p. 69.
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nique, la logique, la m6taphysique et enfin, pour ceux
qui auraient vocation
l'&tat ecclsiastique, la thbologie. La langue ghez 6tant la langue sacr6e et savante
de 1'Abyssinie, nous I'adopterions pour notre enseignement; on ferait Atudier, de plus, A nos 614ves
quelques-unes des langues les plus r6pandues de
l'Europe. )
Tandis que Ghebra Michael se depensait aupres de
ses seminaristes, un incident penible vint mettre sa
vertu a 1'6preuve.
Le procureur de la maison, abba Oueld6 Gabriel,
apportait dans son office un souci d'6conomie par trop
exag6r6; il aimait la pauvret6 et les privations pour
lui et pour les autres. Pour n'avoir pas & payer ses
domestiques, il les supprimait. Et comme certains
travaux manuels, comme ceux du minage, de la proprete et de la cuisine, ataient indispensables, les s6minaristes en etaient charges; il leur fallait aller chercher
1'eau A la fontaine et le bois de chauffage dans la montagne. Le tempsdemploye A ces occupations 6tait
enlev6 a leurs 6tudes.
Ghebra Michael en souffrait et les el-ves s'en plaignaient. Le m6contentement degeinrait en mauvais
esprit. La crise parvint A l'etat aigu pendant une absence de M. de Jacobis, qui s'tait rendu & Massaouab,
ou Mgr Massaja, vicaire apostolique des Gallas, l'avait
appel pour lui conf6rer la conscration episcopale
(7 janvier 1849). Elle prit de telles proportions que,
sous l'influence de Oueld6 Kyrillos, pr&tre de la
maison, ordonn6 _ Rome apres avoir fait ses etudes
au seminaire de la Propagande, I'econome fut mis
aux fers.
Mgr de Jacobis, pr6venu, accourut en toute hate et,
grace lui, tout rentra dans l'ordre. Chacun reconnut
ses torts; on se demanda mutuellement pardon a
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genoux, on s'embrassa; on s'efforca d'oublier ce
fAcheux incident.
Malheureusement Ghebra Michael avait mis toute sa
confiance en Ouelde Kyrillos. Les desordres dont
venait" d'etre le thietre la residence d'Alitiena restaient, malgre lui, toujours presents A sa m6moire. Un
certain d6goft l'avait gagne; il ne se sentait plus aussi
attache a la maisonque pric6demment. Parses propos,
Oueld6 Kyrillos aggravait ce trouble interieur, qui
risquait d'ouvrir la porte L. la tentation.
Ghebra Michael pria Mgr de Jacobis de le laisser
partir a Gondar, oi, en compagnie des missionnaires
qui s'y trouvaient, il travaillerait a la conversion de
ses anciens amis et surtout de son ancien eleve 1'emperear Johannes. II se proposait de passer ensuite aux
Gallas pour se joindre & Mgr Massaja.
Mgr de Jacobis le supplia vainement de rester.
Ghebra Michael partit, amenant avec lui plusieurs
catholiques de l'Amhara. Ouelde Kyrillos s'en alla,
lui aussi, mais avec d'autres intentions. II se joignit a
l'abouna Salama, apostasia, denonca le depart de
celui dont, la veille encore, il se disait l'ami et se fit
fort de le retrouver pour le livrer a l' 6vque
6thiopien.
Ghebra Michael et ses compagnons, reconnus 4
leur entree dans la ville d'Adoua, furent arr&tes et
enfermes, les fers aux pieds, dans les prisons de
I'abouna, pendant soixante-dix jours.
Le roi Oubi6 ne savait rien de ce qui s'etait passe,
bien qu'on est pr6tendu agir en son nom. Des qu'il fut
informe des faits, il donna ordre de liberer les prisonniers.'a prison et I'apostasie du miserable Ouelde
Kyrillos avait ouvert les yeux de Ghebra Michael. II
prit la direction d'Alitiena. Aux approches du village,
Mgr de Jacobis vint .i sa rencontre, suivi de plusieurs
pretres et d'un groupe nombreux de catioliques. Ils
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se jethrcnt A ses pieds, baiserent la trace de ses
chaines et remercierent Dieu de 1'avoir rendu digne de
souffrir pour Jesus-Christ. Le cortege se mit ensuite
en marche, au chant des cantiques, vers ]a r6sidence
des missionnaires.
Ghebra Micha'el reprit sa vie de priires et d'6tudes;
il redevint professeur et controversiste.
Apres quelque temps, Mgr de Jacobis estima que le
moment 6tait venu de l'6lever a la dignit6 sacerdotale.
L'ordination eut lieu enl'annee 1851, dans la petite et
pauvre 6glise d'Alitiena, secretement et sans solennitE. C'ktait le premier pr&tre ordonni par le nouveau
vicaire apostolique.
Ghebra Michael comprit l'6tendue des devoirs que
le fitre de ministre de Dieu lui imposait. La diffusion
de la foi et la sanctification des ames resterent plus
que jamais au premier rang de sei preoccupations. II
continua de donner aux jeunes clercs des lemons de
thbologie, de sciences et de litterature, de recevoir
les fiddles qui venaient lui exposer leurs doutes ou
d6siraient compltter leur instruction religieuse.
II prit une large part A la preparation des ouvrages
6dit6s par la Mission. II publia, pour ses s6minaristes,
une grammaire et un dictionnaire en ghez; aida
M. Biancheri, missionnaire, a composer un abr6g6 de
theologie dogmatique, et Mgr de Jacobis A traduire
en ghez la theologie morale du PNre Gury. 11 6crivit,
de plus, avec ce dernier, un catbchisme dans les trois
dialectes abyssins: le ghez, I'amharique et le tigreen.
L'abouna Salama ne voyait pas sans inqui6tude
1'activite des missionnaires .catholiques. La double
nouvelle de la consecration 6piscopale de Mgr de
Jacobis et de l'ordination sacerdotale de Ghebra
Michael le jeta dans une violente exasperation. 11
reussit, par ses intrigues, A s'assurer I'appui d'un
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ministre d'Oubi6,en le persuadant que, s'il exterminait
les catboliques, pasteurs et fiddles, immolait leurs
troupeaux, ditruisait leurs 6glises et saccageait leurs
propriktis, Dieu lui riserverait une belle place dans
le ciel.
Vers la fin de l'annee 1851, ce miiiistre marcha sur
Alitiena avec quelques troupes et bccupa le village
sans resistance. II mit a sac les habitations des catholiques, entraina dans l'h&r6sie quelques neophytes et
enferma dans les cachots d'Adoua les pretres et les
fidles qu'il put saisir. Mgrde Jacobis, Ghebra Michael
et la plupart des chr6tiens avaient eu le temps de
fuir.
Le vicaire apostolique alla demander justice au roi
Oubii, aupris duquel I'abouna avait dijA envoy6 des
#missaires pour d6truire l'effet de ses demarches. Le
roi ne se laissa pas tromper. I1r6primanda son ministre,
ordonna la mise en liberte de tous les prisonniers, la
restitution des objets emportis et conclut son 6dit
par ces mots : t Quand meme l'Abyssinie entiere partagerait, comme il le pretend, les sentiments de 1'abouna
Salama, j'entends que nul de mes sujets ne se mele
dorenavant de questions religieuses. L'abouna peut,
s'il lui prend fantaisie de faire la guerre aux. catholiques, former des bataillons de moines et les lancer
contre eux. Quant a moi, je ne serai jamais son esclave;
je ne tirerai jamais I'6pee contre le prktre Jacobis, ni
contre tout autre qui ne viendra pas m'attaquer. Que
les catholiques prechent, qu'ils enseignent, qu'ils convertissent qui et oh bon leur semblera; moins ils laisseront de musulmans dans mon royaume, plus ils me
feront plaisir . P
Le triomphe de Mgr de Jacobis etait complet.
i. Annaes de la Congrgation de la Mission, t. XVII, p. 206.
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L'abouna Salama n'osa bouger de quelque temps.
Quand les 616ves du s6minair6 eurent termin6 leurs
6tudesGhebra Michael, libre de son temps, songea
au bien qu'il pourrait faire A Gondar en gagnant a la
foi catholique le roi Johannes, son ancien 6lve et
son ami. Cet exemple, pensait-il, entrainerait la Cour,
les ecoles et peut-ktre toute la province de I'Ambara.
Le vicaire apostolique le laissa partir. L'ensei=
gnement du savant professeur et son rare talent de
controversiste porttrent leurs fruits. On vit ccun grand
l1an se manifester dans le catholicisme, dans toutes
les classes du pays, jusqu'aux plus fanatiques -schismatiques 1 ,.
V. -

La prison et le martyre

Les ann6es 1852 et 1853-se passerent assez tran-

quilles. Salama, humili6, attendait, pour se venger,
une occasion qui ne se pr6sentait pas encore.
En 1854, Mgr de Jacobis se rendit A Gondar pour
une ordination. Sa presence raviva la haine du catholicisme. I1 s'etait propos6 d'aller visiter le royaume de
Choa. Oblige de rester sur place pour pr6venir les
embfches qu'on n'aurait pas manqu6 de lui tendre
pendant le voyage, il attendit patiemment des jours
meilleurs. Ces jours ne vinrent pas. L'abouna, redoublant d'activitC, reussit a dechainer une violente
persecution.
Les succes militaires d'un aventurier, qui de simple
soldat devait s'l6ever jusqu'au poste de gouverneur de
l'Amhara, puis monter sur le tr6ne sous le nom de
Th6odoros II, favorisirent ses projets. Kassa, c'etait
le nom du futur empereur, revait une Abyssinie
i. Annales de la Congrigation dela Mission, t. XX, p. 533.
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grande et une; une par l'unit6 de gouvernement et de
croyance. Ce plan flattait 1'abouna, qui se voyait d6ji
le chef unique et supreme de la religion.
Un symbole fut elabor6 en quelques jours par des
personnes peu preparees a ce genre di travail. Au
reste, a quoi bon la science theologique et 1'6rudition,
alorsque le but poursuivi itait 'unit6, non la v6rit6?
Une fois en possession du formulaire, Kassa publia
son 6dit d'union. ( Si quelqu'un, disait-il, ne croit
pas que Jesus-Christ est Dieu dans son humanit6 et
qu'en temps qu'homme il a la mime science que le
Saint-Esprit, me levant, je lui couperai le cou, et, me
baissant, je lui couperai le pied. )
Le clerg6, la noblesse, I'arm6e et le peuple, rbunis
a Gondar, le 15 juillet 1854, devant le palais imperial,
jurirent d'observer fidelement la nouvelle profession
de foi. Seuis les catholiques de la ville et des faubourgs
refuserent de trahir leur conscience. Ghebra Michael,
les deux freres Tecla Haymanot, tous deux pr&tres';
abba Tesfa et abba Secla, tous deux religieux, se
trouverent a 1'Assemblie. A Mgr de Jacobis,qui les
avait invites, quelques jours au paravant, a s'eloigner,
et . se cacher pour eviter la persecution, 1s avaient
repondu: ~ Non, Pere, nous ne vous quitterons pas;
c'est maintenant l'heure de souffrir pour J6sus-Christ;
nous devons confesser au prix de notre libert6, de
notre vie, s'il le faut, la foi catholique, cette foi tant
calomnie et outrag6e dans notre malheureuse patrie.
On verra bien, a la force qu'elle saura donner a des
hommes si faibles par eux-memes, qu'en elle, et en elle
x. L'un de ces deux frbres a ecrit en -ghez l'Histoire de la Mission
katohtiqued'Abyssinieet Ia Vie de Monseigneur de Jacobis. Ce sont principalement ces deux manuscrits qu'a utilises M. Coulbeaux poul composer la vie de Ghebra Michael.
2. Annales de la Conriegation de la Mission, t. XX, p. 535-536.

-

537 -

seule, reside la vertu du Tout-Puissant. Pere, nous ne
vous quitterons pas. ))
On vit, en effet, que la vertu du Tout-Puissant les
animait. ( Somm6s de r&citer A leur tour apres tous
les autres le nouveau Credo, 6crit Mgr de Jacobis', ils
n'ont r6pondu a ces sacrileges instances que par une
triple confession de leur inviolable fid6lit6 a la foi
catholique, apostolique et romaine. »
Ces intrepides chr&tiens purent se retirer tranquilles;
mais la journ6e- n'6tait pas finie qu'une troupe de
soldats envahissait la r6sidence de Mgr de Jacobis,
l'emmenait dans la prison civile et trainait ses cinq
compagnons dans les cachots de I'abouna.
Ghebra Michael avait tout a craindre de la haine de
ce dernier. u A peine eut-il 6t6 en prison, &crit
Mgr de Jacobis 2 , que les satellites de 'abounale frap-.
perent, longtemps et rudement, de coups de poing
et de coups de baton. Il en eut la poitrine comme
brisee; ses poumons furent attaqu6s; une tres forte
h6morragie s'ensuivit. Enfin, il fut si maltrait6 que,
des le lendemain, la nouvelle de sa mort se rdpandit
dans toute la ville. »
En chitiant ainsi Ghebra Michael, I'abouna n'avait
d'autre but que de l'entrainer dans l'apostasie. Aux
mauvais traitements succ6ddrent les promesses, les
menaces et la ruse, Vers le sixieme jour, un 6missaire
venait annoncer aux cinq d6tenus que Mgr de Jacobis
avait demand6 de se reconcilier avec Salama. ccA quoi
vous sert-il done de vous obstiner davantage dans sa
croyance? ajouta-t-il. Faites comme lui, rentrez vousmemes en grace avec votre 6veque. n
Les h6roiques confesseurs de la foi ne se laisserent
l. Annales de la Congrigation de la Mission, t. XX, p. 533.
2. Ibid., t. XXIII, p. 345.
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pas tromper par ces fallacieuses paroles. ( Tel ktait,
r6pondit simplement Ghebra Michael, Ie langage des
persicuteurs aupres des martyrs. )
Comme un bon nombre de schismatiques n'avaient
pu assister a I'assembl6e du 15 juillet, Kassa voulut
qu'il y ea e(t une seconde pour leur permettre
d'adherer solennellement au dernier Credo de l'lglise
schismatique. Les cinq detenus y furent conduits,
courb6s sous le poids de leurs lourdes chaines. Comme
la premiere fois, ils sedirent catholiques et repudierent
toute autre croyance que les dogmes de 1'eglise
romaine.
Leur fermet6 dpplut. Pour les punir, on les soumit
a la terrible peine du gkend, le treizieme jour apres

leur incarceration. Ce genre de torture rappelait la
cangue chinoise, avec cette difference toutefois qu'au
lieu de saisir le con et les 6paules du patient, elle
immobilisait les deux jambes, les serrant 6troitement
I'une contre t'autre, en sorte que la pauvre victime
devait rester 6tendue sur le dos, au contact d'un
plancher humide, que parcouraient toutes sortes
d'insectes. (cFigurez-vous, &crivait Mgr de Jacobis a
son Superieur general', figurez-vous une grosse pice
-de bois, et du plus lourd, l'olivier par exemple, offrant

au milieu une ouverture ovale de grandeur suffsante
pour laisser passer a la fois les deux jambes serr6es
que 1'on fixe de suite a l'aide d'une cheville 2 aussi en

bois, laquelle descendant par une ouverture perc6e de
chaque cot6, est introduite avec effort entre les deux
jambes, qu'elle acheve d'emprisonner si itroitement
que, pour d6livrer le patient, il faut scier Ie tout par
le milieu. ,
I. Annales de la Congrigalion de l Mission, t. XX, p. 534.
E'est sans doute par suite d'une nauvaise lecture que les Amnnalk
out imprim6 a chaine b.
2.
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Le ghend enserrait les jambes du con-de-pied au
genou et ses asp6rites int6rieures entraient dans la
chair comme des 6pines. La nicessite de rester couch6
sur le dos imposait aux captifs des souffrainces atroces.
Apris une semaine environ, l'un d'eux trouva le
moyen de s'asseoir et de se lever. II fit part de sa
decouverte a ses compagnons, qui l'imitirent. Recouverts d'un simple caleson, ils souffraient dir froid. La
pluie qui penatrait dans la prison rendait leur couche
boueuse et r6pagnante.
Les prisonaiers B'avaient a esperer aucune consolation du c6te de leurs ge6liers. Mgr de Jacobis avouait
que les siens etaient de vrais agneaux a c6te de cette
i espece de 16opards, de la race iameuse de ceux qui
rugissaient autour da glorieux martyr saint Ignace
.
d'Antioche
La nourriture n'itait pas abondante; parfois meme
tile manquait totalement. «( Mon pare, dit un jour
un jeune pretre qui partageait la prison de Ghebra
Michael. - Parle, mon fils, je t'6coute, repondit le
vieillard. - Mon pere, voilA qu'on ne nous donne
plus ni pain ni eau, rien absolument; et j'ai entendu
dire qu'un jeitne semblable suffit pour faire mourir
I'homme en trois jours. Ce temps pourtant doit ktre
6coul. - Mon fils, dans cet obscur rdduit, on ne
distingue plus, tu le sais, la nuit du jour; comment
veux-tu compter? Je sais nianmoins qu'avec un jefine
comme. le n6tre on peut arriver a accomplir I'octave
sans avoir rendn le dernier soupir. - Dans tous les
cas, men pere, nous ne devons plus etre eloignes de
ce beau jour o0 il nous sera donnb de voir Jesus a
<d6couvert et de nous rassasier de sa bienheureuse pr6sence. » Et.Ghebra Michael, comme ravi en extase
i.

Annales de l1 Cu-zgrigationde ]a N1is-ir-, t. XX, p. 531,
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par ces derniers mots, ajouta : t Viens done, 6 bon
Jesus, 6 pain de vie et lumiere 6ternelle, viens done,
6 Jesus ! >)
Le long jedne qu'il venait de subir avait 6puisI le
saint vieillard. * Un jour, bien qu'assis par terre, il
tomba, la tete en bas, sur le plancher inclin6 et
disjoint du cachot. Sa tete passa par une ouverture
avec une partie de' son corps: puis il fut retenu par
une grande poutre en bois. Dans l'impossibilit6 de
se degager seul, il dut attendre le retour du ge6lier,
qui vint le revoir un jour et une nuit apres sa chute 2. ,
Mgr de Jacobis n'avait pas tant a soaffrir. Un serviteur d6vou6 lui apportait ses repas du dehors. II
put, par son intermidiaire, communiquer avec les
autres prisonniers. c Cette correspondance, 6crit-il 3 ,
riche de tant et de si beaux traits, semblables aceux qui ont illustr6 la glorieuse pbriode des martyrs
des premiers sitcles, formerait peut-6tre, si on la
publiait, une des plus belles pages de l'histoire eccl- .
siastique contemporaine. »
Trois billets seulement nous sont connus: ils sont
tous trois, on le devine, de Ghebra Michael. Quand
on les a lus, on ne peut que s'associer aux paroles de
Mgr de Jacobis.
Par le premier de ces billets, les prisonniers compatissent a la peine de leur vicaire apostolique, qui
ne pouvait se consoler de 1'apostasie de quelques
fidrles. it Salut a notre pere Justin de la part de ses
enfants arrachbs par la misbricorde divine aux t6n&bres du schisme et de l'apostasie. Puisse croitre en lui
et en nous l'amour de Marie, mere de Jisus! Ainsi
soit-il! Nous avons 6tt consol6s pour nous-m&mes du
x. Annales de la Congregation de la Mission, t. XXIIt, p. 346.
a. Ibid., t. XXIII, p. 347.

3. 1bid., t. XXIII, p. 345.

-

541 -

bonjour envoy6 par notre pere spirituel. Mais, h6las!
que nous compatissons a son angoisse presente,
sachant combien la douleur de 1'Ame 1'emporte sur
celle du corps! Que sont, en effet, les grossieres
chaines de la matiere comparses aux liens subtils de
l'esprit? Notre 6preuve n'est rien a c6t6 de la v6tre.
C'est ce crucifiement du cceur qui a couronn6 la Mere
de Jesus, reine des martyrs. Ah! tout notre tourment
a nous aussi, c'est la chute de nos freres; elle nous
emp&che de sentir le bois coll6 a nos pieds. ,
Sentiments admirables! Mais, voici qui ne le cede
pas en beaut6. Kassa vient d'arriver & Gondar; les
prisonniers l'ont appris; ils s'en r6jouissent, car c'est
1'annonce de nouvelles souffrances, de la mort peut6tre. Ces souffrances, ils les appellent de leurs vaeux
et trouvent qu'elles n'arrivent pas assez vite. * Graces
i la divine bont6, 6crivent-ils, tout va bien ici.
Aujourd'hui, enfin, nous allons boire au calice de
notre Maitre, nous disions-nous pleins de joie. Nos
phch6s sans doute nous en ont rendus indignes. Priez,
pare, priez, dans l'attente du combat, pour que la foi
triomphe glorieusement. Quant a present, rassurezvous, nous n'avons besoin que d'une chose: vos
prieres. Quand le malheur fond a 1'improviste, on
s'afflige; mais, quand c'est un plaisir de souffrir,
est-ce qu'on peut s'affliger? A la grace de Dieu!
Ainsi soit-il'! ,Le 2 aoft, f&te de saint Alphonse de Liguori,
Mgr de Jacobis avait eu la delicate attention d'envoyer
aux confesseurs de la foi un pen d'hydromel pour leur
permettre d'ajouter un petit supplement & leur menu
ordinaire. II recut d'eux cette r6ponse : a De la part
de vos enfants demeur6s constants dans la fid&lit6 due
a leur Dieu, non par leurs propres forces, maispar la
toute-puissante assistance de Marie, conque sans
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phch-, merci, grand merci de la petite douceur dont
saint Liguori, notre bien-aima patron, nous a rejouis
aujourd'hui par la main de notre pere. Le ciel vous Ie
rende an centuple ! En virite, si merveilleuses sent les
industries de la divine sagesse qu'elles echappent i
tous les calculs. C'est de 1'ocean amer et sale que se
dkgage la fecondite des pluies; c'est aussi de notre
captiviti an milieu de nos ennemis, des tenebres da
cachot, que jaillit et rayonne l'6clatante lumiere de la
foi. Avec ce pridicateur, eloquent par son silence,
nous pouvons dire a notre tour : assis nuit et jour sur
la pierre d'un cachot, nous prechons sans rien dire;
notre bouche est muette, mais nos jambes meurtries
crient bien haut : croyes & l'Aglise catkolique. Predication incomparable! Ah! priez, pere, priez sans cesse
pour que nous puissions jusqu'& la fin la soutenir a sa.
divine hauteur'. ,
Les prisonniers comparurent devant lears juges, le
23 aoft, pour la quatrieme fois.

a Renoncez as

papisme et vous serez libres ,,, r6petaient les perscouteurs. a Si ce n'est pas assez de nos jambes, r6poa-.
daient les accuses, prenez aussi notre t&te. Tout po~?
notre foi; nous voulons tout lui donner*. ,, '

Quelques jours apras, Ghebra Michael 6tait dilivrd
du ghend. L'6tat de ses jambes, d6mesur6ment enfles4
rendait cette mesure necessaire. La cangue abyssina
fut remplac&e par des chaines 3 .
Les mois de septembre, octobre, novembre et unl
grande partie de d6cembre s'coulerent sans inct.dents notables, dans la priere, la souffrance et Wl
privations.
.. Mgr de Jacobis a transcrit lui-meme ces trois billets dans uw,
lettre & un de ses confrtres.
2. Demimuid, of. ci., p. 359.
3. Anales de la Congrigation de la Mission, t. XX, p. 535.
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Le 20 d6cembre 1854, a la veille de se rendre au
camp de Kassa pour y cle6brer avec le roi les f6tes de
la Nativit6, l'abouna Salama icrivit au monarque:
t Aujourd'hui, je soumettrai au supplice du giraf' les
maudits, pervertis. par les Francais et qui sont ici en
mon pouvoir; hate-toi de faire dresser 1'6chafaud
pour ce d6testable vieux corrupteur que je t'envoie 2 . ))
L'eveque fit, en effet, comparaitre devant lui les
cinq confesseurs de la foi. Les injures, les menaces
et les coups ne purent rien contre leur constance. Bien
que conduit a deux reprises devant le terrible juge,
Ghebra Michael ne fut pas frapp6; son 6tat d'6puisement emut 1'entourage de l'6v4que, qui demanda
grace pour lui.
En quittant Gondar, Salama ne se s6para pas de sa
proie. Ghebra Michael, oblige de se trainer a sa suite,
mit deux jours pour franchir la distance qui le s6parait du camp, alors qu'une demi-journee suffisait aux
autres. Ses gardiens activaient de leurstris et de leurs
injures sa marche chancelante et le poussaient brutalement. II tombait, se relevait, s'arr&tait, 6puis de
fatigue.
- Le 7 janvier, lendemain de Noel, jour ou le roi
donnait audience publique, Salama lui presenta Ghebra Michael. 4 Voici le grand perturbateur de
I'empire, lui dit-il; quatre autres s'obstinent a cause
de lui; c'est pour cela que je vous-l'amine. - Vous
ne voulez donc pas vous soumettre a mes lois, interrompit Kassa, les yeux fixes sur le prisonnier. Votre
obstination vient sans doute de ce que vous craignez
d'etre priv6 de l'argent des Romains. Laissez 1l votre
croyance et acceptez la mienne; je vous donnerai de
'argent, un mulet et une dignite. - Mon maitre,
I. La fustigation.
2. Ansales de a Congrigaion de la lission, t. XXIII, p. 347.
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repondit le martyr, je ne veux ni de votre foi ni di
vos biens. ,
Humili6 de rencontrer une resistance a laquelle il
ne s'attendait pas, le roi donna ordre a un des siens
de le garder avec soin et de lui mettre aux pieds une
forte chaine.
Le mois suivant, Kassa, apres une victoire d6cisive
sur son rival Oubie, etait sacr6 empereur d'Ethiopie,
sous le nom de Theodoros II. Pour affermir son autorite, il decida que, Ie 14 mars, le peuple conquis vien-

drait devant lui praterserment d'adhbrer a la religion
de l'empire.
La c6ermonie fut grandiose. Thbodoros si6geait as
milieu des dignitaires de sa Cour, en presence d'uoe
multitude confuse de soldats et de paysans. Ghebra
Michael fut de nouveau convoqu6. Somm6 de recevoir
1'6dit d'union, il repondit : O roi, jamais je ne croirai, jamais je ne proclamerai que le Christ n'a que la
nature divine sans la nature humaine.
Ces paroles lui- valurent une condamnation & la
peine capitale. La sentence toutefoise fut pas
ex6cutee; peut-tre esperait-on, par de nouveaux
tourments, vaincre son obstination. Deux soldats,
arm6s de ces fouets terribles a longs crins, qu'on
appelle dans le pays giraf, on queues de girafe, le
frapperent sur le visage. Cent cinquante coups se
succ6derent sans interruption. Les bourreaux s'arretirent quand ils le virent tomber inanimb sur le sol.
Theodoros les excita : < Les grands fouets des boiviers d'Abyssinie, s'.criait-il, et tous sur le seul ceil
qu'il ait, afin qu'il crive! Que les plus robustes frap-

pent sur les parties les plus sensibles de son corps,
pendant que les premiers se reposeront.II devint alors impossible de compter le nombre des.
bourreaux et moins encore celui des coups. Pendankt
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ce temps, le martyr rip6tait tout haut : Je crois que,
dans Jesus-Christ, il y a deux natures en une seule
personne; tel est I'enseignement- de saint Leon, pape,
et du concile de Chalcedoine. »
Quand, aprs -deux heures d'une horrible flagellation, les bras, fatigues, eurent cess6 de frapper,
Ghebra Michael se leva sans efforts, au grand 6tonnement des assistants, et se mit a marcher, soutenu par
une force divine. Son corps ne portait aucune trace des
coups et son ceil brillait, disent les t6moins, a d'une
merveilleuse lumiere' .
Le peuple, convaincu qu'il 6chappait ala mort par
miracle, se rappela la 16gende nationale de saint
Georges, qui avait, disait-on, perdu sept fois la vie
pour la religion et l'avait sept fois recouvree. Le nom
de ce grand saint lui resta. II devint l'objet d'une
veneration superstitieuse. Onlui apporta des offrandes,
comme on en apportait sur les autels des saints; il
recut des grains, des pains, des fleurs. L'Abyssin plus
particulibrement charg6 de le garder lui t6moignait
les plus grands 6gards et se recommandait a ses
prieres.
L'arm6e de Theodoros reprit sa marche, le 16 mars,
pour se porter vers le sud. Ghebra Michael suivait
travers des routes
lentement, les fers aux pieds,
impraticables. Quand I'arm&e s'arr&ta dans les plaines
de Baba, deux mois et demi apres, sa fatigue itait

extreme.
Th6odoros requt, en ce lieu, la visite de Plawden,
envoy6 extraordinaire de la reine d'Angleterre. Pour
montrer

a ce representant d'une grande nation sa-

magnificence et sa puissance, il r6unit, suivant l'usage
i. Annales de Is Congrigation de la Mission, t. XXIII, p. 348; voir

aussi t. XXIV, p. 67.
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des monarques ithiopiens, les dignitaires de son
empire et devant eux, en presence aussi de ses soldats
et d'un grand nombre de paysans accourus des environs, il tint de solennelles assises judiciaires. a Qai
done va-t-on juger? m,se demandait-on avec curiositi.
Et sur un ordre de Theodoros, on vit apparaitre an
A la marche vacillante. C'Vtait
vieillard decharni
Ghebra Michael.
a Vous tous, s'kcria l'empereur, princes, vique,
et zkeghii, vous tons dignitaires de l'ltat, docteurs de
la loi, je vous prends-' timoin; j'ai fait tout plier sous
mon aatorit6; mon peuple s'est soumis A ma loi et 4
ma croyance. Ce moine seul m'a resistk; seal il refuse
d'obiir encore au pouroir supreme que Diea m'a
donun. ,
Aussitot la voix du vieillard se it entendre :- Je.
ne reconnais d'autre jage de ma croyance que J6susChrist et son repr6sentant visible, Ie Souverain Pontife de Rome. - Comment! tu ne me reconnais pas
pour juge! reprit le tyran. -- Vous pouvez tout sur
le corps, je le reconnais, ajouta le martyr, mais vous
n'avez aucun pouvoir sur les ames. Vous n'avez pas Ie
droit de m'imposer votre croyance. Vous 6tes un fliau
et I'abouna est un demon. v
Thkodoros rougit de colkre. Vous tons, princes et
docteurs, s'6cria-t-il, vous venez d'entendre t'insulte
grossiere lanc6e contre ma personne. * Puis, se tournant vers l'accuse, en meme temps qu'il montrait du
doigt Plawden : a Et cet 6tranger, venu d'outre-mer, Oh!,
ne le reconnaitras-tu pas pour arbitre? repondit Ghebra Michael, comment un anglican pourrait-il juger un catholique romain, lui qui insulte la
Vierge Marie et n'observe pas les lois du jeune! Vous-:
meme vous valez mieux que lui. - Tais-toi, interrompit l'empereur, tes paroles sont des blasphemes.
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Docteurs, juges, prononcez, quelle peine m6rite cet
homme? b

Tous d'uoe voix diclarerent qu'il m&ritait la mort.
Plawden demanda grace et plusieurs grands joignirent
leur voix A la sienne. Thtodoros se laissa flBchir. t A
cause de Plawden, dit-il, je consens A ce que tu vives
encore; mais tW porteras les fers a perpetuit.. ,
Le martyr n'echappait a la mort, ce jour-la, dernier
jour du mois de mai, que poor succomber sous le poids
des souffrances et des fatigues qu'on allait lui imposer. 11 continua de suivre les soldats dans leurs marches. Apres quelques semaines, il s'arreta, incapable
d'aller plus loin. Son pauvre corps amaigri avait Faspect d'un squelette. Bien qu'on eIt donn6 1'ordre
barbare de le contraindre a faire la route a pied on de
le laisser mourir sur le chemin, ses gardiens, par
piti6 pour lui, lui procurerent une monture; et comme
il n'avait pas la force de se tenir assis sur le dos de la
bete, on ly attacha pour 1'empecher de tomber.
La contrie que I'on traversait, incendi6e par les
habitants en fuite, rendait difficile le ravitaillement
de I'ari;z e. Les vivres firent defaut; A la famine suivit
le cholera. Ghebra Michael fut atteint. t Le bon Dieu,
6crit Mgr de Jacobis', semble avoir voulu confirmer
ce surnom de Keddous Gkiorghisque lai avaient dona6
les soldats; car ce fut le jour ot le calendrier abyssin
ramine la fete de cet ancien martyr qu'il appela a lui
son serviteur, pendant qu'il 6tait en pleine marche et
qu'il portait ses fers pour la gloire de Jesus-Christ.
Les troupes impbriales avaient transporti leur campement a Thi&rbtchia-Ghbbaba, sur les frontibres du
pays Ouallo, oA Theodoros poursuivait Sadik Danka,
le chef des tribus gallas de cette province. C'6tait la
1. Demimuid, op. cit., p. 372.
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derniere -tape du martyr. Appuy6 sur une pierre, i
l'ombre, dans le repos d'une halte, le fidele servitear

sentit son heure approcher. II l'annonca i ses corspagnons et aux soldats accourus a la premiere nouvelle
de son agonie. Comme inspire par l'esprit de proph6tie, il predit les malheurs qui allaient fondre sur
Theodoros et sur l'empire. n
Ce fut le 29 aoizt 1855 que le bienheureux martyr
quitta cette terre de souffrances pour recevoir la belle
recompense due A la ferinet6 de sa foi.

Les soldats, touch6s par les vertus de l'hMroique
pretre, le pleurerent ambrement. Apres avoir bris6
ses chaines, ils ensevelirent son corps avec respect
pres de la maison d'un Galla, sous un geneyrier.
Dieu le glorifia par des miracles. a De son tombeau,
raconte un schismatique', est sortie une source oir des
malades sont venus se laver et ont recouvr6 la sante.
Dans ce pays-la, ce tombeau est prfcieux et les gens
le gardent pour que personne n'y touche. n
Le pers6cuteur subit, pen apres, le chitimentde son
crime. L'arm6e de Th6odoros, d6cim6e par la famine
et les maladies, recula devant les troupes du roi des
Gallas, puis, attaquee par N6goussi6, neveu du roi
Oubie, subit de sanglantes d6faites. Le Tigr6 reconquit son ind6pendance et: les missionnaires, dilivr6s
pour un temps des entraves qui les emp&chaient de
precher l'tvangile, releverent les ruines, 6difiirent
des eglises, etablirent des chritientes et eurent la
joie de constater.une fois de plus combien itait vraie
cette parole connue : a Le sang des martyrs est la
semence des chritiens. »
Pierre COSTE.
i. Posititio super Martyrio et Signis CRomae, 1925], p. 64; Animadversiones R. P. Promoloris Fidei super dubio-: An constet de Marlyrio...
[Romae, 19251, p. 42.

ANCIENNES ANNALES

1627
Saint Vincent poursuit doucement et fermement
1'6tablissement de sa Congregation. Jusqu'ici, elle
n'avait que l'autorisation eccl6siastique, il lui fallait
quelque chose de plus, a cette 6poque oh le pouvoir
civil 6tait en harmonie avec le pouvoir religieux et oi
le roi etait consid&er comme l'6vque du dehors.
Voici un extrait du rgglemeqt des communautes
religieuses dress6 par l'assemblre gnderale du clerg6
de France en I635 et 1645,-confirmantdes ordonnances
semblables portbes en 1625.
a ART. 28..... Par la declaration du Roi... il est
d6fendu de faire aucun 6tablissement de monastere,
maison et communaut6 regulibre et religieuse, de l'un
ou de 1'autre sexe, en quelque ville et lieu dtu royaumc
que ce soit, meme des ordres ci-devant etablis, sans
expresse permission de Sa Majest6 et sans lettres
patentes signees par un des secr6taires .d'EStat et
scellees du grand sceau, et qu'au cas que sans icelles
il se fit aucun 6tablissement, Sa Majest6 veut qu'il
soit nul et comme non fait sans aucune esp6rance d'en
obtenir apres.
« Un arret du reglement du parlement de Rouen du
18 mars 1616, dit encore cette assemblee du clerg6,
fait les memes defenses et ordonne que les statuts des
nouveaux ordres ou congregations soient communi-
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ques au procureur general du Roi et vus en ladite
cour. Les nouveaux 6tablissements ne peuvent etre
faits au prejudice des anciens. )
Saint Vincent fit done des d6marches aupres du roi
pour obtenir la reconnaissance officielle de son Institut. Le roi 6tait alors Louis XIII.
II avait succ6dd a Henri IV en 16io et il devait
regner jusqu'en 1643. C'itait lui qui, peu de jours
apres son avenement, avait pourvu saint Vincent de
l'abbaye de Saint-LUonard-de-Chaumes (io juin i6io.
II avait autoris la Congr6gation -de l'Oratoire de
B6rulle par lettres patentes de I611. II fat de miame
pour la Congregation de la Mission en 1627. Voici
la teneur de ce document officiel:
t Louis, par la grice de Dieu Roy de France et
de Navarre, a tous presens et advenir,, salut.
( Nostre am6 -et feal Conseiller en nos Conseils, et
Chevalier de nos Ordres, Philippe- Eminuel de
Gondy, Comte de Joigny, nostre Lieutenant General bs
mers du Levant et General des Galkres de France;
Nous a fait dire et remonstrer que la feue Dame Franýoise-Marguerite Silly, sa femme, meue de charite
vers le pauvre peuple, ayant consid6r6 pendant
quelques annies que les habitans des villes estoient
assistez au spirituel par quantite de personnes de
scavoir et insigne pi6t6, et que ledit pauvre peuple de
la campagne demeuroit seul priv6 de ceste consolation et assistance, auroit, pour aulcunement y remedier,
donni et aumosn6 la somme dequarante-cinq mil livres
pour estre mise en rente, et le revenu en provenant
affect6 et destine par maniere de fondation i la nourriture et entretenement de quelques ecclesiastiques de
doctrine, pikt6 et capacit6 congnue; lesquels associ6s
*ensemble et vivant en commung, ayant prialablement
renonc6 aux conditions et employs desdites villes,
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s'appliqueiont entibrement et purement i 1'instruction

spirituelle dudit pauvre peuple, allant, du consentement des Prelats de cestuy nostre Royaume, chacun en
1'estendue de son diocese, prescher, confesser, exorter
et catechiser ses pauvres gens de village, sans en
prendre aulcune retribution en quelque sorte ou
maniere que ce soit; Nous suppliant humblement
d'avoir ladite fondation pour agreable.
" A ces causes, n'ayant rien tant en recommandation que les ceuvres de semblables piet6 et chariti, et
deument informi des grands fruicts que lesdits ecclesiastiques ont ja faicts en tous les lieux esquels ils
ont ete en mission, tant au diocese de Paris qu'ailleurs,
et desirant en ceste occasion gratifier et favorableiwcat traiter ledit sieur General; Sgavoir faisons que
mnois, de nos graces speciales, plaine puissance et
auctorit6 royale, avons, en agreant, autorisant et confirmant ladite fondation, dont le contract est cy
attache soubz le contrescel de nostre Chancellerie,
permis et permettons par ces presentes sign6es de
nostre main, ausdits ecclesiastiques de faire entre eux
ladite Congregation et Association pour vivre en commung, et vacquer du consentement desdits sieurs
Prlats, ausdits exercices de charit6, a la charge qu'ils
prieront Dieu pour nous et nos successeurs, ensemble
pour la paix et tranquilliti de I'Eglise et de cet Estat,
defendant a ceste fin a toutes personnes, de quelque
qualitA et condition qu'elles soient, d'apporter aucun
trouble et empeschemens ausdits prestres vivans en
commung, a l'exercice de leurs fonctions, et a leur
habitation en tels lieux de nostre Royaume qu'ils d6sireront; voulant en outre qu'ils puissent, et leur soit
loisible d'accepter et recepvoir tous legs et aulmosnes
qui leur pourroient cy-apr6s estre faictes, affin que
par le moyen d'icelles ils vacquent d'autant plus faci-
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lement a l'instruction gratuite de nosdits pauvres
subjects.
( Si donnons en mandement a nos amez et faaux
Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement,
Baillifs, Senechaux, Prevosts ou leurs Lieutenans et
autres nos Justiciers, Officiers et subjects, faire jouir
les Prestres de ladite Soci&6t et Congregation de
l'effet des presentes et icelles garder et observer inviolablement, cessant et faisant cesser tous troubles et
empeschemens a ce contraires; car tel est nostre plaisir.
Et affin que ce soit chose ferme et stable a tons jours,
nous avons faict mettre nostre scel & cesdites presentes.
a Donn6 a Paris au moys de may l'an de gr&ce mil
six cens vingt-sept, et de nostre reigne le dix-septiesme.
Sign6, Louis. Sur le reply, par le Roy, De Lomenie,
et scell& du grand sceau de cire verte enlacs de soye
(rouge et verte). n
On remarquera qu'il n'est aucunement question de
saint Vincent en cette piece; on ne parle que de
M. de Gondy, g6n6ral des Galeres; 6videmment, il
fallait un haut patronage comme celui du Lieutenant
General es mers du Levant, frire de l'archeveque de
"Paris, pour hiter la reconnaissance officielle de la
Congregation de la Mission; il est & remarquer qu'en
mai 1627, M. de Gondy itait pour lors Oratorien, car

l'annaliste de la maison des Ptreskde Saint-Honor6
marque an 6 avril : a Aujourd'hui, M. Philippe
Emmanuel de Gondi, apres avoir soutenu avec ferveur
les 6preuves auxquelles notre R. P. Superieur g6n6ral I'a mis, a etR requ parmi nous- et a pris la soptane. )
La fin principale de la nouvelle association, d'apres

l'acte cit6 plus haut, est 1'6vang6lisation des gens de
la campagne, les habitants des villes 6tant bien

-

553 -

assistes; on voit, par cette expression, que saint Vincent ne vent pas, suivant la recommandation lu parlement de Rouen 1616, que sa Congr6gation porte prejudice a une autre, particulierement a celle de l'Oratoire, car si nous relisons les lettres patentes de 1611
concernant les Oratoriens, nous y verrons que a leur
principal but est... d'instruire le peuple tant en ladite
ville de Paris qu'es faubourgs d'icelle et autres villes
du diocese en la doctrine de J6sus-Christ ». Saint
Vincent laisse done aux Oratoriens et autres pretres,
soit religieux soit s6culiers, le soin des habitants des
villes; il ne vent pour son lot que ceux qui sont
d6laiss6s, c'est-a-dire les habitants des champs; il
parait, d'aprbs Collet, que cela deplut a quelques
eccl6siastiques de voir constat6 officiellement par le
Roi que ledit pauvre peuple de la campagne etait
priv6 de la consolation et assistance spirituelles; cela
pouvait n'etre pas exact pour les paroisses connues
par les eccl6siastiques en question, mais il n'en 6tait
pas moins vrai que ce n'6tait que trop reel pour un
grand nombre de paroisses que connaissait saint
Vincent.
Le roi Louis XIII parle d'une seconde regle de
notre Institut qui est de pr&cher gratuitement. Evidemment, d'apres saint Paul, le pridicateur a droit de
vivre de sa pr6dication et le grand ap6tre nous dit
que lorsque-la sainte ecriture recommandait de ne
pas lier la bouche au boeuf qui triturait, elle ne visait
pas tant les boeufs que les pr6dicateurs: non curaest de
bobus; le pr6dicateur a done le droit de vivre de sepredications; il est juste que les fiddles lui donnent ce
dont il a besoin materiellement pendant que lui donne

aux fideles ce dont ils ont besoin spirituellement; c'est
la loi que celui qui sert k-l'autel vit de l'autel. Et cela
est requ partout. Et Notre-Seigneur et les ap6tres.
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agissaient ainsi et si saint Paul a refus6 de recevoir de
la part de quelque chr6tient6, c'itait pour des raisons
particulieres, et il a accept6 de la part d'autres chritientis.

De m=me, saint Vincent ne miconnait pas tous ces
principes, qui l1gitiment le denier du culte, il ne renit
pas les exemples honorables en Vens contraire, mais
ayant pris, lui et sa Congr6g..tion, pour objectif les
pauvres, il ne vent pas que la question d'argent soit
un obstacle a leur evangelisation. De plus, il devait
aller au-devant de certaines craintes justifibes; les
acures des campagnes 6tant deja pauvres et ne recevaat
qu'ua tres maigre casuel, il aurait pu se heurter a des
difficultes de leur part s'il avait accept6 de l'argent
des populations; telles sont les raisons de cette gratuit, des missions.
Le roi Louis XIII se dit a diment inform6 des
grands fruits que les missionnaires ont d6ja faits ) et
son temoignage est corroborb par un grand nombre
d'autres; m me en 1627, deux ans seulement apris la
fondation de la Congr6gation, les ouvriers apostoliques etaient c6lbres dans une grande partie de la
France; nous en avons pour garant une lettre, qui
nous a 6t- conservie par Abelly, d'un abb, fort
c6lebre qui 6crivait a saint Vincent en decembre 1627:
t Je suis de retoar d'un grand voyage que j'ai fait ena
quatre provinces. Je vous ai deji mand6 la bonne,
odeur que r6pand dans les provinces oii j'ai Rt6 l'institution de votre sainte Compagnie qui travaille pour•
1'instruction et pour l'edification des pauvres de la~
campagne. En v6rit6, je ne crois pas qu'il y ait riesa
en. l'glise de Dieq de plus 6difiant ni de plus digne
de ceux qui portent le caractere et I'ordre de Jbsus-Christ. I1faut prier Dieu qu'il donne l'infusion de sows
esprit de perseverance & un dessein si avantageux-
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pour le bien des ames, A quoi bien peu de ceux qui
soot d6di6s as service de Dieu s'appliquent comme it
faut. n
' C'est pour assurer la continuation de ce bien que le
roi Louis XIII agree, autorise et confirme la fondation faite par M; et Mme de Gondi; les missionnaires
pourront vivre en commun, its pourront vaquer B leurs
fonctious du consentement des prblats; ils pourront
accepter et recevoir des legs et des aum6nes et nul ne
pourra Ieur apporter trouble et emp&chement.
Voila la Congregation munie de la personnalitecivile; c'est une congregation autoris&e; cet acte est
souverainement important pour notre histoire, il sera
rappel6 souvent dans le cours des trois siecles de la
vie de notre Compagnie; ii expliquera la conduiteparticulihre que nous avons jouee en certaines circonstances Al'eacontre d'autres congregations qui n'avaient
pas, comme nous, une semablable reconnaissance.
qu'une fois, dans ce long
Cet acte n'a et6 infirmr
espace de temps, et encore ce ne fut que pour
quelques annies, et m&me cela ne parut jamais au
Bulletin des Lois, et dans ces trois sicles; A part
l'eclipse dont nous venons de parler, que la France ait
ute
une monarchie, un empire, une rtpublique, la
Congregation de la Mission a toujours ete et est
toujours une Congregation autoris6e.
Le roi Louis XIII n'a pas impost, en retour de son
approbation, des messes on des offices; il s'est content6 de demander qu'on prie Dieu ( pour lui et ses

successeurs, ensemble pour la paix et la tranquillit6
de 1'glise et de l'Etat ,.

C'est ce que nous avons toujours fait, en particulier
par les trois De profundis que nous r&citons chaque
jour pour les bienfaiteurs difunts et par les deux
Miserere que nous-rkcitons aprbs les repas pour les
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bienfaiteurs vivants. Quant a la paix et tranquilliti de
l'Pglise et de 1'Etat, nous n'avons pas de priere
spiciale, mais c'est une de nos intentions secondaires
dans les messes et breviaires que nous disons Nons
avons toujours contribui par nos paroles et nos actions
a cette paix et tranquillit6, nous n'avons jamais 6ti des
perturbateurs, mais plut6t des pacifiques et quelquesuns nous Pont reproch6, quelquefois avec acrimonie;
laissons dire et continuons la ligne de conduite sagement trac6e par Notre-Seigneur : Rendons a Dieu ce
qui est a Dieu et a Cesar ce qui est a Cesar.
La Congregation est maintenant un etre civil; elle
peut poss6der et passer des actes notaries, en tant
que congr6gation; aussi la maison des Bons-Enfants
qui, jusqu'ici, n'avait it6 confr6ee qu'i M. Vincent de
Paul, en tant que simple particulier, va etre unie a la
Congregation en tant que congregation. L'acte
d'union est du 8 juin 1627; il est r6dig6 en latin, nous
en donnons le r6sume :
a Nous, Jean-Francois de Gondy, archeveque de
Paris, faisons savoir que :
a Vu une supplique faite par Maitre Vincent de
Paul tendant a unir a la Socit&6 des pr&tres de la Mission la primaut6 et la chapellenie du college des BonsEnfants;
, Vu le contrat de fondation de ladite Compaguie;
< Vu 1'homologation dudit contrat;
Vu l'enquete de commodo et incommodo faite par
V
Maitre Denys Leblanc, chanoine, archidiacre de Bue,
vicaire gendral;
a Vu les. t6moignages nombreux sur la cessationancienne des ecoles dudit college et la caduciti et les
ruines imminentes des batiments;
a Vu l'utilit6 ividente pour 1'iglise, le diocese,
L.

.*
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l'-tat, a faire cette'union en faveur de ladite Compagnie;
" Vu l'accroissemena
special et les fruits particuliers op6ers les annbes pric6dentes par lesdits pretres
de la Mission, tant et' de si grands travaux entrepris
pour le salut des ames, le zele incroyable, le soin assidu qu'ils apportent a soulager et r6conforter la
r6publique chritienne, les missions nombreuses qu'ils
ont donn6es dans les villages de ce diocese et de diverses provinces du royaume, tant pour catichiser les
ames des paysans que pour soulager leurs consciences
par la sainte exomologese et pour remplir a leur 6gard
d'innombrables offices de pikte, de charite, de religion;
a Vu la r6signation faite par Maitre Vincent de
Paul, dernier principal et chapelain dudit college et'
possesseur pacifique, r6signation faite par Maitre
Pierre de Glanderon, chanoine de Saint-Denys-au-Pas,
procureur dudit Vincent;
4 Nous, Francois de Gondy, vu tout ce qui precede,
avons conf6er et accord6, conferons et accordons a ladite Soci&tA des pritres de la Mission tous les droits
dudit Vincent, avons uni, annexe et incorpor6, unissons, annexons et incorporens par les pr6sentes lesdites principalit6 et chapellenie des Bons-Enfants;
SA charge pour lesdits Pires de la Mission de dire
ou faire dire les messes et offices de fondation, ainsi
que les autres charges ktablies sur le college, en particulier ce qui est contenu dans la fondation de deux
boursiers et. dans le testament de feu Maitre Jean
Pluyette, ainsi que la pension annuelle de deux cents
livres de Tours, crbe par autoritb apostolique, en faveur de Maitre Louis de Guyard, docteur en thiologie,
protonotaire du Saint-Siege, sa vie durant, et enfin tout
ce qui a 6t6 institue pour la gloire de Dieu et le bien
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de 1Eglise, lesdits prtres l'observeront en m&me
temps que les exercices de la Mission, le tout exactement, int6gralement, inviolabl•ment, comme il convient
a des bommes pratiquant la piete et la religion;
a C'est pourquoi nous ordonnons an pretre on notaire apostolique qui en sera requis de mettre lesdits
pretres en possession corporelle, r6elle et actuelle de la
primautd et de la chapellenie des Bons-Enfants.
« En foi de quoi, nous avons expedid les lettres prdsentes par Maitre Jean Baudouyn, licencie en droit
canon, notaire jur6 de la curie archidpiscopale, secretaire ordinaire de notre archevch&.
i Donne a Paris, le 8 juin 1627, en notre conseil, en
pr6sence de Maitre PierreHeudebert et de Maitre Guillaume Thomas, benificies, timoins appelss ad h•c.
,cPar mandement de 'archeveque,
- ( BAUDOUYN. )
Remarquons que, dans cette piece, de Paul est 6crit
en deux mots et non pas en un; quand Vincent signe
une piece il 6crit Depaul en an mot; quand on parle
de lui, on 6crit De Paul en deux mots.
En vertu de cette piece, la prise de possession du
college des Bons-Enfants au nom de la Congrdgation
de la Mission eut lieu Ie 15 juillet 1627; nous en avons
'acte officiel en latin. Ce fut Pierre Legay, notaire
jur6 de la curie archiepiscopale, dument immatricul6 a
Paris, demeurant an vico novo (bourg neuf, awe neuve)
de la Bienheureuse Vierge Marie, qui presida la cr&emonie; y'assistaient Vincent de Paul, Francois du Coudray, Jean de la Salle, Jean B6cu, Antoine Lucas,
pr&tres de la Mission; Jean Jourdain, laique, et Jacques
R6gnier, clerc du diocese d'Amiens; on fit toutes les
ciremonies en usage dans pareille circonstance : Vincent entra dans la maison et dans la chapelle, recut
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l'eau binite, pria Dieu devant I'antel, baisa le meme
autel, sonna la cloche; le notaire lut la mise en possession, la publia, la notifia, personne ne s'y opposant
ni la contredisant.
Le college des Bons-Evfants 6tait donc d6sormais a
la Congregation de la Mission.
Le 15 septembre de la mime annie 1627, le roi
Louis XIII confirma l'union da college des Bons-Enfants a la Congregation de la Mission :
a Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de
Navarre, i nos amez et feaux conseillers, les gens
tenant notre Cour de parlement a Paris, Prev6t dudit
lieu, son lieutenant et autres nos justiciers et officiers
qu'il appartiendra, salut.
c Nos bien amez, les prttres de la Mission, fondez le
17 avril 1625, en cettui notre royaume, de notre autorit6 et consentement, par le sieur comte de Joigny,
chevalier de nos ordres, notre lieutenant g6nral ez
mers de Levant et gen6ral des Galeres de France, et
feue dame Franqoise-Marguerite de Silly, baronne de
Montmirel, son 6pouse, pour aller de village en village prescher, confesser, instruire et catichiser gratuitement le pauvre peuple de la campagne, Nous ont
fait dire et remontrer que le sieur Archeveque de Paris

ayant uni, annexb et incorpor6 a leur communaute6
perp6tuit6, par acte du 8 juin dernier, le logis, principauti et chapelle du collhge des Bons-Enfants, scis
en notre bonne Ville de Paris, joignant Ia porte SaintVictor, sur la r6signation qui en avait At6 faite en ses
mains par Maitre Vincent de Paul, pretre du dioc&se

d'Acqs, licenci6 en droit canon, dernier titalaire et
paisible possesseur desdits collge et chapelle, ils en
auroient pris possession par autre acte du 15 juillet en
suivant,, Nous requ6rans pour la siret: et validiti de
la chose leur accorder nos lettres a ce necessaires.
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u A ces causes, apres avoir fait en notre Conseil lesdits actes d'union et prise de possession cy attaches
sous le contrescel de notre chancellerie, et dunient informez de la charit6 que les pretres de ladite Mission
exercent journellement a la consolation et salut des
ames de nosdits pauvres sujets, Nous, de notre grice
speciale, pleine puissance et autorit6 royale, avons
lou6, gre6, confirm6 et approuv6, louons, greons, confirmons et approuvons par ces pr6sentes signees de
notre main ladite union de ladite principauteet chapelle
dudit college des Bons-Enfants faite en faveur desdits pr&tres de ladite Mission, a condition toutefois que
ledict college demeurera soumis et d6pendra du recteur de 1'Universit6 dudict lieu en la mesme forme et
maniire qu'il l'estoit cy devant et tout ainsy que les
autres colleges de ladicte Universite, et que las
pr&tres de ladicte Mission seront tenus d'observer et
entretenir toutes les charges portkes par les fondations desdits college et chapelle; voulons et nous
plaist que lesdits pretres de ladite Mission et leurs
successeurs A perpttuite en jouissent, ensemble des
maisons, droicts, honneurs, privileges, fruicts et revenus y appartenans, et qui en dependent tant et si
longuement qu'ils s'appliqueront A I'ceuvre desdictes
missions.
c~Si vous mandons, et commettons par ces dictes patentes que lesdits actes d'union et prise de possession
vous ayez A faire registrer au greffe de nostre dicte
cour, et du contenu en iceux jouir, et user plainement,
paisiblement, et A tousjours lesdicts pretres de ladicte
Mission sans leur mettre ni souffrir leur estre faict,
mis ou donn6 aucun trouble ou empeschement, au
contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit
chose stable A tousjours nous avons faict mettre notre
scel a ces dictes patentes.
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c Donne A Saint-Germain-en-Laye, le 15 septembre,
I'an de grace mil six cent vingt-sept, et de notre regne
le dix-huictiesme. Signe : Louis. u
Et, plus bas : a Par le roy, Le Beauclerc. Sign6 et
scellb du grand sceau. n
La maison des Bons-Enfants avait it6 donnie aux
missionnaires pour leur permettre de se retremper
apris leurs missions, d'y mener la vie de communaut6
et de s'y preparer a de nouveaux travaux. Nous voyons
dans deux lettres de cette ann&e que saint Vincent et
ses compagnons s'adonnaient avec ardeur a cette
grande ceuvre. Une lettre du 8 octobre 1627 nous montre
saint Vincent prechant a Verneuil. Une autre lettre,
qui n'est jas datee et que M. Coste pense 6tre d'octobre 1627, contient cette phrase : En ces pays de Poitou et des Civennes, qui montre qu'on y donnait des
missions. Le mois suivant, novembre 1627, saint Vincent se trouvait engage . travailler dans la province
de Lyon. On voit que notre bienheureux Pere ne se
minageait pas: 4(Je vous 6cris environ la minuit, un
peu harasse, (lettre 15), et qu'il parcourait la France,
non pour voir du pays mais pour gagner des ames.
Dans ces missions, nous constatons a cette 6poque
le souci constant qu'a Vincent de soulager les pauvres et
d'6tablir des confreries de la charitd. II en est question
dans toutes les lettres datees de cette 6poque. Louise
de Marillac lui &crit le 5 juin : , L'ouvrage que sa
charite m'a donni est fait. Si les membres de Jesus
en ont besoin et qu'il vous plaise, mon Pere, que je
vous 1'envoie, je n'y manquerai pas. Je n'ai pas voulu
le faire sans votre commandement. ) (Lettre 14.) La
lettre 15 de saint Vincent remercie Louise de Marillac de 1'avis qu'elle lui donne de la charite de Mile du
Fay et demande qu'on envoie deux on trois chemises
a Mile Lamy, A Gentilly, pour la charit6 de ce lieu-Ia.
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La lettre 16 dit qu'on itablit la charit6 A Verneuil,
(( o nous trouvons de tres grandes necessilts temporelies jointes aux spirituelles, quantit6 de huguenots
qu'il y a, riches, se servant de quelques soulagements
qu'ils donnent aux pauvres pour les corrompre ); la
meme lettre demande qu'on envoie de plus quatre
chemises. La lettre 17 remercie Mile du Fay du bean
et bon present qu'elle a envoy6 et dit que Vincent est
rentrE la veille, venant de pr&cher une mission. La
lettre 18 parle de I'argent, de Ia charite de Mile du.
Fay et approuve l'usage que Louise de Marillac d6sire
en faire, a etant, ajoute saint Vincent, bien aise de la
resolution que ces bonnes files out prise de mettre
tout en commun ).
Nous avons sur les' CharitCs de cette epoque un
document plus explicite, c'est 1'acte d'dtablissement
de la confrerie de la Chariti de Montreuil. C'est le
premier que nous connaissions pour le diocbse de
Paris. Aussi m&rite-t-il qu'on s'y arrate un pen. En
voici d'abord le texte :
a Nous, Vincent de Paul, pr&tre, licenci6 en droit
canon, principaldu college des Bons-Enfants, joignant
la porte Saint-Victor, en vertu du pouvoir nous donne
par Mgr i'Illustrissime et Reverendissime Jean-FranCois de Gondy, archev&que de Paris, d'eriger et 6tablir
la Confr6rie de la Charite As lieux de son diocese que
nous jugerons etre convenables, avons, de I'autoriti
susdite et du consentement des habitants de Ia paroisse
de Montreuil, sur le bois de Vincennes, icelle .rig6e
et etablie,- rigeons et 6tablissons audit Montreuil; et
pour 6viter la multiplicit6 de confrbries, avons, do
consentement de la Confrerie du Saint-Nom de J6sus,
uni et incorpork, unissons et incorporons ladite Confrerie de la Charite a celle du Saint-Nom de Jesus
6tablic audit Montreuil, au moyenque lesdits confreres
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ont promis et promettent de pratiquer les saints exercices suivants, qui ont accoutumi de se pratiquer en
ladite confrerie de la Charit6, qui sent :
A D'assister spirituellement et corporellement tons
les pauvres malades de ladite paroisse de Montreuil :
spirituellement, en aidant b bien mourir ceux qui
tendront a la mort, et faisant faire resolution de ne
jamais plus offenser Dieu & ceux qui guiriront; et corporellement, en leur administrant toutes les choses
n&cessaires pour leur nourriture et medicaments, apris
qu'ils auront Wt6 confesses et communiis.
4c Qu'I cet effet lesdits confreres et sceurs serviront,
chacun leur jour, selon 1'ordre du pain bWnit, lesdits
pauvres malades; leur apprkteront diner et a souper
et leur apporteront a leurs maisons; donneront a
chaque malade autant de pain qu'il en pourra manger,
demi-chopine de vin, mesure de Paris, par repas, et
cinq onces de mouton on de veau au diner, autant au
souper, Es jours de chair; et es jours maigres, deux oeufs
et un peu de bearre, le matin, avec un potage, et le
soir autant. Et seront admis lesdits pauvres malades
au soin de ladite confr6rie et congidiis par M. le cure
et les maitres d'icelle.
ccQue pour subvenir a la d6pense de la nourriture
desdits malades, lesdits confreres et sceurs queteront
chacun tour a tour, les dimanches et fetes, en ladite
iglise de Montrenil, etbailleront la quete le m&me jour
au tr6sorier, qui sera l'un des maitres de ladite confr-rie de Saint-Nom de Jesus, en la pr6sence de
I'autre, qui tiendra Ie contre-rble desdites quotes.
it Que l'argent de ladite confr6rie scra garde dans
un coffre a trois clefs, dont chacun des maitres gardera la sienne, afin que I'un d'eux ne puisse toucher h
1'argent sans I'autre; et que, pour le courant de la
d6pense, le tr6sorier, qui sera I'un desdits maitres,
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gardera quatre 6cus, et non plus, entre ses mains, et
sera tenu de rendre compte en la presence des habitants de la paroisse, au jour porte par le rIglement de
ladite confrerie du Saint-Nom de Jesus. Et afin que
chaque confrere sache mieux ce qu'il est oblige de
faire, le present reglement sera lu tout haut a 1'eglise
par M. le cure, ou par tel autre qu'il lui plaira, tous
les premiers dimanches du mois, apres vepres, un an
durant, et aprbs cela, une fois l'an, le jour de la fete
de ladite confrerie, apris vepres, le tout sans obligation a pech6 mortel ni viniel.
t Fait audit Montreuil, I'onzieme jour du mois
d'avril mil six cent vingt-sept, en pr6sence des soussign6s.

( VINCENT DE PAUL.

, FRANC(OIS), archev. de Paris. n
Ce document est interessant a plus d'un titre.
D'abord la Confr6rie de la Charit6 est unie a celle du
Saint-Nom de Jesus pour iviter la multiplicit6 de
confriries. Que saint Vincent est done sage dans sa
devotion! Voici une confrerie deji existante, celle du
Saint-Nom de Jesus! Il ne va pas 6tablir la sienne par
force, au risque de detruire l'ancienne, comme le font
malheureusement plusieurs novateurs en fait de confreries et de d6votions; ils en etablissent de nouvelles
qui detruisent les anciennes. Saint Vincent est plus
sage. Une confr6rie existe. II greffera la sienne sur
celle-lU. La confrerie du Saint-Nom de Jesus est une
oeuvre de piet6. Saint Vincent orientera cette pi6t6
vers la charit6. C'est parfait. II serait a souhaiter que
dans les manuels de pi6t6 a 1'usage des diff6rentes
cat6gories de personnesau lieu de multiplier les pratiques de d6votion, on rappelit que la vraie religion,
la vraie pi6t6, consistent a faire du bien aux pauvres,
religioimmaculata. Quel bien on ferait aux femmes et
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aux jeunes filles si on les orientait dans cette vote, an
lieu de leur apprendre mille et une pratiques!
II n'est pas question dans ce reglement ni des officieres ni de leur election, car ce sont les memes que
celles de la confrerie du Saint-Nom de Jesus.
On remarquera que cette Confrerie de la Charite
est une confr6rie mixte, composee d'hommes et de
femmes, de confreres et de sceurs. Deja Vincent avait
essaye en plusieurs endroits, i Joigny en 1621, i
Macon la m&me annee, a Courboin en 1622. Vincent
n'a done pas seulement r6uni les femmes pour la
charite, il a voulu aussi reunir les hommes; car la charite n'est pas le devoir special des femmes, elle oblige
aussi les hommes; et les conferences d'hommes aussi
bien que celles de femmes ont eu raison, au dix-neuvirme siecle, de prendre saint Vincent pour leur patron.
Si maintenant nous examinons la correspondance de
saint Vincent en cett e annee 1627, nous retrouvons
d'abord deux correspindantes que nous connaissons
de*j, Miles du Fay et Le Gras, et une que nous ne
connaissons pas encore, sainte Chantal.
Les lettres & Mile du Fay sont pleines de tendresse
delicate: c Je nevous ai point donn6 avisde mon depart.
Ne le pardonnerez-vous pas bien? Mais, je vous en prie,
comment votre cceur a-t-il regu cela? N'a-t-il point
tance le mien de rudesse? Or sus, j'espere qu'ils
s'accorderont bien ensemble en celui qui les contient
qui est celui de Notre-Seigneur. ),Remarquons, en
passant, la devotion speciale de notre saint Fondateur
pour le coeur de Notre-Seigneur et en meme temps la
comprehension exacte qu'il en a, cette devotion etant
destinee a faire de tous les chretiens un seul cceur,
une seule ame. Coeur de Jesus, roi et centre de tous
les coeurs.
Une autre lettre de la m&me epoque, adressee a la
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mcme Mile da Fay, commence ainsi : Je rends mile
millions d'actions de graces de ce beau et bon prseat
que voas nous avez envoyS, Mademoiselle n, et se iet
mine par la mime mention du ccuar de Notre-Seignew
que la lettre prc6edente, eny ajoutant I'amour de i
sainte Vierge. Voici cette finale qui cadre si biot
avec les deux ccears de la M6daille Miraculeuse: a
vous supplie de me continuer (votre bienveillance),
Mademoiselle, et de croire que mon cceur reqoit one
consolation que je ne vous puis exprimer en la couo
fiance qu'il est un avec le v6tre et celui de Notre
Seigneur et qu'ils font un m&me amour en celui dt
mime Seigneur et de sa sainte Mere. »
Les lettres de saint Vincent & Louise de Marillac
sont moins tendres que celles adressces &Mile du Fay.
Elles visent surtout a recommander -la bienhearease la simplicit6, l'humiliti, la tranquillite; c'est
qu'en effet, d'apres une lettre que Mile Le Gras adresse
a saint Vincent le 5 juin 1627, elle nous apparatt
a impatiente dans son esprit, tant pour le long sejo•y
pass6 que sur I'apprehension de Pavenir et de -t
savoir le lieu ohi vous allez apres celui ot vous etes ,
Cependant, elle s'efforce de pratiquer la patience.
'i Je veux attendre avec tranquillit, I'beure de Dieu etreconnaitre que mon indignit6 la retarde. u Ce n'taitl
pas seulement 1'absence de saint Vincent qui inquiktait i cette 6poque Louise de Marillac, c'itait encore
1'iducation de son fils Michel; elle annonce a saint?
Vincent,-le 5 join 1627 I i Enfin, mon Tres Honor<
Pere, apres un peu d'inqui6tude, mon fils est au col-.
ltge. ) La m&me lettre parle de deux jeunes filles qatu
la bienheureuse 6tait disposie a recevoir : I'une deBourgogne, 1'autre d'Aubervilliers. Pourquoi ces,
jeunes filles? Etait-ce pour servir de femmes de
chambre? Etait-ce dans un autre but? Y a-t-il dans ces
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deux personnes un premier commencement de-noviciat
meditA par Louise? Nous ne pouvons que faire des
conjectures.
Une troisieme personne, avec laquelle nous voyons
saint Vincent en relation, c'est sainte Chantal, fondatrice de laVisitation, alors Ig4e de cinquante-cinq ans;
la lettre que nous a conserv6e Abelly nous fait pne'trer dans l'int&rieur de la sainte beaucoup mieux que
ne le ferait un sermon. Nous y voyons une ame tourment6e en sa partie infirieure, calme en sa partie sup6rieure; consolation pour tant d'Ames religieuses qui
experimentent les mames sentiments. En la partie inf6rieure de son ame, sainte Chantal est tourment&e, son
imagination la peine grandement entous ses exercices;
elle 6prouve un surcroit d'ennuis dans sa charge qui
abattent son corps et son esprit; Notre-Seigneur permet
d'autres difficultis, voilA pour la partie inf6rieure.
Mais pour la partie superieure, la sainte benit Dieu de
tout; U il n'y a rien i redire a ce que Dieu fait ; elle
n'a ni d6sirs, ni intentions; chose a aucune ne me tient
que de vouloir laisser faire Dieu; encore je ne le vois
pas, mais il me semble que cela est au fond de mon
Ame. Je n'ai point de vue ni de sentiment pour I'avenir, mais je.fais a l'heure pr6sente ce qui me semble
etre nicessaire i faire sans penser plus loin m. On reconnait, dans cette ouverture de la sainte, un echo
des conseils de saint Francois de- Sales et de saint
Vincent de Paul : ne pas.enjamber sur la Providence,

la c6toyer.
Tout ce que nous venons de rappeler de cette
ann6e 1627 nous montre en Vincent de Paul un

homme sage, d6vou6, plein de coeur, un fondateur de
congregation et de confreries prudent et avise, un
directeur d'ames ferme et bon, un pretre selon le
coeur de Dieu, le modile des pr&tres.

HISTOIRE DES SCEURS DE CHARITE
DE SAINT VINCENT DE PAUL
par M. MLLON (Suite)

CHAPITRE III

ORGANISATION
SoU.4aRE. - i. Les Regles; Confirences de saint Viacentd
Paul sur les Regles. - z. Le costume des Filles de la
Charite. - 3. Asc6tisme.

Comme on l'a dit, les Filles de la Charit6, d'abord
furent, en quelque sorte, logies sous la tente, ains
que les enfants d'Israel. Elles avaient enfin tros*
une demeure stable, en se transportant au faubouig
Saint-Denis, en face de la maison de Saint-Lazarei
risidait saint Vincent de Paul. La, allait se poursaime
l'organisation definitive de la Communauti.
Or, cette organisation riclamait, aussitot que ce
serait possible, la r6daction des-rgles.
Deja, dans le statut que nous avons cit6, se trowesat
fixes le but de 'oeuvre et les points essentiels. Mais
c'est dans les regles, basees sur I'expirience acquise
peu i pea, que seront indiquas d'une maniere pWe
d6taillie les moyens d'arriver aussi facilement et aws
sirement que possible au but que l'on se propose.
Les Filles de la Charit6, qui exercaient depuis de
nombreuses ann6es d6ji leurs ceuvres, n'avaient poit
encore de rtgles arr&tees.
Fidle a la maxime qu'il avait apprise de JissChrist et qu'il avait appliquie a sa Congregation de

- 569 Missionnaires, Vincent voulut faire avant d'enseigner;
avant de formuler des regles par 6crit, il voulut qu'elles
prissent corps et vie dans la pratique et dans l'exp6rience. Et ici encore, les faits lui donnerent raison.
Qui pouvait prevoir, au commencement, pour les Filles
de la Charit6, un tel progres, une telle multiplicit6
d'emplois? et si l'on eft aussit6t donn6 des regles, ces
regles, applicables seulement au service des paroisses,
ne l'eussent pas te6 au service des ecoles, des prisons
et des h6pitaux. Car bient6t ce n'6tait plus une
congr6gation homogine, appliquee A un seul objet,
A constituer, mais plusieurs congregations dans une
a ramener vers un centre vital et A faire rayonner aux
divers points d'une circonference vaste comme la
charit6 et la misere humaine : c'est-A-dire qu'a des
rigles communes destinees A lier tous les membres en
un mnme corps et A les faire vivre d'une meme vie, il
fallait ajouter, sans rompre le concert, des regles
particulibres, aussi nombreuses et aussi diverses que
leurs occupations. Une longue pratique, des exp6riences multiplibes, pouvaient seules conduire A bonne
fin de telles constitutions'.
Les regles communes des Filles de la Charit6 sont
divis6es en une dizaine de chapitres. Le d6but traite
des vertus fondamentales et contient le tableau de la
vie hors des cloitres que nous avons d6ej mentionn6 et
des vertus requises dans le nouvel Institut pour s'y
sanctifier. On y lit :
De la fin et des vertus fondamentales de l'Institut
des Filles de la Charit6. Cette fin est d'honorer NotreSeigneur Jesus-Christ comme la source et le modele
de toute charit6, le servant corporellement et spirituellement en la personne des pauvres, soit malades,
i. Maynard, t. III, p. 201, 232.
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HISTOIRE DES SCEURS DE CHARITE
DE SAINT VINCENT DE PAUL
par M. MILON (Suite)

CHAPITRE III

ORGANISATION
SOMMAIRE. - i. Les Regles; Confirences de saint Vincent de
Paul sur les Rigles. - 2. Le costume des Filles de la
Charite. - 3. Ascitisme.

Comme on Pa dit, les Filles de la Charite, d'abord
furent, en quelque sorte, logees sons la tente, ainsi
que les enfants d'Israel. Elles avaient enfin trouvC
une demeure stable, en se transportant au faubourg
Saint-Denis, en face de la maison de Saint-Lazare oi

residait saint Vincent de Paul. La, allait se poursuivrel'organisation definitive de la Communautd.
Or, cette organisation riclamait, aussit6t que ce
serait possible- la redaction des-rlgles.
Deja, dans le statut que nous avons cit6, se trouvent
fixes le but de I'ceuvre et les points essentiels. Mais
c'est dans les regles, bas6es sur 1'experience acquise
peu a pen, que seront indiques d'une maniere plus
ditaillke leg moyens d'arriver aussi facilement et aussi
siirement que possible au but que l'on se propose.
Les Filles de la Charit6, qui exerqaient depuis de
nombreuses ann6es d&jh leurs oeuvres, n'avaient point
encore de regles arr&tees.
Fiddle a la maxime qu'il avait apprise de JesusChrist et qu'il avait appliqu6e &sa Congr6gation de
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Missionnaires, Vincent voulut faire avant d'enseigner;
avant de formuler des regles par 6crit, il voulut qu'elles
prissent corps et vie dans la pratique et dans l'exp6rience. Et ici encore, les faits lui donnerent raison.
Qui pouvait pr6voir, au commencement, pour les Filles
de la Charit6, un tel progres, une telle multiplicit6
d'emplois? et si I'on eut aussit6t donn6 des regles, ces
regles, applicables seulement au service des paroisses,
ne l'eussent pas 6te an service des 6coles, des prisons
et des h6pitaux. Car bient6t ce n'6tait plus une
congregation homogene, appliquie a un seul objet,
a constituer, mais plusicurs congregations dans une
a ramener vers un centre vital et a faire rayonner aux
divers points d'une circonference vaste comme la
charitA et la misere humaine : c'est-a-dire qu'i des
regles communes destinbes a lier tons les membres en
un meme corps et a les faire vivre d'une meme vie, ii
fallait ajouter, sans rompre le concert, des regles
particulibres, aussi nombreuses et aussi diverses que
leurs occupations. Une longue pratique, des experiences multipliees, pouvaient seules conduire a bonne
fin de telles constitutions'.
Les regles communes des Filles de la Charit6 sont
divisees en une dizaine de chapitres. Le d6but traite
des vertus fondamentales et contient le tableau de la
vie hors des cloitres que nous avons djiA mentionn6 et
des vertus requises dans le nouvel Institut pour s'y
sanctifier. On y lit :
De la fin et des vertus fondamentales de 1'Institut
des Filles de la Charit6. Cette fin est d'honorer NotreSeigneur J6sus-Christ comme la source et le modele
de toute charit6, le servant corporellement et spirituellement en la personne des pauvres, soit malades,
I. Maynard, t. 1lI, p. 20o,
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soit enfants, soit prisonniers ou autres, qui, par
honte, n'osent faire paraitre leur n6cessit6. Pour
correspondre dignement A une si sainte vocation et
imiter un exemplaire si parfait, elles doivent tacher
de vivre saintement et travailler avec grand soin a
leur propre perfection, joignant les exercices intirieurs de la vie spirituelle aux emplois exterieurs de
la charite chritienne.
Encore qu'elles ne soient pas dans une religion, cet
6tat n'ktant pas convenable aux emplois de leur
vocation, neanmoins, comme elles soat beaucoup plus
expos6es au dehors que les religieuses, n'ayant ordinairement pour monastere que les maisons des malades,
pour cellule qu'une chambre de louage, pour chapelle
que 1'6glise de la paroisse', pour cloitre que les rues
de la ville ou les salles des h6pitaux, pour cl6ture que
l'obiissance, pour grille que la crainte de Dien, et
pour voile que la sainte modestle, elles sont obligees,
par cette consid6ration, de mener, au dehors ou au
dedans, nne vie aussi vertueuse, aussi pure, aussi
6difiante, que de vraies religieuses dans leur monastere.
Avant'tout, elles feront plus d'estime du salut de
leur Ame que de toutes les choses de la terre; elles
fuiront le p6ch6 mortel plus que la mort, et le pbch,
veniel de toutes leurs forces; et, pour meriter la
recompense promise par Notre-Seigneur aux serviteurs
des pauvres, elles s'appliqueront a acqukrir les trois
vertus chretiennes d'humilit6, de simplicitk et de
charit6, qui sont comme les trois facult6s de l'Fme de
tout le corps et de chaque membre, et comme l'esprit
propre. de leur compagnie.
Le chapitre II contient ces indications :
Servantes des pauvres, elles honoreront la pauvret&
de Notre-Seigneur en vivant elles-mames pauvrement-
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-Elles mettront tout en commun a l'exemple des premiers chretiens, et aucune ne pourra disposer du bien
de la communaut6, moins encore du bien des pauvres,
sans la permission de la superieure en choses ordinaires, du supbrieur en choses exceptionnelles. Elles
ne demanderont ni ne refuseront rien pour elles, s'en
remettant de leurs besoins la sollicitude desofficiires.
Au pros et au loin, elles vivront, se vetiront d'une
maniere uniforme et sur le modele de la maison principale. Malades, elles se contenteront en tout de
l'ordinaire des pauvres; car les servantes ne doivent
pas 6tre mieux traities que leurs maitres.
Le dernier chapitre donne I'emploi de la journee et
l'indication des exercices de pikt6, meditation, lecture
spirituelle, entretiens idifants pour la sanctification
personnelle.
A ces regles communes, pratiquies longtemps avant
d'etre codifies, saint Vincent ajouta des regles particulibres pour les sours des paroisses, les maitresses
<d'6cole, les soeurs des villages et les sceurs des H6telsDieu et h6pitaux.
Le rgglement des soeurs de paroisses ressemble
n6cessairement beaucoup au reglement des confreries
de la Charit6. Le saint leur recommande particulierement le d6sinteressement et I'humilitb. 4 Elles se
donneront bien de garde de peaser, dit-il, que les.
pauvres leur soient oblig6s pour les services qu'elles
leur rendent; mais, au contraire, elles doivent se
persuader qu'elles leur soot fort redevables, puisque,
pour une petite aum6ne qu'elles leur font, non pas de
leur bien propre, mais seulement d'un peu de leurs
soins, elles se font des amis qui out droit de leur
donner un jour l'entree dans le ciel; et meme, des
cette vie, elles regoivent a leur sujet plus d'honneur
et de vrai contentement qu'elles n'eussent jamais'osh
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esperer dans le monde; de quoi elles ne doivent pas
abuser, mais entrer en confusion dans la vue de leur
indignit6. n
La lecture des regles ayant 6t6 achev6e, il se passa
une scene touchante. Vincent reprit : a Nous avons
voulu, mes filles, qu'il fit dit de vous ce qui a et6 dit
de Notre-Seigneur, qu'il commenca A faire, et puis a
enseigner. Ce que vous venez d'entendre, n'est-ce pas
ce que vous faites depuis vingt-cinq ans ?
c Quelle consolation pour vous, mes flles, de voir
un tel effet de la conduite de Dieu sur vous! Rendezlui graces d'avoir observ6 ces regles, et aussi d'etre
obligees plus 6troitement a les observer, puisqu'il a
plu a sa divine bont6 de vous en faire- donner l'ordre,
pour vous timoigner et vous assurer qu'il les agree.
a Quand Moise eut donn6 sa loi au peuple d'Israel
et vu le d6sir qu'il avait de la suivre, il lui dit : Peuple,
cette loi vous est donnee de Dieu; si vous l'observez,

je vous promets de sa part mille benedictions en
toutes vos oeuvres : benediction quand vous serez dans
vos maisons, b6nediction quand vous en sortirez,
benediction en votre travail, b6nediction en votre
repos, ben6diction en tout ce que vous ferez, b6nddiction en ce que vous ne ferez pas; bref, toutes
benedictions abonderont sur vous et en vous. Si, au
lieu de la garder, vous la m6prisez, je vous promets
tout le contraire de ce que je viens de vous dire : car
vous aurez malediction dans vos maisons, malediction
dehors, malediction en ce que vous ferez, malediction
en ce que vous ne ferez pas; bref, toutes mal6dictions
viendront en vous et sur vous.
a Ce que Moise dit au peuple d'Israel, je vous le dis,
mes filles : Voila des regles qui vous sont envoyses de
la part de Dieu. Que si vous les observez fiddlement,
toutes b6endictions du ciel se r6pandront sur vos :
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vous aurez benediction dans le travail, b6endiction
dans le repos, benediction en entrant, biendiction en
sortant, benediction en ce que vous ferez, benediction
en ce que vous ne ferez pas, et tout sera rempli de
benedictions pour vous, Que si, - ce qu't Dieu ne
plaise I - il y en avait quelqu'une qui ne fat pas dans
ce dessein, je lui dis ce que Moise dit a ceux qui
n'accompliraient pas la loi qu'il leur enseignait de la
part de Dieu : Vous aurez malediction dans la maison,
malediction dehors.
c Je vous-ai dit autrefois, mes filles, que celui qui
entre dans un vaisseau pour faire un long voyage doit
s'assujettir a toutes les lois de la navigation; autrement ii est en grand danger de perir. Il en est de
meme des personnes qui sont appel6es de Dieu pour
vivre en communautd : elles courent graqd risque de
se perdre, si elles n'en observent pas les regles. Par
la misericorde de Dieu, je crois qu'il n'y en a pas une
parmi vous qui ne soit dans le dessein de les pratiquer. Mais cela est-il bien vrai, ktes-vous toutes dans
cette disposition ?
it Les soeurs r6pondirent alors ensemble : - Oui,
mon phre.
( Quand Moise donna la loi an peuple d'Israel, ce
peuple 6tait a genoux comme je vous y vois a present.
J'espere que sa misdricorde infinie secondera vos
desirs en vous donnant la grace d'accomplir ce qu'il
demande de vous. Mes filles, ne vous donnez-vous pas
de bon coeur a lui pour vivre dans I'observance des
saintes regles qu'il a voulu vous &tre donn6es?
- - Oui, mon pere.
« Ne voulez-vous pas de tout votre coeur y vivre et
ymourir?
c Oui, mon pere.
c Je prie la souveraine bont6 de Dieu qu'il lui
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574 plaise, par son infinie mis6ricorde, de verser abondamment toutes sortes de graces et benedictions sur
vous, a ce que vous puissiez accomplir parfaitement
en toutes choses le bon plaisir de sa tris.sainte volonte
dans la pratique de vos regles. )
Ici le saint se prosterna et baisa la terre. A ces
paroles et a cette vue, Mile Le Gras et toutes les
sceurs, vivement afflig6es de ce que leur Pere se refusait a leur donner sa b6nediction, s'unirent pour la
lui arracher par une sainte violence. Apres avoir
encore persiste dans son refus, Vincent dit enfin:
1 Vous le voulez, mes filles. Priez donc Dieu qu'il ne
regarde point a mon indignite ni aux p&chýs dont je
suis coupable, mais que, me faisant misericorde, il
veuille verser ses saintes- baendictions sur vous, en
mime temps que j'en prononcerai les paroles: Benedictio Dei Patris,etc. )
Cette grande scene, dit le biographe', digne
pendant de celle qui eut lieu lors de la remise des
rigles aux pretres de la Mission, le 17 mai 1658, nous
fait assister aux conferences entre saint Vincent et les
Filles de la Charit6, dans lesquelles l'abandon ne
nuisait en rien au respect, la familiarit6 au sublime,
le drame et le dialogue

a 1'autorit6 et a la conduite du

v6nere directeur. On voit aussi quelle etait la nature
de ces r6unions et 1'ordre qui y etait observe. Vincent
indiquait a l'avance le sujet qu'on y devait traiter.
Toutes y pensaient dans I'oraison. Le jour venu, il
commencait par en interroger un grand nombre : chacune r6pondait avec simplicit6, quelquefois avec cette
6elvation de pens6es que Dieu se plait k communiquer
auxsimples. Vincent louait, commentait les r6ponses;
puis il prenait la parole en son nom, et dans un disI. Maynarri, t II, p. 356, et t. III, p. 235.
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cours suivi iltraitait le sujet du jour. Ces filles accouraient de tous les points de Paris pour I'entendre,
1'&coutaient avec avidit6 et recueillaient toutes ses paroles.
Dkjh bien des fois, depuis l'annee 1634 et surtout
depuis 164o, Vincent avait donni des explications
sommaires des regles, en attendant de les ridiger
dans leur ensemble par ecrit. Il reprit ces entretiens
d'une maniere plus suivie et plus d6taill6e a partir de
I'ann6e i655. C'est ainsi que nous ont &teconserv6es
plus de cent de ces conferences qui sont encore aujourd'hui, apres les saintes Ecritures, la Bible des
Filles de la Chariti. - MAYNARD.
Conserv6es et imprimbes plus tard en deux forts volumes, ces conferences constituent, avec ses lettres,
I'oeuvre &critela plus admirable comme la moins connue de saint Vincent de Paul. - BAUNARD.
Apres ces renseignements sur les regles, disons
quelques mots du costume.
Sur le costume qui n'acquiescerait a la parole
connue et autorisee, que a Ce n'est pas l'habit qui fait
le moine »? C'est fort juste. Et ce qui est juste aussi,
c'est que le costume a nianmoins son importance:
dans l'arm6e, dans la magistrature, aussi bien que
chez les gens dI'Eglise, ii y a un costume.
L'histoir,e des divers Ordres religieux, anciens et
un peu consid6rables, constate que le costume qui s'y
trouve conserve n'est autre que le costume general des
gens du peuple, a 1'epoque oit ces Ordres furent
fond6s. On se r'unissait pour s'entretenir sur des
sujets de religion ou de charit6, tel qu'on etait. Or, ilarriva ceci : c'est que la maniere de se vktir va constamment en se modifiant pour les gens du monde;
mais pour ceux qui vivaient en pieuses associations,
il en 6tait autrement. Par esprit de didain pour les
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choses vaines, ou d'indiff6rence, on.ne s'occupait pas
de ces changements. Cette fixit6 m&me fit qu'au bout
d'un certain temps on avait un costume A part, et il
distinguait les membres del'Ordre ou de l'association.
II fut ainsi pour les Filles de la Charit6. Elles gard&rent leur habit seculier qui, enne changeant pasou
en changeant peu, est devenu leur costume de communaut6 1.
Saint Vincent le constate dans une de ses Conferences aux soeurs. a Qui eft pens6, dit-il, qu'il dit y
avoir des Filles de la Charit6, quand les premieres
vinrent pour servir les pauvres en quelques paroisses
de Paris? J'y pensais encore aujourd'hui, et je me
disais : Est-ce toi qui as pens6 a faire une Compagnie
de Filles de la Charite? Oh! nenni. Est-ce Mile Le
Gras? aussi peu. Et qui eit pu former ce dessein,
ajoutait-il, de procurer a I'tglise une Compagnie des
Filles de la Charite en habit s6culier? Cela n'aurait
pas paru possible, encore qu'il soit vrai que Dieu ait
bien voulu se servir de nous pour 6tablir les confrbries des paroisses. ), On avait done I'habit seculier.
Les premieres Filles de la Charit6, presque toutes
originaires des environsde Paris, avaient conserv6 les
v&tements en usage chez elles parmi les femmes du
peuple, c'est-a-dire, habituellement la*robe de serge
grise, et une petite coiffe ou serre-tete de toile blanche,
appel6 toquois, qui couvrait les cheveux. Ici ou 1a,
notamment dans la Picardie, le Centre ou le Poitou,
on portait, en outre, contre les intemperies, en certaines saisons, une coiffure par-dessus, nommee cornette, parce qu'elle s'avancait un pen au-dessus du vi. Par exemple, on lit dans k Canonisle conlemporain, b propos du
costume des benadictins : K L'habit que saint Benoit a donnd k ses
moines ne se distinguait en rien du costume s6culier, bien entendu,
celui des paysans et des pauvres. u - Mars, 1921, p. 191.
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sage; c'itait l'usage des classes populaires. La Fontaine dit dans une de ses po6sies:
Sans nuls atours qu'une simple cornette.
Les sours venues & Paris des villages voisins portaient done ou bien le toquois, ou bien le toquois et
la cornette, coiffure populaire. Mile Le Gras, qui appartenait & une classe sociale l1ev6e et qui vivait a la
ville, portait la coiffure des personnes de sa classe. De
l, dans les gravures repr6sentant les premiers groupements des Filles-de la Charit6, la difference que
Ion constate entre la coiffure de Mile Le Gras et celle
des premieres Filles de la Charit6.
L'uniformite devait pourtant s'itablir peu t*peu.
Disons que pour la cornette, c'est saint Vincent qui,
sur l'avis de Mile Le Gras, au bout de quelque temps,
t permit que les seurs nouvellement coiff6es portassent une cornette de toile blanche sur leur t&te,
dans le besoin t ). Un peu plus tard, sous le geniralat de M. Jolly, deuxiime successeur de saint Vincent de Paul, cette pratique fut g6nbralisee. Le
26 juillet i685, la soeur Gu6rin, alors Sup6rieure, fit
une circulaire pour annoncer a toute la communauti
« que M. Jolly avait 6t6 bien informe de la n6cessit6
que la plupart de nos sceurs ont de porter des cornettes, a cause de l'incommodite qu'elles recoivent du
grand froid en hiver et'de l'ardeur du soleil en 6t6, ce
qui oblige fort souvent de le leur permettre pour
quelque temps, de sorte que cela faisait une d6suniformit6, les unes s'en pouvant bien passer, les autres
non; cela done ayant 6t6 pese, avec les sentiments de
plusieurs personnes de pi&te, sa charite a permis d'en
porter a toutes ,. (Circul., II, I5o.)
i. Saint Vincent de Paul, ses dcriIs, t. XI, p. 36a.
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La cornette s'est un peu modifiie avec le temps. On
peut voir dans 'Hisloiredes Ordres religieux, publiee
par le P. H6lyot au dix-huitieme siecle, la gravure
repr6sentant exactement le costume des Filles de la
Charite a cette 6poque assez rapproch6e des origines 1.
Depuis ce temps-li, la cornette des Filles de Ia Charite, dans les asiles, les h6pitaux et sur les champs de
bataille oei elle est apparue aussi, est devenue comme
le symbole et une apparition du devouement et de la
charite.
*
*

*

La r6daction des regles de 1'Institut, VI'tablissement accompli graduellenient du costume qui les distinguera, ce sont 1l des points importants pour l'organisation de la communaut6 des Filles de la Charite.
On ajoutera peut-etre : Et au point de vue des
pratiques par lesquelles leur ame s'efforcera d'atteindre
a la perfection, quelle est leur condition?
Il est tres juste qu'on pose cette interrogation.
Tendre a la perfection est le but co mmun de toute
association religieuse : mais les moyens en sont diff6Tents selon la nature de l'institut. Autres sont les
moyens en un institut vou6 a la vie contemplative dans
le recueillement permanent des cloitres, autres sont
les moyens employds en un institut vou6 a la vie
active, parmi les in6vitables s'oucis des h6pitaux on
des 6coles, au milieu duimonde.
La perfection est la meme pour tous ; elle consiste
s. Cette gravure a 6t6 reproduite dans les Annales de la Congrigatiox
de la Mission, t. 78 (i913), pag. 593. - Le peintre Natoire, vers le milieu
du dix-huitieme siecle, a peint sur les murs de r'glise des Enfantstrourv• deux tableaux reprisentant des Filles de la Charite. Le graveur Fessard a reproduit ces int6ressants tableaux : on y voit le costume des a•eurs. Ces gravures ont 6t6 donnes dans les Annales,
t. LXVIII, p. 183.
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a

aimer Dieu. L'ame qui aime Dieu davantage, que ce
soit en psalmodiant dans un monastere, ou en pansant
les plaies d'un malade dans une salle d'h6pital, c'est
celle-li qui est la plus parfaite. II n'y a pas de controverse sur ce point. Saint Vincent de Paul enseignait
aux Filles de la Charit6 qu'elles allaient a la perfection par la pratique des vertus charitables de leur 6tat.
a Voyez-vous, mes scenrs, disait-il, c'est bien
quelque chose que d'assister les pauvres quant i leur
corps, mais en v6rite ce n'a jamais 6t- le dessein de
Dieu, en faisant votre Compagnie, que vous ayez soin
du corps seulement, car il ne manquera pas de personnes pour cela; mais I'intention de Notre-Seigneur
est que vous assistiez l'ame des pauvres malades.
Voila votre belle vocation. Quoi! quitter tout ce qu'on
a au monde, pere, mere, freres, sceurs, parents, amis,
les biens, si on en a, ainsi que son pays, et pourquoi ?
pour servir les pauvres, pour les instruire et les aider
a aller en paradis ! Y a-t-il rien de plus beau et de
plus estimable? Si nous voyons une fille ainsi faite,
nous verrions son ame reluire comme un soleil; nous
ne pourrions en epvisager la beaut6 sans en 6tre
iblouis. Donnez-vous done a Dieu pour le salut des
pauvres que vous servez I. o Ainsi parlait saint Vincent de Paul.
Et ce ministere charitable conduit tellement a la
perfection et, en meme temps, il est'tellement la vocation principale de la Compagnie que saint Vincent de
Paul veut qu'on laisse tout pour le service des malades
et des pauvres, meme, s'il est n6cessaire, tous les
points de la rggle, meme l'oraison et la messe; car,
comme il r6p•tait sans cesse, a c'est quitter Dieu pour
Dieu ». - a Penseriez-vous done, disait-il, que Dieu
I. Conference d

xii novembre 1657.
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fat moins raisonnable qu'un maitre qui, apres avoir
command6 a son serviteur de faire telle chose, et avant
qu'elle soit faite, lui en commande une autre qu'il
exige a l'heure meme ? Oh ! ce maitre ne peut trouver
mauvais que son valet laisse la premiere; au contraire,
il doit en etre plus content. I1 en est de meme de
Dieu: il vous a appelees en une Compagnie pour le
service des pauvres, et, pour lui rendre votre service
agreable, il vous a fait donner des regles; mais si,
au temps de les pratiquer, il vous appelle ailleurs,
ailez-y a l'heure meme, et ne doutez point alors que
vous ne fassiez sa tres sainte volonte... Oh! qu'elle
consolation pour une bonne Fille de la Charit6, de
penser et de se dire a elle-meme :
Au lieu de faire
mon oraison, ma lecture, je vais assister mes pauvres
malades qui pressent, et je sais que Dieu aura pour
agr6able mon action. ) Oh ! avec cette pensee, une
fille va gaiement partout oi Dieu l'appelle .
II pressait les premieres sceurs d'avoir un zile particulier de leur perfection par ces paroles pkn6trantes.
a Les premieres seurs sont le commencement d'un
grand bien qui s'augmentera et durera A perp6tuit6 ,
et au contraire dCclinera et finira par s'an6antir suivant qu'elles donneront-l'exemple et la forme a celles
qui viendront apres elles. Tel le fondement, tel 1'6di.ice. Lorsque Salomon voulut bAtir le temple de Dieu,
il mit dans les fondements des pierres precieuses,
pour t6moigner que ce qu'il voulait faire t'ait tres
excellent. La bont6 de Dieu veuille vous faire la
grice, a vous qui &tes le fondement de cette Compagnie, d'&tre 6minentes en vertus, car je ne saurais me
persuader que vous voulussiez faire tort a celles qui
vous suivront; et comme les arbres ne portent des
i. Conferences des 29 janvier 1645 et 3o mai 1647.
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fruits que selon leur espice, il y a toute apparence
que celles qui viendront apres vous ne pretendront
pas a une plus grande vertu que celle que vous aurez
pratiquee. S'il plait done i Dieu de donner sa bin6diction a ce commencement de bien, soyez aussi plus
vertueuses. o

Si done 1'on demande quel est le trait special de la
m6thode asc6tique de saint Vincent de Paul et sous
quel aspect elle se presente, on peut r6pondre que
c'est sous cet aspect de la discretion qui etait en lui.
Voici une de ses maximes: ( C'est, 6crivait-il a Mile Le
Gras, c'est une ruse du diable, dont il trompe les
bonnes ames, que de les inciter A faire plus qu'elles
ne peuvent, afin qu'elles ne puissent rien faire, et
I'esprit de Dieu incite doucement A faire le bieri que
raisonnablement l'on peut faire, afin que l'on le fasse
pers6veramment et longuement. Faites done ainsi et
vous agirez selon I'esprit de Dieu'. ,
I1 ne croyait pas que dans les emplois de la vie
active on eit le loisir de rechercher des m6thodes
subtiles; il recommandait i'6elvation du coeur vers
Dieu et la saintet6 de l'intention accompagnant l'accomplissement z61& des devoirs d'etat. Que de merites
sont renfermis en tout cela! C'est l'intention qui relve
et vivifie toutes les oeuvres. (( On dit, ajoutait saint
Vincent, d'une certaine pierre qu'on appelle philosophale, que tout ce qu'elle touche devient or. Mes
cheres soeurs, tout ce que vous ferez, si vous l'accom-

pagnez de ces vertus, sera aussi tout change en or; et
partant, toutes vos actions seront agrdables & Dieu et
aux anges. )
Il insistait ensuite naturellement sur les devoirs d'etat
et sur le service des pauvres. a Votre principal soin,
I. Maynard, t. III, p. 194, 236. -

Lettre du 4 dicembre x63o.
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mes filles, disait-il, apres l'amour de Dieu et le dssir
de vous rendre agr6ables a sa divine majeste, doit &tre
de servir les pauvres malades avec grande douceur et
cordialit6, compatissant a leur mal et ecoutant leurs
petites plaintes comme une bonne mere doit faite, car
ils vous regardent comme leurs meres nourricieres,
comme des personnes envoyies pour les assister. Ainsi
vous 6tes destinees pour reprisenter la bont6 de Dieu
S1l'6gard de ces pauvres malades. Or, comme cette
bont6 se comporte avec les afflig6s d'une maniere douce
et charitable, il faut aussi que vous traitiez les pauvres
malades avec douceur, compassion et amour, car ce
sont vos seigneurs et vos maitres, et les miens aussi.
Oh! que ce sont de grands seigneurs au ciel! Ce sera
a eux d'en ouvrir la porte, comme il est dit dans
l'ivangile. VoilU ce qui vous oblige a les servir avec
respect, comme vos maitres, et avec d6votion, comme
representant la personne de Notre-Seigneur 1. )
A l'occasion de la beatification de Louise de Marillac, en 1920, un 6vlque qui les avait sous les yeux, en
France, faisait des Filles de la Charit6 cette peinture
qui reflite le caractire simple de leur formation,
comme, a son avis, elle refilte en meme temps le caractire pratique de leur genie national : t Simples en
tout, a-t-il icrit, mais gracieuses, 6galement fibres et
modestes, actives, promptes, agiles, mais sans agitation, elles sont pieuses d'une piet6 saine et jamais
compliqu&e, aptes a tous les d6vouements, et d'abord
a ceux qui exigent initiative et courage aux heures
difficiles 2 . n
Nous ajouterons d'ailleurs ceci. Qu'on ne croie pas
que, parce que dans ce milieu ii n'y a pas une " pi6te
I. Conference du n novembre 1657.
Mgr Du Vauroux, ivfque d'Agea.

2.
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compliquee n, il n'est pas n6cessaire d'y pratiquer
beaucoup de renoncement. Qu'on lise le chapitre dixsept du premier livre de l'mitation de lisus-Christ.
On a trouve une traduction de ce chapitre 6crite de la
main meme de saint Vincent de Paul. Or, I'auteur de
l'Imitation y dit: " Ce n'est pas une petite affaire de
vivre dans des couvents ou dans une Congregation ,,
Non est parvum in monasteriis vel in congregaiionehabilare. On verra ce que, dans ce chapitre, 1'auteur requiert
d'abn6gation de la part de quiconque veut mener la
vie de communaut6 : on sera ainsi instruit et averti et
il n'y aura pas de deception.
(A suivre.)
Alfred MILON.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

DE 1874 A 1918

CHAPITRE III
M. BORi, superieur gendral (suite).
SOMMAIRE. - II est requ dans la Congrigation; il fait son
seminaire i Constantinople, a Paris; fl prononce les
voeux; premiers travaux; il est nomm6 sup6rieur & B6bek.

M. Eugene Bor6, d6cid6 a entrer dans la Congregation de la Mission, fit sa demande a M. Etienne,
Suptrieur g6neral, a la fin de 1848. Le conseil de la
Congregation donna un avis favorable, bas6 sur les
qualit6s et les travaux anterieurs du postulant. Vo la
position qu'il occupait dans le Levant, les fonctions
qu'il exercait de directeur du college de Bebek, il fut
rsoolu qu'il serait dispens6 de venir a Paris faire son
seminaire, qu'il le ferait a Constantinople, qu'il serait
admis apres deux jours de retraite, qu'il continuerait
a sortir en habits laiques pour continuer la direction
de son college jusqu'a ce qu'il I'ait confi6 a d'autres
mains et qu'il se pr6parerait A recevoir les saints
ordres.
Eugene Bor6 commenca sa retraite d'entr6e le
17 janvier 1849. I1 est content d'entrer dans la petite
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compagnie de saint Vincent, d'etre uni plus intimement aux fils de ce grand saint avec lesquels il vit
depuis dix ans, de faire enfin le pas, diff6ri peut-&tre
trop longtemps. II entre avec grande puret6 d'intention. II veut vivre plus retir6 du monde, plus astreint
i y rester comme 6tranger, plus expose a recueillir des
mepris, des humiliations, plus oblig6 a des actes pour
lesquels la mauvaise nature a toujours vivante en moi,
sent une forte repugnance, devant avoir I'occasion de
mieux briser ma volonti, de faire pour Dieu plus de
sacrifices et de pratiquer toutes les vertus exigees
d'un bon religieux ,.
Mais sa faiblesse 1'effraie; il se sent indigne d'une
telle vocation; il n'est qu'un enfant prodigue qui ne
mirite pas d'etre admis dans la famille du glorieux
ap6tre de la charit6. I1 se trouve rempli de defauts :
il n'a pas d'humilit6, il n'est pas d6tach6 de lui-meme,
il aime ses aises et ses commodites, il est sensible au
desir d'etre honor6, de voir reussir tout ce qu'il entreprend, il a peu de courage pour se faire violence, il
est port6e
se croire quelque valeur personnelle, a
aimer les attentions, a redouter les m6pris, les injures;
toutes ces considerations le font passer de l'esp&rance
au decouragement, de la consolation aux ariditds,
d'un sentiment de force et de. zele a la pusillanimitY,
a la frayeur, au doute sur sa vocation.
Mais it se rappelle que c'est une des tristes conditions de l'humanit6 d'etre ballott6 par le vent de
l'inconstance, de passer des lumieres aux tinebres, de
la consolation a l'abattement et il s'affermit dans la
confiance en Dieu, considerant ces 6preuves comme
une purification qui lui est agr6able. u Je l'accepte
done comme telle. "
II reconnait en ces doutes des tentations du malin
esprit qui n'a pas d'autre but que de l'arr&ter A l'en-
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tr6e de la voie- %Le meilleur moyen de vaincre le
demon est de lui r6pondre qu'assuriment de moi-meme

je ne puis rien, que je n'oserai jamais prendre la resolution de me donner plus spcialement a Dieu, de me
faire enfant de saint Vincent, d'aspirer au sacerdoce,
si j'6tais abandonnt mes
r
propres forces; mais je ne
suis pas seul, j'ai pour appui la droite du Tout-Puissant, je puis tout en celui qui me fortifie i.
Comme saint Augustin, il lui sembie entendre une
voix interieure qui lui dit : < Ne pourrais-tu done pas
consommer le sacrifice agr6able i Dien que tant d'autres ont offert plus promptement et avec plus de g6n&rosit ? n C'est fini; il est decide.
11 prend trois resolutions : se rappeler .la presence
de Dien, garder le silence, faire fiddlement la retraite
du mois.
I1 s'appaitait a passer tranquillement le dernier

jour de la retraite dans Faction de grices, lorsque
l'ambassadeur de France g Constantinople, le gen~ral
Aupack, 1'invite a l'accompagner dans une excursion.
" Je dois accepter pour vous, mon Dieu, quelque
contrari&t6 que l'esprit 6prouve de cette circonstance
qui vient r6veiller en moi des souvenirs et des occasions que je croyais 6vit6s-g jamais. Je m'y soumets,
adorant votre volont6 supreme et me Fproposant de
garder, au.fond de mon cceur, le souvenii des bienfaits
inestimables de cette retraite. II faat se faire tout a
tous pour I'amour de Dieu. ,
M. Bore est admis au S6minaire interne le 28 janvier 1849. veille de Saint Francois de Sales. II continue
ses fonctions de directeur du college de Bebek et les
6preuves ne lui manquent pas a ce sujet. U travaille a
transporter son college de Bebek a Prra, ce qui lui

procure des soucis materiels et moranx; aussi dans
une retraite mensuelle de cette annee, il sent au fond
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de son coeur de la tristesse et du degoit qu'il attribue

par humilit6 a sa malice, a son d6faut d'attachement
et de plein abandon I Dieu. (c Cette disposition int6rieure, dit-il, est surtout provoqu6e par les contrarietes que m'ont caus6es certaines affaires, celle, par
exemple, de prendre une autre maison pour y transporter mon pensionnat. J'ai 6t6 tromp6 et il en resulte
une perte p6cuniaire pour moi. Le d6plaisir que j'en
ai 6prouve au premier moment me prouve combien la
nature vit encore fortement en moi. , II s'en humilie,
b6nit Dieu de 1'exercer ainsi an dipouillement de
lui-meme et se remet an travail de sa sanctification.
Le 20 aout de cette ann6e 1849, il entre en retraite

avec les confreres de Constantinople. a J'ai grand
besoin de a solitude, 6crit-il le premier jour, car les.
devoirs dema charge de directeur d'une maison d'6ducation causent bien des preoccupations et des dissipations. n I1voudrait bien en 6tre d6barrass6, mais
1'espoir d'etre utile A quelques ames et d'emp&cher les
maux d'une autre direction, nulle sous le rapport
religieux. ou m&me anticatholique, le soutient et
l'anime dans cette tAche. « Et maintenant, profitons
de cette retraite pour 6tudier 1'6tat de mon Ame. ,
D'abord regrette de ne pas encore porter la soutane, d'etre encore retenu sous les livres du monde;
il constate ensuite que le vieil homme est toujours
vivant en lui, et il 6numere une litanie de d6fauts qui
montre et son humilit6 et sa connaissance de la nature
humaine. Parmi ces d6fauts, signalons celai sur lequel
il reviendra souvent, la curiosit6 de savoir, d'btudier,
qu'il appelle aujourd'hui ( un instinct d'esprit acad6micien 1. A cause de cela, il s'estime comme ktant un.
de ceux que saint Vincent juge a peu propres A la.
mission ). Cependant, il est oblige d'avouer qu'il y a.
une excuse a cette curiositi, c'est l'enseignement qu'il
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professe et l'autoriti qu'il doit acquerir. (( Au moins,
dit-il, sanctifions cette curiositi par le but de faire
servir nos connaissances a la gloire de Dieu, au salut
des ames. »
II est tout confus de se trouver en retraite avec des
confreres v6nerables par l'anciennet6 de leur vocation,
la saintet6 de leur vie. o Je suis un pauvre s6minariste
novice, debutant dans une carriere dont je commence
a. peine a entrevoir la sublimit6, ayant encore a
acqu6rir toutes les vertus n6cessaires a ceux qui veulent y marcher et ayant d'autant plus a faire pour cela
que je suis vieux deji (quarante ans), formi &des habitudes mondaines et expose par Ia a m'ecarter de
l'esprit de simplicit6 et de la vie cachee des disciples
de saint Vincent. ,
Deux choses l'ont touche particulibrement pendant
cette grande retraite: c'est d'abord la communication
ou direction qu'il fait pour la premiere fois de sa vie.
a J'ai 6prouv6 le salutaire effet de cette ouverture de
coeur, de cette intimit6 et de cet ipanchement qui
n'est possible que dans la religion. Combien l'amitik
mondaine est 6loignie de cette perfection! ) C'est
ensuite la r6p6tition d'oraison, chose nouvelle pour lui
et pleine de charme. II est appel6, le 24 aoft,. faire
part de ses pensees, et comme les m6ditations ont
roul6 sur l'enfant prodigue, il trouve dans cette parabole bien des traits conformes a sa vie passee; il termine par une pens6e qui montre ce qui a Et6 et ce qui
sera le trait dominant de sa vie : favoriser le retour
des musulmans, des .hertiques, des schismatiques. II
d6clare done qu'il ne doit pas imiter ce frere ain6 de
la parabole qui est dur a 1'6gard de son frere prodigue; mais qu'il doit au contraire favoriser de toutes
ses forces le retour i la maison paternelle de,ces
enfants egares. Et pour cela, il veut se remplir de
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charit6; il se propose d'en pratiquer six actes : aimer,
conseiller, secourir, souffrir, pardonner, 6difier.
Remarquons, parmi tant d'autres considirations
que nous ne pouvons reproduire en entier, cet aveu
6chapp6 a sa plume : <(Je tiens a faire mon oraison;
j'ai lieu de croire que je dois a cette pratique de
I'oraison la grice d'etre entr6 dans la Congregation. ,
C'est a cette meme pratique qu'il devra de demeurer
fiddle a sa vocation, malgre les difficultis qu'il y
eprouvera.
I1 sort de sa retraite, le jour de Saint Augustin,
decid6 & imiter ce grand saint dans sa conversion,
comme il pr6tend I'avoir imit6 dans ses fautes, et il
se propose la puret6 d'intention comme pratique et la
retraite du mois comme moyen de pers6verance.
Il recommence sa vie de directeur de college, mais
en meme temps il se prepare d'une facon plus immediate a la reception des saints ordres. C'est le 20 f6vrier 85oque, sur le d6sir de son sup6rieur, M. Etienne,
il se prisente a Mgr Hillereau pour recevoir la tonsure dans l'iglise consacr6e an Saint-Esprit. Dominus
pars kereditatis meae. Cette consecration de tout son

6tre a Dieu le ravit. Mais il monte rapidement (trop
rapidement, gemit-il) les degres de la hierarchie. Le
23 f6vrier 185o, il reooit les quatre ordres mineurs,
tout heureux de pouvoir ex officio vaquer an service
de l'Pglise, assister le pr&tre a 1'autel, regrettant toujours que ses occupations, ce qu'il appelle Ia ligne
extraordinaire de sa vocation, 1'empechent de se priparer, comme il le voudrait, a la r6ception de ces
dignit6s. a Les fonctions exerckes pour le prochain
et surtout pour le bien de la jeunesse m'excuseront, 6
mon Dieu, et me vaudront de votre mlisericorde quelque
grice en compensation. )
I1reqoit la grice d'un mot aimable de son Sup&-
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rieur gi6nral. M. Etienne lui 6crit a la date du
16 mars i85o :
a J'ai appris avec grande consolation que vous aver
fait le premier pas dans la carriere eccl6siastique.
J'attendais cette nouvelle avec impatience. Je binis le
Seigneur d'avoir dispos6 toutes choses pour vous
ouvrir enfin cette carriire qui desormais sera la v6treJe desire non moins vivement de vous voir d6gagi de

tout engagement et de toutesollicitude, et uniquementoccupi, au milieu de nous, a etudier les desseins de
Dieu sur vous et a vous prdparer a les accomplir. Oui,
nous aurons beaucoup a parler ensemble de l'Orient.
L'6poque oi nous vivons va ouvrir une voie nouvelle
et beaucoup plus large a l'action religieuse et catholique au sein des populations orientales. L'avenir,
cache encore dans les nuages, ne tardera pas a se
montrer. II faut nous occuper de I'exploiter pour la
gloire de Dieu; et il me semble que vous devez avoir
votre bonne part dans ce travail,
- Je prie Notre-Seigneur de vous remplir de son
esprit, et je suis en son amour et en 1'union de vos
prieres,
u Monsieur et tres cher Confrere,
ac Votre tout affectionni,

ETIENNE, Supirieur ginbral.
Quand il recut cette lettre, il 6tait d6ji sous-diacre
et il se priparait a devenir diacre. Le jour on il requt
l'Esprit-Saint ad robur, il note dans son journal
intime : u Jusqu'alors, j'avais garde I'habit seculier
d'apres l'avis des personnes que je crois avoir mission
de me diriger; mais une fois elev6 aux fonctions des
£tienne, des Laument, des Vincent, je n'ai plus voula
quitter le vftement de la milice sainte. Pr6cis6ment,
comme la nature dans les derniers combats qu'elle me
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livrait faisait sentir des ripugnances, j'ai voulu
revenir i Galata avec ce nouvel habit. Si le soldat
porte avec fertt et contentement les insignes de son
grade, comment celui qui est enr616 an service de
Dieu rougirait-il de sa sainte livrbe? Je suis dispose
a recevoir les mepris et les humiliations que m'attirera la soutane. Je serai aise de la sorte d'expier
ma vanit6 passee et les complaisances a suivre la
made. o
Le 7 avril i85o, dimanche de Quasimodo, ii recoit
1'imposition des mains, il devient pretre de JwsusChrist, selon I'ordre de Melchis6dech. Les grandes

joies sont muettes. Lui qui est prolixe pour manifester ses sentiments en mille circonstances banales,
il n'a que deux mots dans son journal intime. ( Quel

beau jour! Quasi modegeniti intantes. "
Le lendemain, 8 avril, il cilkbre sa premiere messe,
dans la chapelle de Saint-Benoit, a a ce m&me autel,
note-t-il, oik j'ai reiu tant de fois la sainte Eucharistie des mains de. M. Lelenu , et il prend la resolution de faire de chacune de ses journ6es une
pr6paration a la messe.
Le 9 avril, il va dire sa seconde messe chez les Soeurs
et celles-ci sont edifi&es de sa pikti. c Jamais, disentelles, on n'avait vu semblable attendrissement, jamais
pareille effusion de larmes. »
Dans le courant de cette m^me annie 185o, on ferme
le collfge de Pera, et M. Bor6 part pour Paris afin d'y
achever son s6minaire i la Maison-Mire.
11 arrive h Paris le 8 juin i85o et il se met de suite
sous la conduite de M. Martin, directeur du s6minaire
interne. a Me voici dans la Maison-Mere, &crit-il le
22 juin; les voeux et les prieres que mon coeur faisait
en Perse, il y a hientt onze annues, ont reiu leur
accomplissement. )
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Les historiens de M. Bore louent sa simplicitd, son
humilit6, sa ferveur, sa g6ndrosit6 a embrasser un
genre de vie si nouveau; a voir 1'ext6rieur, il semblerait que M. Bor6 n'eut aucune difftcultM pendant son
s6minaire; mais quand on lit son journal intime, on
assiste avec emotion A la lutte poignante qu'il n'a
cess6 de soutenir contre sa nature et le d6mon, et ce
spectacle est bien propre a faire comprendre la vertu
de notre confrere et a. encourager ceux qui passent par
de semblables 6preuves.
D'abord sa fiert6 naturelle se r6volte du reglement
minutieux auquel il est astreint; jusqu'ici il avait 6te
libre de ses mouvements, m&me depuis son entrde
dans la Compagnie a Constantinople; maintenant il
est lie, il prie, non plus quand il le veut mais quand
un autre veut, et c'est ce qui le cheque. (< J'ai commenc6 par sentir mon Ame comme se fermer et se
durcir et lIchement s'effrayer d'une rggle dont je
connaissais la plupart des pratiques, laquelle meme
je me plaisais & observer lorsque je n'y 6tais pas
astreint... n II trouve dur et genant, par exemple,
d'etre recueilli en. vertu d'un reglement et non par le
seul effet de sa volonte. II chasse ces manifestations
de la superbe en se disant que tout cela c'est l'esprit
du monde, c'est I'amour de la vie mondaine et qu'une
communaute ne pent subsister sans un reglement
auquel tous doivent s'assujettir. II lutte done contre
les regrets de son ind6pendance, cette crainte de
trouver le joug trop pesant, ces folles imaginations
qui traversent son cerveau comme les nuages traversent le ciel et il s'encourage par la pensee de la
mort.
D'autres r6voltes viennent attaquer l'homme habitue
jusque-li a etre servi dans les moindres besoins de
son corps : il trouve assujettissant, r6pugnant, d'avoir
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a faire son lit, a cirer ses souliers et autres choses
semblables; mais il s'encourage par la pens6e des
abaissements de Notre-Seigneur b Nazareth et pendant
sa vie mortelle. " Nous qui sommes destines a servir
les autres, ne devons-nous pas d'abord commencer par
nous servir nous-memes? Est-ce conforme a la pauvret6, a l'humilite que nous devons professer d'avoir
des serviteurs et des aides comme les gens du
monde? )
Le tentateur ne cesse de le harceler comme il fit
pour Jesus au desert. Il exalte son amour de 1'6tude;
son aviditi a lire, a apprendre, a savoir; il flatte ses
anciens gofits d'6tude et il lui montre que la Congr&gation de la Mission n'6tant pas une congr6gation
savante, il n'est pas fait pour elle. Mais une conference de M. Martin, directeur, sur l'esprit pompeux,
fournit a M. Bore tous les arguments par lesquels il
dissipe la tentation; le s6minariste comprend combien
l'humilit6, la simplicit6, sont infiniment plus agreables
a Dieu que les vaines satisfactions de l'intelligence et
de la science, et il est convaincu que la Congregation
de la Mission lui offre tous les meilleurs moyens de
vivre sobrie, pie et juste et par consequent de sanctifier
son Ame, de travailler a la gloire de Dieu, au salut
des autres.
D'autres imaginations viennent troubler M. Bore.
I1se rappelle les honneurs dont il a joui jusqu'ici, les
6loges qu'on lui a adress6s, les invitations, les propositions flatteuses qui lui ont 6tifaites, meme par des
personnes eccl6siastiques, et le demon lui suggere
qu'il pourra parvenir aux plus hautes distinctions, s'il
reste dans le clerg6 seculier. II prie Marie, sa bonne
Mere, et il se detourne de ces mirages en songeant aux
dangers qu'ils feront courii a son ame. c II est 6vident,
dit-il, qu'un pretre s6culier abandonn6e
ses seules
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forces, mil6 plus on moins aux affaires, n'ayant pas
une retraite aussi bien d6fendue, tombera plus aishment dans la tiedeur. Et alors qui 1'avertira? Qui le

relivpra ? Qui le guidera? , Encourage par ces reflexions, il s'affermit dans sa vocation. 11 cherche les

biens c6lestes et non les biens terrestres; or, la Congr6gation de la Mission lui fournit les premiers. # J'ai
trouv6, conclut-il, mon but et mon repos dans la Mission.

)

Mais tout cela n'enleve pas ce qu'il pent y avoir de
penible dans les exercices du s6minaire ; il en est un
surtout qui coute a un homme de son age, c'est de
prendre la recr6ation avec les jeunes seminaristes, qui
n'ont pas vingt ans, des enfants, comprenant, parlant,
agissant comme des enfants et cela choque un homme
grave et mir comme M. Bor6 ; mais nous avons vu
plus haut que personne extirieurement ne s'est apergu
de cela; c'est done qu'il a lutti, qn'il a triomphb, et
voilA le mirite de sa vertu.
II fait sa communication on direction AM. Martin,
en toute simplicit6 et humilit6 et le directeur comprend
que le s4minaire est rude pour un homme de cette
trempe, que cette transition d'uhe vie affairie, pleine
d'actions, a la vie calme du s6minaire est peut-tre une
transition trop brusque et nuisible, comme celle d'un
vase passant brusquement du froid au chaud, et que la
'sans doute, en partie du moins, se trouve la raison de
tant d'objections et de tentations; il essaie un derivatif, il lui propose de faire.des d6marches pour ramener a la foi M. de Lamennais et en meme temps il lui
conseilled'6crire quelques opuscules spirituels sur des
sujets qui lui plairont; ce travail rejouit M. Bor6; il
se d6cide B faire un Trait6 de 1'Espirance et il se met
Sl'ceuvre avec ardeur. Je d6couvre, dit-il, une mine
Spricieuse et abondante ; j'amasse avec plaisir les mat&-

-

595 -

riaux; je demande a Dieu d'achever la petite tour;
j'ai dbjh &crit une petite preface d6dicatoire a la
Sainte Vierge. ,
Cette occupation ramine le calme dans son ame;
toutes les tentations n'ont pas disparu, mais elles sont
moins fortes; dans l'espece d'alc6ve, improvis6e par
ses rideaux et qui constitue sa cellule, il se reprisente
comme dans un port et il se dit: ,.Tu n'as rien refus6
a Dieu, tant que tu 6tais ballote et menac6 par les
vents et les ecueils de la haute mer et maintenant que
tu es arrive au port tu n'auras pas l'ingratitude et la
sottise de reculer! Allons ! il faut agrandir mon cceur,
ayons un elan de courageuse g6nerosit6, pour accomplir l'holocauste de tout moi-m&me, sans me riserver
quoi que ce soit. ,•11 prend done la r6solution de.bien
profiter de son temps de s6minaire, temps si precieux
et qu'il ne retrouvera plus.
Mais le temps s'avance : nous voici au 29 decembre;
dans un mois, il sera appel6 a faire les saints vceux;
il a encore quelques r6pugnances; il est encore expos6
a quelques suggestions de l'ennemi ; mais il veut passer par-dessus et il se decide t se donner LDieu pour
toujours par les saints vceux.
Le 28 janvier 1851; veille du grand jour! un nuage
traverse encore son esprit... ( S'il ne devait pas persivtrer! , Mais il invoque la Reine des anges et toute ]a
Cour cileste : t Non, je ne m'arr&te point i cette triste
pensie, je pers6v6rerai avec le secours divin. 0 saint
Vincent !recevez a bras ouverts votre pauvre enfant et
faites que par une fidelit6 inviolable aux saintes regles,
il soit toujours ah dification et qu'il puisse, en sauvant
quelques ames, opbrer son salut. Le journal intime de M. Bore ne contient rien sur
ses sentiments le jour de ses voeux, 29 janvier I85i,
fete de saint Frangois de Sales, et nous trouvons une

grande lacune jusqu'au 25 mai de la meme annie oi
il est revenu a Constantinople.
Dans cet intervalle, de janvier a mai 1851, nous
savons par ses lettres qu'il a d'abord accompagn6
M. Itienne, Superieur g6enral, dans le voyage que
celui-ci fit alors en Algerie, et des correspondances
post6rieures nous apprennent que M. Bor6 profita de
ce voyage pour lancer l'idde d'un catechumenat en
faveur des musulmans comme il en avait faitun a SaintVincent d'Asie, sur le Bosphore, en faveur des Orientaux. Nons citerons seulement ce passage d'une lettre
que M. Martin, assistant de la Congr6gation, ecrit i
M. Bore, le S5fdvrier 1852: (<Dans ma peregrination
d'Alger, j'ai cruque le catechum6nat n'aurait d'avenir
qu'a la condition qu'il deviendrait une oeuvre dioc6saine. Je m'en suis expliqu6 simplement avec M. Girard
et a mon retour ici avec M. le Superieur. Ma pens6e
a etC agr66e et voila que cette oeuvre fondie par vous
il y a un an, est plac6e sous le patronage de Mgr I'6vela
que d'Alger, qui sera seul charge de pourvoir
direction et aux d6penses. Du reste le bon Dieu semble
benir ce nouveau systhme. Les catechumbnes ont ete
transf6rbs au Grand Seminaire de Kouba; ils y sont
pour le moment au nombre de douze; un petit negre
a Wt baptis6 solennellement, en presence de plusieurs
autorites et notamment du commissaire g6n6ral, qui a
donne, par ecrit, 1'autorisation d'admettre un mineur
sans le consentement de ses parents. » Nous retrouverons plus tard M. Bore preoccupe de cette question
des catchumanes, soit en Asie, soit en Afrique.
Pour le moment, revenu d'Alger, il est all6 s'initier
aux ceuvres de la Compagnie en pr&chant une mission
a Bourgueil avec MM. Redon et Peschaud. II redoutait
ce ministire, mais a peine jete a 1'eau ii se plait a ces
nouvelles fonctions et il trouve dans cette convenance
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une preuve nouvelle de la convenance m6me de sa
vocation. II est all6 inviter l'archeveque de Tours A
venir cl6turer la mission et 1'archeveque l'a conduit
faire visite a Abd el Kader. t L'Emir nous a recus avec
joie et reconnaissance et j'ai pu communiquer directement et facilement avec lui au moyen de la langue
savante ou litt6raire qu'il possede a merveille, et pendant plus de deux heures nous avons discut6 amicalement et doucement sur la religion. »
Mais M. Bore n'est pas destin6, dans la pens6e
des Supirieurs, a rester en France; il est fait pour
l'Orient et c'est en Orient que M. Etienne lui ordonne
de se rendre, lui fixant le I"e mai i851 pour date de
son depart A Marseille.
M. Bore trouve la date un peu trop rapproch6e; il a
tant de personnages A voir avant de quitter de nouveau
la France, peut-etre pour jamais, qu'il demande une
petite prolongation, afin de ne pas faire ces visites
avec certaine pr6cipitation qui pourrait lui causer de
Ja dissipation et alterer la paix de son Ame. II va donc
voir ses parents, il se rend a Reichshoffen oh se trouve
son vieil ami Th6odore de Bussiere qui lui d6die une
vie de saint Vincent de Paul, il s'entretient a Lyon
avec les membres du conseil de la Propagation de la
Foi et apres un voyage de douze jours, rendu, penible
par un mal de me' obstin6, il arrive a Constantinople,
theitre de ses exploits pacifiques.
A peine arrive, il est nomm6 superieur du college
de B6bek; bient6t il sera nomm6 visiteur de la province, puis directeur des soeurs; il s'occupera de la
question d'Orient, il traitera avec les musulmans, les
Grecs, les Bulgares, il se d6vouera pendant la guerre
de Crim6e; bref il va jouer un r6le prepond6rant pendant seize ans. Etudions brievement cette partie de sa
vie: elle fixera les regards du monde civil et eccl6sias-

tique sur sa personne, elle lui fournira l'occasion de
faire de grandes choses et de pratiquer de non moins
grandes vertus.
M. Bor6 fut nomm6 suprrieur du college de B6bek
le 4 septembre 1851. Aucun placement, la superiorite
a part, ne pouvait lui etre plus agreable, car aux yeux
de M. Bor6, I'ceuvre principale en Orient, pour lors,
6tait l'ceuvre des colleges; d'autre part, il tait dans
1'enseignement depuis de longues ann6es, soit en
Perse, soit a Constantinople ; il aimait la jeunesse; il
revait de faire a Bebek, pour les Orientaux, ce que
Lacordaire faisait a Soreze pour les Frangais; le college de B6bek sera toujours, au milieu de ses nombreuses occupations son ceuvre de pr&dilection et lorsque, pendant la guerre de Crimbe,. M. ]tienne,
Superieur g&nbral, lui permettra. de fermer momentanement Bebek pour appliquer les confreres au service
des ambulances, il y verra de grandes difficultes et il
n'usera pas de la permission, avec quelque remords
cependant, car il voit les soldats d6pourvus de secours
spirituels; mais d'autre part, il lui semble qu'un bien
g6n6ral sup6rieur demande qu'on fasse tout pour ne
pas laisser tomber l'oeuvre des colleges. Aussi tiendrat-il bon pendant tout le temps de son superiorat, malgreles orages (( qui soufflent du dehors et du dedans ,.
Ce n'est pas i,:i le lieu de faire ''historique de ce
college de B6bek qui avait passe par tant de tribulations et de translations quand M. Bore vint en reprendre la direction en i851. Disons seulement ce qu'il fut
depuis cette 6poque jusqt'en 1866, annee oit M. Bore
quitta Constantinople. M. Bore en parlait avec amour.
11 vantait sa situation au sommet d'une colline sur le
Bosphore, sa fraicheur relative due aux brises venant
de la mer Noire, son air pur et salubre, le panorama
dont on jouissait et il voyait dans ces avantages mate-
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Sdehors de Constantinople. C'itait un collige francais,

comme l'iadiquaient l'inscription gravie sur sa porte
d'entre, le drapeau qui flottait sur ses murs, la composition du personnel enseignant et la prepond6rance
donn6e a i'enseignement de la langue francaise. II
6tait destin6 i tons les Levantins qui voulaient se perfectionner dans notre langue et notre civilisation, bien
qu'on y enseignit aussi plusieurs autres langues; il se
composait d'environ quatre-vingts internes et d'une
Singtaine d'externes, plus on moins. 11 y avait parmi
les 616ves grande variete de nationalitbs et aussi de
religions. II y avait quatre divisions dans lesquelles
on enseignait les matieres profess6es dans les lycies
de France. M. Bore s'6tait riserve l'instruction religieuse, la philosophie, l'histoire et la geographie.
Des seances litthraires mensuelles auxquelles 6taient
invites les parents, stimulaient l'ardeur et l'imulation
des jeunes gens. M. Bore tenait surtout aux examens;
il les pr6sidait lui-m&me; il revenait souvent de loin
pour y assister, et les examens 6taient toujours longs,
sivkres et complets. I1 a contribu6 par li a former un
grand nombre d'hommes qui ont jou6 un r6le preponderant dans les pays Balkans, et il s'est attire une
grande rxputation dans toutes ces contries. C'est plaisir de voir, dans les nombreux voyages dont il fait le
ricit, d'anciens il6ves de B6bek occupant des situations
honorables et le recevant avec les plus grands honneurs.

M. Bore, qui aimait beaucoup les lettres, les langues
et les sciences, ne didaigriait Eii les arts ni les exercices qui contribuent an divoloppement du corps.
L'id6al de sa m6thode d'education 6tait Mens sana iir
corpore sano. Aussi la gymnastique est-elle en honneur
a Bebek; on y apprend meme le maniement des
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pompes a incendie, ce qui n'est pas superflu dans un
pays oi les incendies sont si frequents et si destructifs. On s'amuse bien en r6cr6ation, et M. Bore prend
part aux jeux; on fait des promenades militaires, on
defile au pas gymnastique devant les Orientaux indolents qui ne comprennent pas pourquoi. tant d'ardeur;
lesjeunes gens ont un uniforme et, tous les dimanches,
M. Bore passe en revue sa troupe comme ferait un
general.
L'impression produite en haut lieu est excellente et
a son m6decin qui craignait de lui d6plaire en mettant
ses fils au college, le sultan r6pond qu'il fera bien de
faire profiter ses fils d'un enseignement si excellent;
et quand viendra la grande fete de la circoncision du
fils du sultan, le college de B6bek sera de la fete.
Pcoutons le recit que M. Bor6 en fait au P. Atienne:
UUn bateau a vapeur est envoy6 pour aller chercher
les jeunes gens; au debarcadere, un mollah en turban
blanc accueille les invites et les fait reposer sous
une tente d'honneur; puis trois voitures et un certain
nombre de chevaux les transportent atf jardin du
sultan. La, une tente est dress6e pour eux; des mets
leur sont servis et on a eu la delicatesse de leur donner
des cuillers, des fourchettes et des couteaux, ce qui
ne se fait pas pour les autres; les cuisiniers et leurs
sous-aides, multiplies jusqu'au nombre de neuf cents,
avaient vu defiler sans crainte cette petite arm6e de
convives; ils 6taient prepares a nous recevoir et, au
bout d'une heure, le service commenqait sur toute la
ligne. L'app6tit ne faisait pas d6faut, et les cuisiniers
ont du s'apercevoir que toute cette jeunesse savait
apprecier l'originalit6 de leur talent. Le soleilbaissait,
et nous avions

te6avertis que S.

M. le sultan 6tait

sous sa tente. Nous nous dirigeimes de ce c6te-la,
toujours dans le m&me ordre, munis de compliments
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francais, ture et persan, et avec notre choeur de musiciens rompus a I'air d'une cantate solennelle et adapt-e
A la circonstance. C'est ici que je dois une mention
toute particulibre a notre cher et bien-aim6 confrere,
M. Richou, qui, aux soins de direction, d'enseignement et de surveillance du college, ne cesse, depuis
sept annees, d'ajouter toutes les ressources et le
d6vouement de son talent musical. La matibre sur
laquelle s'exerce sa patience est bien 16ghre, souvent
rev6che et ingrate; n6anmoins il parvient toujours a
tirer de cet instrument des sons parfois assez beaux.
C'est ainsi qu'il a-riussi a leur seriner plasieurs messes
en musique et tous les morceaux les plus difficiles de
I'Orpheon militaire ou du P. Lambillotte. Quand il
n'est pas A l'orgue, sa main est arm6e d'un violon qui
ne pent manquer de devenir c6l6bre dans les annales
de Constantinople; car, comme la harpe de David, il
guide nos processions de la F&te-Dieu, an milieu du
concours chaque ann6e croissant de musulmans,
d'h6ritiques, de schismatiques et de juifs; c'est ce
violon qui a charm6 les oreilles d'Abd El Kader,
*excit6 l'attentiondu prince Louis-Napoleon et de biep
des chefs de l'arm6e d'Orient; qui risonne dans les
seances mensuelles de nos exercices acadkmiques;
bref, il ne lui manquait plus. que l'honneur d'etre
entendu du sultan, et ce soir-la il 'a obtenu.
4 A peine avions-aous atteint la hauteur de la tente
imp6riale, que le chant harmonieux 6clate au milieu
du plus profond silence. Le sultan, surpris et comme
rejoui par cette musique civilise, qu'il comprend ainsi
que notre langue, s'avance et regarde notre cortege.
Ses gardes se tenaient immobiles; les diplomates,
assembles dans une tente voisine, paraissaient tout
intrigu6s, et une curiosit6 mel&e d'inter&t se manifestait a toutes les portieres de la double haie de voi2I
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tures au milieu desquelles nous avancions. Notre
docteur, en turban blanc, plac6 a notre gauche, et trbs
desireux d'attirer sur lui un des regards de son souverain, ne se possedait pas de joie a la vue de l'effet
produit, et s'estimait amplement paye de toutes ses
peines.
c,Nos enfants reprirent, tout joyeux aussi, la directionr du Bosphore et du college, chassis par les ombres
du cr6puscule, que combattait d6ej la clart6 des feux
de bois de sapin que les sentinelles allumaient en
guise de torches. Je pensais a me retirer'pedestrement
avec M. Bonmieu, le seul confrere -qui restit, pour
retourner aux fonctions si extraordinairement interrompues de notre ministere. Mais un nrouvel honneur
nous 6tait r6serve comme bouquet de la fete. KhairUllah Effendi nous oblige a remonter dans-la voiture
de la Cour mise a notre disposition. Nous nous laissons
violenter, et nous voici c6te a c6te, en cal-che d6couverte, que les chevaux emportent au galop. Pour
comble de comique, trois officiers couraient en t&te a
bride abattue, et. le cocher et le laquais s'animaient
6galement. Nous couvrions de Rots de poussiere la
foule ebahie qui nous regardait passer, et nous, de
rire sans fin,nous regardant, et de nous dire : u Sommesa( nous Aman ou Mardoch6e ? ,,En quelques minutes
nous etions a la porte de notre h6pital de Pra, oi nos
conducteurs nous d6posaient avecd un supplement de
felicitations et d'honntet6s. p

M. Bor6 veille surtout dans son college a la moralit 6
et & la pi6te. Pour maintenir la moralit6, il exerce une
surveillapce tres active et il ne quitte le dortoir des
6lves que lorsque tous sont partis dans le pays des
reves; il a fonde une petite conf6rence de Saint-Vincent-de-Paul qui iWitie ses enfants aux utiles et nobles
devoirs de la cbarit6; il aime les ceremonies reli-
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gieuses, et deux solennitis surtout sont celibres a
*.Bbek: c'est I'Immacul6e-Conception et la Fkte-Dieu.
Nous aurons occasion de parler de sa devotion pour
Marie; elle fut grande et touchante; son coeur est
d'autant plus a I'aise pour honorer Marie que m&me
les musulmans la ve6nrent. Aussi, le jour de I'Immaculee, la chapelle. rev&t tous ses ornements, on se pr-

pare a la fete par un triduum, on la c6~1bre par les
*chants, les offices, les sermons, les rejouissances.
Mais la F&te-Dieu prime tout. M. Bore donnait tons
les aps au P. Etienne le recit de cette solennit,. Nous
mettons ici la lettre qu'il lui envoya le 29 mai 1856 :
, L'annde derniere, la F6te-Dieu avait 6t6 c6lebr6e
au college de Bebek, par nos enfants, avec une solennite inaccoutumbe. La presence des troupes francaises
et les 6evnements de la guerre contribuaient A relever
1'6clat imposant de la c6ermonie. Sur la place du
village, en vue du quartier musulman, oi la procession
n'avait jamais encore paru, et 1 l'ombre de gigantesques platanes, un reposoir militaireavait 6t6 dresse
Al'honneurdu Dieu des arm6es.Ce furent nos armuriers,
6tablis dans le village voisin de Kourou-Tchechm6,
qui ex6cut6rent cette oeuvre, nouvelle pour le pays,
avec autant de gofit que de z&le. Les officiers, qui
nous pr&terent complaisamment leurs hommes, reiurent de notre part, comme la plus belle r6compense,
quelques chapelets de J6rusalepm.
a Cette annee, I'autel, les trophies et les emblmes,
form6s pareillement avec des armes, proclamaient
unanimement la paix. Une croix, composee de canons,
de fusils et de pistolets, avec ane gloire dont les
rayons 6taient autant de baionaettes itincelantes,
apparaissait comme suspendue dans les airs, au-dessus
de la longue devise flottante : ( Gloire a Jesus, prince

, de la paix. ,. Ce mot paix 6tait aussi inscrit at-dessous
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Ces lettres Ataient figurses par des cheminmes de fusils
couronnaes de leurs capsules. Quatre &cussons, poses
sur des colonnes oil le laurier s'entrelacait a l'olivier,
reproduisaient ce meme mot, &crit de la m&me facon
dans la langue des quatre nations bellig6rantes et
selon I'ordre suivant que vous devinez :' droite, i la
place d'honneur, le mot turc-arabe Soulk'k, ombrag6
du drapeau ottoman; a gauche et paralllement, le mot
anglais Peace; puis de nouveau, A droite, un peu plus
sur l'avant, le mot Pace, avec le drapeau pi6montais,
et a. gauche, enfin, le mot russe Mire.
cc La curiosit6 des passants, 6veill&e par les pr6paratifs, eut bientSt ripandu la nouvelle de la f&te dans
tous les villages dt- Bosphore et jusque dans les quartiers les plus, loigans de Constantinople. Des le
dimanche matin, 25 mai, des visiteurs de toute nation
et de tout culte accouraient, mel6s aux catholiques,
pour assister a la Fete des Roses, nom que les Turcs
donnent a la procession, ab antiquo, sans doute a
cause des fleurs qui sont jetees devant le saint Sacrement.
u Plusieurs personnages musulmans, tels que le
premier medecin de S. M. le Sultan, et Ali-Bey, fils
de Huss6in-Pacha, le destructeur des Janissaires, en
reconnaissance des soins donnbs a leurs fils, nos 6lves,
et aussi pour s'associer A la f&te, nous envoyerept de
grandes corbeilles de fleurs, les plus belles de leurs
jardins, qu'ils avaient cueillies eux-memes.
4 La c&r6monie ne commencait quevers trois heures
de 1'apres-midi. Jusqu'i ce moment la foule alla grossissant, et se porta\ successivement autour des trois
reposoirs, qui rivalisaient d'616gance et de fratcheur.
c S. A. Abmed-Fethi Pacha, grand maitre de l'artillerie de l'Empire, sachant par nous qu'un d6tache-

ment d'artilleurs francais servirait de cortege a la
procession, envoya un ditachement des siens avec la
generosit6 qui lui fit offrir, l'ann6e derniere, sa
musique, et qui, pendant le cours de la guerre, a
supplee aux approvisionnements de nos parcs d'artillerie. Le maintien de ces musulmans fut plein de
dignit6, et, au moment de la b6n6diction, il 6tait touchant de les voir presenter respectueusement les
armes au Dieu inconnu encore, il est vrai, mais qui,
en recompense de cet acte louable, peut avoir d6pos6
un rayon de divine lumiere ou un saint d6sir au fond
de plus d'une conscience.
(t M. le vice-amiral Pellion 6tait present avec son
ktat-major, ainsi que plusieurs capitaines de vaisseau,
dont 1'un demanda, comme une faveur, que dix
artilleurs, choisis entre ceux qui s'6taient le plus
distingu6s au siege de Sibastopol, pussent marcher
sur les deux c6tes du dais. Ils s'y tenaient, en effet, le
sabre A l'6paule, et nous ne pouvions nous emp&cher
d'admirer le recueillement et la noble fiert- de ces
males figures, embellies par de larges cicatrices et
bronz6es par le soleil. Levice-amiral n'a pu dissimuler
son 6motion, que des larmes meme trahirent, au grand
6tonnement d'un de ses sous-officiers, qui lui en fit la
remarque. a Mais, comment, reprit le noble marin,
<i voir sans attendrissement des Turcsconfondre leurs
c hommages avec les nOtres pour le Dieu des chr6c tiens!. ,
( Les 6paulettes et les habits brod6s des officiers
sup6rieurs de chaque corps de I'arm6e et de l'administration brillaient dans la foule du cortege, mel6s
aux blanches cornettes de nos Sceurs, qui reprisentaient, et avec droit, comme la d6putation d'une arme
speciale auss:, celle de la pikt6 et de la charit6.
a Les bannieres et les oriflammes, port6s par les
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Spetites flles de leur &cole et par les enfants du
collge, itaient pour la foule une predication muette
mais eloquente, en exposant aux regards les titres
glorieux du Sauveur, de la Vierge Immaculee, sa
Mere, les symboles de 1'ancienne Loi, les r6alit6s de
Ia nouvelle, des versets des deux Testaments, Ia.
priere du Pater, en arabe, et quelques sentences des
Livres saints, dont le Coran a fait un plagiat. L'infidlit6, 1'h&r6sie et le schisme recevaient de concert une

lecon indirecte qui tournait directement a la gloire, i
I'affermissement et au progres de la foi catholique.i
a Voila, tres cher PNre, quelques-uns des hauts
faits de la fete de cette annie, pendant qu'&Galata et
a I'6glise du Saint-Esprit de Pera, nos confreres et
nos Sceurs avaient aussi leurs processions non moins
touchantes. Chaque ann6e, le culte catholique prend
une nouvelle expansion; quels nouveaux triomphes lui
reserve 1'avenir? Le secret de la r6ponse est dans vos
prieres et celes de la grande famille, auxquelles je
me recommande, restant dans notre petite,
a Votre tout d6vou6 fils,

E. BoRE,
i. p. d. 1. m.

On voit par ces details combien M. Bore avait &
coeur de laisser dans 1'esprit de ses enfants d'excellentes impressions; ceux-ci emportaient surtout le
souvenir du d6vouement de leur superieur, d'un
devouement base sur un amQur profond, surnaturel et
allant jusqu'au sacrifice de lui-m6me. On le vit parti'culicrement quand le cholera s'attaqua au.cofllge et y
fit des victimes. M. Bor6 se fit 'infirmier des malades;
et a ses confreres qui voulaient le dissuader de
s'exposer ainsi, M. Bore r6pondit : « Sachez que je
suis pour mes enfants comme leur pere et leur mere et
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que je ne fais que ce que feraient leurs parents s'ils
ktaient la. n
Ajoutons un dernier detail qui n'est pas a d6daigner
dans l'administration d'un college, bien quece soitun
detail materiel. Quand M. Bore prit la direction du collIge de B6bek en i851, la maison ttait grevee d une
dette de 49 ooo francs; huit ans plus tard, non seulement la dette 6tait payee, mais on avait fait au college
des agrandissements d'unevaleur de 25ooo francs, sans
compter les grosses rAparationsaux anciens bitiments.
Nous avons dit ce que M. Bore a &tC comme superieur de Bibek vis-a-vis des enfants; disons un mot de

la maniere dont il remplit ses devoirs envers Dieu et
enversles confreres qui travaidlent avec lui au college.
Vis-a-vis de Dieu, it est anim6 d'une grande puret&
d'intention. II disait a M. Martin, directeur du s6minaire interne: a Je fais ce que je puis; je n'attends pas
an grand succes; il est entre les mains de Dieu; je
n'ai qu'a ne pas y mettre obstacle et a seconder la
Providence.

~

II est tres uni a Dieu; il faudrait citer toutes lespages de son journal intime qui montre en lui une
Ame profond6ment p6entree du souvenir de la pr6sencede Dieu; c'est Notre-Seigneur et sa sainte Mere qu'il
prend pour confidents de ses peines et de ses contrariet6s, les leur racontant et se proposant de ne pas
s'exhaler en plaintes sur tel et tel; il est a remarquer
que dans son journal, chaque fois qu'il raconte une
contrariet' qui lui est arrivie, il ne nomme jamais la
personne, se contentant de mettre N. N. II lit fLdement les rglies et obligations du sup&rieur; il se
rappelle que le superieur tient la place de NotreSeigneur, non pas pour s'eh prevaloir et pour exiger
de ses infnreurs le respect comme A Notre-Seigneur,
mais pour se dire a lui-mame qu'll doit etre comme-

Notre-Seigneur, qu'il n'est que le d6legup de NotreSeigneur et que par consequent il dolt agir dans
1'esprit de douceur et d'humilit6 de Notre-Seigneur.
[1 relit chaque mois les conseils adresses aux supCrieurs; il m6dite chaque jour une demi-heure sur les
obligations de sa charge, les besoins de ses confreres et des offices, la situation de I'oeuvre, les
abus a corriger. II renouvelle souvent sa resolution
d'elever son cceur a Dieu quand il traite avec ses
confreres : 4 Dans ma position de superieur, devant
tant de fois donner des ordres, si je ne consulte pas
Dieu, la nature seule parlera, suivra ses instincts,
m'exposera a de graves manquements. n II fait cette
remarque judicieuse : a Ne pas repondre trop vite
quand on me consulte, afin de comprendre mieux ce
qu'on me dit et de repondre plus convenablement.
Silentium est gymnasium bene loquendi. Le silence est
un bon exercice, une excellente gymnastique pour bien
parler. »
II constitue la sainte Vierge, vraie directrice du
college, et saint Vincent, sup6rieurde la maison, et il
ne veut agir que comme eux et avec eux.
II a conscience de sa responsabilit6. II revient dans
ses notes sur le compte qu'il rendra a Dieu : u Judicium
durissimum kis qui praesunt. Jugement de Dieu tres
severe pour ceux qui sont sup6rieurs; charge perilleuse; saint Paul craignait d'etre r6prouv6 en pr&chant
aux autres. J'ai a r6pondre non seulement de mon
ame, mais de celle de mes confreres..*
Aussi quelle humilit6! Elle se rapproche sur plus
d'un point de celle de saint Vincent. 11 g6mit sans
cesse de ses d6fauts, de ses fautes, de ses n6gligences;
et declare qu'il est indigne d'etre le superieur de ses
confreres; qu'il est plein d'amour-propre, indigne,
mnille fois indigne ils de saint Vincent.
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Et cependant il fait l'6dification de ses confreres
par sa r6gularit6. Il est le premier aux exercices; il
n'en manque aucun; il est surtout fidUle a sa retraite
annuelle, qu'il fait ordinairement seal, comme les
rfgles du sup6rieur le recommandent. II choisit pour
etre plus tranquille, plus solitaire, la ferme de SaintVincent d'Asie; nous en reparlerons A 1'occasion de
cette maison; mais quelquefois, par condescendance,
il a fait la retraite avec ses confreres. Voici ce qu'il
6crit dans son journal intime a la date du 20 aoft I862:
ccReuni
mes
r
confreres de B6bek, je profite du loisir
des vacances pour accomplir le devoir annuel de la
retraite. Depuis plusieurs ann6es, j'avais cQutume
d'attendre le mois de d6cembre et de me retirer dans
la solitude de Saint-Vincent d'Asie; mais j'ai c6d6 &
l'invitation des confreres du'college, d6sireux que je
partage avec eux le travail et le merite de ces
exercices. II m'a &t6 doux de ceder, croyant voir Il
une indication de la volonte divine. ,
A la date du 26 ao6t de cette meme ann6e, il ecrit
dans son journal: i Toute la maison sans exception fait
la retraite. Cette unanimit6 donne aux exercices plus
de r6gularit6 et de ferveur. Notre salle commune est
au second 6tage de la maison neuve, fraichement aeree
et s6paree de tout bruit et de toute cause de distraction. Nos r6p6titions s6 font le soir r6gulibrement A
huit heures, et chacun y apporte une bonne volont6
qui se reconnait a la simplicit6, a l'humilite et a
l'onction des bonnes pensbes. n
Le lendemain, 27 aout, il 6crit: (t Ces jours se sont
ecoules dans le calme et chaque confrere a apporte le
concours de sa ferveur et de sa bonne volont6. Tous
m'ont ouvert leur coeur et accept6 avec def6rence les
observations et les conseils que j'ai cru devoir leur
donner. ,
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I1 faut dire que M. Bore lui meme donne l'exemple
-de cette humble deference; il accepte les avertissements qui lui sont faits par ses confreres, il les provoque a I'occasion et il signale humblement dans son
journal les defauts qui lui sont mdiques: •(27 aoft 1862.
Une Ame a qui j'avais demand6 la charit6 sur mes
d6fauts.me r6pondit: je demande pour vous prudence,
douceur, amabilit6 jusque dans la pratique si difficile
de la correction fraternelle. Cette personne me connait
et a devin6 juste. Voila les vertus necessaires a n
supbrieur. Je n'ai pas su toujours mMler a la correction
fraternelle les aromates et les adoucissements de la
charit6. et de l'humilit&. » Le !3 d6cembre 1862, il
ecrit: a Je veux profiter des salutaires avis que j'ai
reCus, cntre autres de celui-ci qui concerne ma faqon
d'agir dans la conduite des autres. Je suis trop port6
A subir les impressions ficheuses d'un rapport, a me
laisser prevenir et sans tout peser et mfirir, a prononcer- un jugement on prendre un parti.'
Le
15 d6cembre I863, il 6crit : u Rappeler a mon admoniteur de m'avertir,s'il le n6gligeait,et I'y encourager.
La derniere recommandation de mon admoniteur a
etC d'&tre plus paternel avec chaque confrere, moins
sensible aux oppositions et contradictions et ne pas

conserver comme de la rancune. n
Ce qui est beau dans ce journal intime, c'est de voir
M. Bor6 cherchant a se bien connaitre, g6missant
continuellement de ses defauts, luttant sans cesse
contre eux, reparant les peines qu'il croit avoir faites
i ses confreres, leur demandant pardon, craignant
qu'ils ne soient g~ens avec lui et leur rappelant A
l'occasion qu'ils ne sont pas obliges de venir lui ouvrir
leur coeur; t6moignant qu'il laisse un chacun libre de
s'adresser a qui il veut et qu'il aura plaisir s'ils usent
-de cette liberte.

-

6ri -

Nous aurons occasion de revenir sur plusieurs de
ces points, quand nous le montrerons dans son office
de visiteur de la province; nous constaterons que
M. Bor6, pas plus que tout autre, n'a kt6 sans d6fauts;
mais nous verrons que ces d6fauts 6taient surtout des
d6fauts de la nature, du tempdrament; que son zile
parfois indiscret, au debut du moins, venait de ce qu'il
6tait neophyte dans la vocation, qu'il n'avait pas commenc6 par etre inf6rieur en maison avant d'etre
sup6rieur; mais que toute sa vie il a lutt6, il a cherch6
a triompher de ses ignorances, de ses impatiences;
que sa vie, en un mot, a 6t6 une ascension continuelle
pour se d6gager de la nature et n'agir que sousl'impression de la grace, pour faire rigner Dieu de plus
en pluslen lui autant que dans les autres, pour combattre avec la meme ardeur le mal en lui comme dans
les autres et meme pour le combattre plus en lui que
dans ses confreres, suivant cette r6solution : a Juge
s6vere pour mes d6fauts, mere compatissante pour
ceux de mes confreres. »
(A suivre.)

JOURiAL DE VOYAGE DE M.. EUGNE BORE (1838)

(Suite)
Sous I'empereur Trajan, les Romains n'avaient pointitendu leurs conquetes sur les rives du Pont-Euxin,
au dela de l'Isler et du Tyras. Le nord de cette mer
se perdait toujours dans un eloignement myst6rieux :
les pontes y avaient reculb le s6jour des champs
flys&es; et ils I'avaierit c616brk comme le thettre des
premiers faits du grand Achille. N6anmoins, N6opto--
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1&me, fils de ce heros, y avait d6jh fond6 la ville de
Tomis; et Milet, la plus habile des cites grecques
dans la science du commerce et de la colonisation,
avait bUti, sur la rive droite de 1'Hypanis, Olbia, que
son n6goce dans l'interieur de terres inconnues, ses
caravanes, ses foires et ses pecheries rendirent un
comptoir opulent. Sur la rive meridionale et oppos6e,
ces mimes Milksiens 6levaient Heracl6e, sous l'invocation d'Hercule, dont la statue et les attribufs en or
massif devinrent la proie de Cotta, lieutenant de
Lucullus, lorsqu'il emporta d'assaut cette ville et la
livra au pillage. Les colons avaient conquis cette
position avantageuse sur les Mariandyniens, peuple
distinct des Bithyniens, bien qu'on les fasse aussi
sortir de la Thrace. Ils furent bient6t assez puissants
pour asservir la nation entibre et la reduire A 1'atat
d'ilotisme, selon la remarque de Strabon.
La ville itait regie par ses propres lois, et l'usurpation des tyrans, qui surprirent sa liberte, ne fut que
passagere. Prise par Mithridate, elle tomba pen apris
aux mains de ses vainqueurs, les Romains, qui y
furent tous egorg6s plus tard par la trahison d'Adiatorix, fils de Domn6kleios, t6trarque de Galatie, que
la favear d'Antoine avait investi de ce gouvernement.
L'empire chretien d'Orient I'erigea en siege episcopal;
et, apres Iinvasion des Turcs, elle releva, avec
Sinope, Amastris et Castamouni, de I'autorit6 de
l'6mir risidant a Boli; jusqu'a ce qu'enfin Osman,
1'ayant rbunie aux provinces de la Bithynie, de la
Mysie et de la Phrygie, forma le noyau de I'empire
qui ennoblit son nom.
La colline qui porte HWraclie ou Er6gli, selon la
prononciation turque, ditach6e des collines environnantes, a reru de la nature tout ce qui peut favoriser
la situation d'une ville et d'une forteresse. D6fendue
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au nord, a l'est et au sud par des escarpements d'un
difficile acces, elle s'ouvre au soleil couchant et
s'abaisse en pente douce jusqu't la mer. Lh 6tait son
port, que prot6geait contre la lame et les vents le
m6le dont on d6couvre les vestiges au pied de la porte
septentrionale. Aujourd'hui, les vaisseaux cherchent
un asile au fond de la baie, qu'abrite mal la pointe du
cap. Vue du rivage, la cit6 charme.le regard par le
desordre de ses maisons peintes et perdues dans les
bocages de leurs jardins. Elles sont dominees par les
mines de l'Acropole ou etaient apportees les eaux de
la montagne opposee, au moyen d'un aqueduc gigantesque, qui 6tait lui-meme une qutre forteresse. I1 n'en
reste que quelques vestiges. Le temps et les guerres
ont creus6 d'enormes breches dans les tours et les
remparts; et un champ de blW croit sur la place d'armes
de la citadelle.
Le nombre des temples et des edifices publics 6tait
consid6rable, a en juger par les debris dont chaque
rue et chaque mur de maison offre des fragments
mutil6s. Dans la muraille des portes grossierement
reconstruites par les Turcs sont incrust6s des trongons
de colonnes et des marbres l16gamment cisel6s, dont
quelques-uns portent le signe adorable du christianisme.
Un Francais, que I'amour de I'antiquiti avait pouss6
a s'ensevelir plusieurs annees dans cette solitude,
M. Allier de Hauteroche, a etudik ces ruines et en a
sauv6 plusieurs de la destruction. Telles sont, entre
autres, les deux pierres tumulaires ornant les deux
fontaines prircipales, auxquelles les Turcs portent un
respect traditionnel depuis le sCjour du savant 6tranger
dont ils honorent la m6moire. Leurs inscriptions et
celles de l'Acropole sont les seules qui se soient offertes
a nos recherches.
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Dans une promenade an dehors de la ville, nous
visitimes les restes de deux temples, convertis ensuite
en 6glises. Ils 6taient sur la voie qui conduit a la
caverne d'Ach&ruse, a laquelle on arrive par un petit
vallon arros6 d'un ruisseau, oi nageaient de nombreuses tortues. Le flanc de la colline prisente
plusieurs excavations naturelles, dont I'une a 6t~
achevee r6gulibrement avec le ciseau, et d'apres sa
forme devait servir a la c~elbration des rites.paiens.
Mais la v6ritable entree des enfers, selon la fable,
celle par laquelle penetra Iercule pour enchainer le
dragon Cerbere, est une caverne distincte, que les
Turcs visitent pen, a cause de I'horreur superstitieuse
que leur inspire ce sanctuaire de I'idolitrie. Sa bouche
est une simple ouverture, si 6troite qu'on y entre en
rampant, et tellement humectbe par les sources qui
suintent dans le roc que leurs gouttes menacent
d'6teindre les torches nicessaires pour y descendre.
Apres les detours d'un escalier dont les thnebres
6paisses et humides et l'affreux chaos rappellent ais&ment a l'imagination les avenues du Tartare, on arrive
a une esp.ce de lac qui probablement a envahi les
retraites et les profondeurs de ce labyrinthe mysterieux. Le gout de son eau -empeche de supposer
l'existence de quelque communication souterraine avec
la mer. En plusieurs endroits, nous remarquames des
recevoir les-statues des
niches sans doute destin&es,
infernales.
divinites
En rentrant a la ville, nous passAmes par le quartier grec, cpmpos6 d'une quarantaine de maisons
toutes. fort pauvres. La veille, nous avions recu Ia
visite d'un jeune pretre schismatique, qui fut accueilli
avec d'autant plus de joie qu'il semblait envoyi provi,dentiellement pour r6soudre nos doutes sur les lacunes
-d'une inscription que nous 6tudifons en ce moment.
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Mais il -nous dc'oncerta fort en disant qu'il 6tait
-l1ev6 depuis pen au sacerdoce; que son premier 6tat
etait l'orfevrerie, et que sa connaissance de la langue
-de ses phres se bornait i la lire, sans en comprendre le
sens. L'autre desservant, a qui nous fimes pr6sentbs,
6tait un vieillard court et replet, dont la barbe
•-xtremement blanche rehaussait I'6clat rubicond de sa
figure, qui, suivant une expression de Shakespeare,
ressemblait alors a un charbon allum6 sur un plat de
*creme. II etait preoccup6 d'une grave affaire. Un baril
<'eau-de-vie venait d'arriver de Constantinople, et il
,le d bitait avec profit a ses ouailles, sur le parvis de
l'6glise. Son premier salut fut de m'en pr6senter un
large verre, car tous les chritiens et les Turcs pervertis
,par leur exemRle boivent fort pen de vin qu'ils jugent
fade et. trop faible, mais ils usent a la place des
liqueurs les plus alcooliques.' .ls r6ussissent ainsi
merveilleusement a entretenir les musulmans dans ce
prbjug6 universellement r6pandu que, boire pour nous
et s'enivrer, c'est un seul et meme acte; que telle est
notre habitude, et que le prophete a d6fendu toute
boisson ferment&e pour prtvenir cet abus.
Ce vice de l'ivrognerie, g6n6ral et inv&ter6 chez la
race grecque, l'a frapp6e d'un signe visible de deg6n6rescence, que nous attribuames d'abord faussement a
son &tat d'esclavage. Quelle humiliation et quelle
-douleur pour le vrai chr6tien que le. spectacle de ces
freres en J6sus-Christ, degrad6s par le schisme, aun
tel point qu'ils 16gitiment l'ignorance du Turc, pr6fErant A leur foi la foi de Mahomet !
Invit6s'par les ministres du Seigneur A visiter sa
maison, nous y entrimes, pour leur prouver que devant
des musulmans nous 6tions toujours fiers de paraitre
chretiens; mais nous savions que les priries qu'ils
murmuraient a notre intention devant I'autel n'entraient
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point dans le tr6sor de pribres, d'aspirations et de
louanges que F'iglise unique pr6sente tons les jours
an ciel; et nous ne pouvions croire que des paroles
sorties de levres avin6es s'6levassent devant le TresHaut, comme un parfum d'agr6able odeur.
La population de la ville ne d6passe point sept
mille ames. Son industrie est toute dans des tanneries,
ou se prepare an maroquin rouge ou jaune. Les Turcs
mangeant pen de poisson, ne tirent point parti des
ressources de la ptche,. dans une mer oh abondent le
pagel, le rouget, la dorade, la pelamide, la sole et le
merlan.
Le 16 mai, nous sortimes d'H6racl6e, suivant au
sud-est une voie ancienne qu'indiquaient ses paves
6pars et l'6galit6 du terrain. Elle .passe, a une heure
de la ville, par an bourg, dit Belin-Keui, qu'avoisine
une colline du m&me nom. La forme 61lgante de cette
colline, I'air religieux de son bois, ressemblant & un
lucus, la divinit6 babylonienne que rappelle son nom
meme : tout semble indiquer qu'elle a et6 jadis un lieu
consacr6. Au moios est-il certain qu'il y avait dans
cette direction un but de pilerinage, repr6sent6 par
un petit monument que nous trouvames *plus loin et
dont la structure tenait . la fois du mausolee et de
I'autel. Une fontaine d'une grande limpidit" coulait
auprhs. Les Grecs de la ville lui attribuent des qualites
merveilleuses. Ses alentours sont parsemis de pierres
et de uines, au milieu desquelles nous distinguimes
l'emplacement d'un temple.
Des prairies verdoyantes nous conduisirent ensuite
au lit du Lycus, que des banes de rochers obstruent,
des que la contr6e commence a devenir montagneuse.
Des hommes -taient occupis _.pcher, au moyen d'une
barre de branches d'arbres; le poisson qui remonte de
la mer a. cette saison de l'ann6e. Il ressemble au
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mulet et sa chair est d.un gouit delicat. La nous
apergumes deux villages, appelbs Quemudju et Ailak.
Nous laissimes a droite les rives du Lycus pour gravir
une petite montagne. Ses arbres et sa pelouse verdoyante contrastaient avantageusement avec d'autres
croupes arides que nous d&couvrimes de son sommet.
Des bois de pins 6taient diss6min6s dans les vallees
voisines. Celle par laquelle nous descendimes nous
ramena au Lycus, que nous suivimes jusqu'au village
de Tchair-Keui. La nuit commencait; et nous avions
march6 sept heures. Nous couchimes dans la maison
de l'aian ou maire, vaste et d6serte comme un caravanserail abandonn6.
DMs la pointe du jour, nous remontimes la vall6e
du Lycus, d'abord tellement r6trecie que le cours de
la rivibre ttait notre grand'route, ce qui exposa plusieurs fois les bagages & etre submerges.. Les restes
d'un pont de construction romaine, que nous trouvimes
i cet endroit et qui appartient a la meme 6poque que
celui dont nous avions, la veille, remarqu6 les ruines
prbs de Quemudju, d6montrent l'existence de la voie,
ouverte anciennement entre H6racl6e et le pays
limitrophe, formant, sous les empereurs chr6tiens, le
diocese d'Honoriade. La riviRre s'encaisse ensuite
entre des rochers dominos par des montagnes plus
bois6es, dont les hauteurs 6taient couvertes de chalets.
Nous la retrouvames une derniere fois, faible comme
un ruisseau; et nous passames devant ses sources.
Elles sortaient d'un plateau, point culminant du territoire d'H6racl6e, qui dut etre la frontibre de
1'Honoriade, comprenant les villes de Cratia et de
Claudiopolis. Une autre succession de vallees, graduellement descendantes et ombrag6es d'une foret,
aboutissait A Tcharchemb6. Les maisons du village
n'6taient point groupies comme ailleurs autour de la
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mosqu&e, mais dispersies A droite et a gauche sur une
vaste itendue de terrain.
L'aian fit tuer un mouton i notre arrivee; et ii

nous offrit la partie de son logis appelie selamliq et
destinee chez les grands Arecevoir ceux qui les visitent
ou viennent les consulter pour affaires. Le harem, oi
its se retirent avec leurs femmes et leur famille, est un
bAtiment separe et renfermant les meubles les plus
pr6cieux, les provisions de bouche et tous les ustensiles du m6nage. C'Etait de cette retraite que sortaieat
les mets qui nous 6taient prepares par des mains
invisibles, mais actives et pr6voyantes..
Cet aian etait un vieux serviteur de 1'ttat, attache
au pachalik de Bagdad. II avait guerroy6 contre
MWhemed-Ali; et, depuis pen sealement, il goitait
dans l'h&ritage de ses peres les douceurs du repos.
• C'est A.mon fils, disait-il, de me remplacer; et,
quoiqu'il soit unique et qu'il ait tout mon amour, je ne
laisserai pas de l'envoyer au sultan. n En prononCant
ces mots, il appela:

Ibrahim ! ) et de la foule des servi-

teurs qui se tenaient silencieusement debout devant
lui, sortit un beau et grand jeune homme de vingt ans.
Si le zele de la loi otouffait dans cette Ame les sentiments de 1'amour paternel, avec quelle rigueur ne
devait-il pas executer envers les autres le reglement
de la conscription?
Durant la nuit, nous fumes r6veilles par un bruit de
chaines, agities dans la chambre voisine; et comme
nous en demandions la cause, on nous dit que l'ordre
de lever les nouvelles recrues 6tant venu de Cons-.
tantinople, les conscrts etaient tenus aux fers, de
crainte qu'ils ne s'echappassent. La nicessit6 decette
mesure humilianteprovientdeceque la loi ne s'observe
point comme chez nous avec une impartiale universalit6. Sonapplication d6pendant da chef d'un district,
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s'il n'est point intigre, le riche rachete son fils par des
presents corrupteurs; et les enfants du pauvre, qui
sont injustement sacrifibs, fhient lorsqu'ils le peuvent. C'est ainsi qu'en plusieurs autres endroits,
nous avons vu enchaines, comme des malfaiteurs,
des adolescents debiles et estropi6s. Les chritiens,
exempts autrefois de tout service militaire, doivent
fournir aujourd'hui la marine et a l'arsenal un certain
nombre de manoeuvres ou de matelots. Ces victimes
sont enlevies par ruse ou par violence a leurs parents,
pour un temps illimit6. Que de meres nous oat fait
cce sujet de douloureuses confidences!
Ayant appris de la bouche de I'aian que dans les
environs etaient les restes d'un chateau, biti par les
Genois, nous alltmes vers le nord a 1'endroit designe,
distant d'une lieue de son habitation. Nous y vimes
une colline siparxe de celles qui l'entourent, et qu'un
torrent d6fendait comme un foss6 naturel. Des pierres
roulees dans son lit et taillies comme celles de l'escalier encore visible appartenaient aux tours et aux
remparts exterieurs. Les briques diss6min6es sur le
sol indiquaient quel peuple en 6tait I'architecte et le
fondateur. Le village voisin est blti tout entier avec
les ruines du chateau; et les habitants n'ont 6pargni
qu'une tombe, dont la facade large de 14 pieds est
tournee vers la citadelle, comme pour lui presenter
4 dessein le noa inscrit dans son 6pitaphe grecque. Ce
monument, dont la porte et la vofite int&rieure sont
construites avec art, itait environna de plusieurs
autres dont il ne subsiste que les fondements. C'6tait
autrefois un poste militaire et la clef des d6files des
montagnes menant , Heractee, a Tium ou dans l'interieur de la Paphlagonie. Sans aller i Bartan, petite
ville dont nous parlerons ensuite, placer Claudiopolis,
que l'on sait avoir existC dans 1'Honoriade, ne pour-
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rait-on pas fixer ici sa position? Le nom de Castromoena, que les auteurs ajoutent & celui de Claudiopolis, conviendrait A ce campement romnain.
Tpute cette contr6e est peu connue des g6ographes
et n'est point au midi de Tcharchemb6, mais bien a
6 lieues an nord; et ce mnme village, que l'on place
sur les cartes a l'ouest du Falios, est A plus de deux
heures de 1'autre c6t6, vers l'orienL
et Perchemb6, d'oriLes deux noms Tcharchembl
gine persane, d6signent 6galement chez les Turcs le
quatrieme et le cinquieme jour de la sermaine, correspondant au mercredi et au jeudi de la n6tre. Deux
autres villages dans tls environs portent les noms
analogues de Djuma et Bazar, c'est-A-dire vendredi et
dimanche.
Le 19 mai, nous quittames Tcharchembe, et, traversant les deux villages d'Eiilet et d'Uslubey-Oglou,
embellis par une veg6tation varibe, nous atteignimes
les rives du Falios, I'ancien Billoeus, la plus large et
la plus rapide des rivibres de la Bithynie.'
Le bac nacessaire pour le passage de ce petit fleuve
qu'aucune digue ne contient, et qui, aux premieres
fontes des neiges, inonde et ravage les valles, nous
montra combien les Turcs avanceront difficilement
dans la voie des ameliorations publiques. Qu'on se
reprisentepour bateau le tronc d'un gros pin creush,
comme chez les sauvages, mais avec moins d'art, et
pour matelots quatre hommes ramant d'une main avec
des pieux, .tandis que de l'autre ils rejetaient l'eau
qui se faisaient jour par les crevasses. II fallut
dbcharger les chevaux de leurs bagages, et ces animaux, plac6s en travers, alaient a peine la place pour
poser les quatre pieds dans la pirogue. Comme nous
6num6rions aux bateliers les dangers et les incoDv6nients d'une navigation aussi imparfaite, le plus ag4
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d'entre eux, que sa longue barbe, son front chauve,
ses 6paules nues et musculeuses me faisaient comparer
a l'image da Temps ou du nocher Caron, r6pondit :
a Vous avez raison, Monsieur, mais c'est ainsi que
faisaient nos peres. a
Nous rencontrimes lI deux Armeniens, 6tablis dans
la petite ville de Devret, qu'ils nous dirent etre
6loignee, vers le sud, de 7 lieues environ. Le nombre
des families armeniennes y est assez considerable pour
que le patriarche de Constantinople ait 6rig6 ce lieu
en siege episcopal; mais des querelles assez recentes
avaient trouble la bonne harmonie de cette 6glise, et
pouss6 le troupeau a chasser son pasteur.
Une bande de jeunes chevaux, dont les formes el&gantes et la course agile me rappelerent l'ancienne
r6putation de la cavalerie des Bithyniens, galopait
dans les piturages qui s'tendent au pied de la colline
de Perchembe. On nous abandonna encore li le quonaq,
ou logis de l'aian. Le maitre 6tait absent, et son imam,
ou pr&tre desservant la mosqu6e qui etait une simple
chambre de la maison, nous fit les honneurs a sa place.
Le lendemain, jour du dimanche, pendant qu'il appelait d'une voix grave et cadenc6e les fiddles a la priire
du matin, M. Scafi de son c6t6 immolait dans le sacrifice non sanglant la victime de propitiation. Cependant, la chambre 6tait tapissbe de sentences de
l'Alcoran, dont quelques-unes niaient implicitement la
divinit6 de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Cp contraste
se renouvelait p6riodiquement le jour de la semaine
consacr6 au Seigneur, et quelquefois dans le sanctuaire
mmme du Dieu de Mahomet, en face de la mihrab on
de la niche qui indique a musulhhan la-direction de la
Mecque, vers laquelle il doit se tourner dans ses adorations. Alors comme l'avenir religieux de ces peuples
nous pr6occupait vivement Quelles ardentes prieres
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n'adressions-nous point au ciel pour htter le rigne de
la foi chez des hommes qui nous timoignaient deja, i
nous, chritiens, une charitC si hospitaeire?
Malgr6 la pluie, nous montames a cheval, sur les
dix heures, pour aller a Tium, qu'on nous dit etre 1
5 lieues au nord. Pendant trois heures, il nous falluk
rester couches sur le cou des chevaux, pour 6viter les
branches dont le berceau touffu embarrassait l'allee de
la foret qui 6tait notre sentier. Cette precaution ne
nous garantissait qu'imparfaitement de leur choc, qui
6tait accompagne d'une ondee de gouttes ruisselant de
toutes les feuilles. Les chevaux s'abattirent successivement et comme a tour de r6le dans cet epais fourrre,
mais sans nous causer pucune disgrice. Arriv6s au village de Qualbazar, nous fimes introduits pros de l'aian,
qui tenait en cet instant conseil avec les notables du
canton.
Nous entrions done A propos pour jouir du piquant
spectacle d'une assembl6e txrque. Une vingtaine
d'hommes, la plupart vieillards 4 barbe blanche,
6taient gravement assis sur un modeste sofa; tons
tenaient a la main et A la bouche la longue pipe dite
tchibouq,-compagne ins6parable des Orientaux. La
bigarrure varice de leurs turbans, de leurs vestes et
.de leurs larges pantalons ou chalvars, 6tait d'un noble
effet, et faisait mieux ressortir ce qu'avait de mesquin
le costume europ6en du president. Cet homme, leur
chef et le repr6sentant de l'autorit- civile, aussi bien
que de l'esprit riformateur de son mailre, le sultan,
avait pour insigne de sa dignit6 un fez, rabattu sur les
yeux, une redingote bleue i collet droit garnie de
boutons ciseles et un pantalon de la meme couleur.
Dn reste, il ne connaissait point encorela mode gnante
de la cravate; et il avait les pieds nus, par ob6issance
Sl'article de la loi religieuse qui d6fend de souiller
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les tapis sur lesquels le croyant s'acquitte de la priere
obligatoire, aux heures principales de la journie. Avec
<e singulier accoutrement, qui le rendait assez semblable a un laquais de gentilhomme ruin6, notre aian
ttait encore plus fier que les autres. II avait m&me l'air
de poser devant la soci6t6 comme module de bon goit
et d'el'gance; hommage, me disais-je, involontairement rendu a la civilisation chr6tienne, qui change
d'abord 1'existence de ces Tartares. en attendant
l'operation de l'autre changement interne et spirituel.
Bien qu'il s'agit d'une affaire importante, -de
I'augmentation de l'imp6t communal, il n'y avait ni cri
ni dispute ni gestes dans l'assembl6e. Tous fumaient
en silence et paraissaient plong6s dans la r6flexion.
Quelquefois seulement une bouche s'ouvrait pour
laisser ichapper avec la fum6e du tabac une observation concise. Quand Ali entra, tenant & la main
notre firman, tous s'inclinfrent d'un mouvement unanime et spontan6 devant cet ordre 6man6 du pouvoir
supreme; et l'aian, avant de 1'ouvrir, le porta t son
front et sur les levres. Ce respect religieux du poiuvoir
est reellement queique chose de touchant; et sur ce
point, avonons-le, nous sommes en arriere de peuples
<lue nous appelons barbares.
A notre apparition dans la salle, la formule de
Phospitalir4 turque, qui sonne si agreablemept aux
oreilles de I'6tranger, fut r6p6t6e par toutes les levres :
cc Soyez le bienvenu, nous disait-on: que votre arriv6e
soit heureuse! vous ktes tout mouill6s; qu'on allume
le feu; qu'on apporte la pipe et le caf6. n Ensuite,
chacun selon l'6tendue de son erudition, nous donna
des renseignements sur les ruines des environs. C'est
ainsi que nous apprimes l'existence d'une forteresse
genoise, plac6e entre les embouchures du Falios et de
l'ancien Parthenius. Ils la nommaient Genzeldje-
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Hissar. Un changement impr6vu dans notre itineraire
nous emp&cha de la visiter.
Nous primes cong6 de I'assembl6e et, marchant i
I'ouest A travers une foret peuplee de daims, de cerfs
et de sangliers, nous retrouvAmes, au bout de deux
heures, le Falios, que bordent des prairies marecageuses et parsem6es de quelques habitations. De I'autre
c6t6 de la riviere est un groupe de cabanes portant le
nom de village de Falios. Elles n'occupent point
1'emplacement de la ville ancienne, dont la citadelle
couronne la Hiauteur qui avoisine la mer. Nous nous
dirigeimes vers ces ruines, par un champ oi gisaient
sans ordre des pierres sepulcrales, d'une forme analogue au monument de Cheherler, dont nous avons
parl6 pr6c6demment. Leurs proportions 6taient moine
grandes; mais la pierre 6tait 6galement d'un granit
noir, orn6 de quelques figures grossibres et sans
inscription. Plusieurs avaient 6te retourn6es et fendues,
comme pouvant recouvrir ou renfermer un tresor ignore.
Ce champ mortuaire 6tait convenablement place pres
de la greve d6serte; une colhne en derobait I'aspect
aux habitants.
Strabon parait juger s6verement la ville de Tium,
en disant que son unique titre a I'attention de la post6rit6 est d'avoir eu pour maitre Philetere, de la race
des Attales. II n'est guere pr6sumable qu'une cite
riche, vaste et polic6e, comme l'indiquent ses restes,
n'ait donn6 le jour A aucun homme illustre, et n'ait
pas 06t le foyer d'un mouvement intellectuel.
La population primitive, d6sign6e sous le nom de
Caucones, 6tait distincte des Mariandyniens, soumis &
la r6publique d'H6racl6e. Les uns les font descendre
des Pelasges; les autres fixent leur origine dans la
Scythie ou dans la Mac6doine.
La ville 6tait batie sur le revers occidental de la

-

625 -

colline et abrit6e contre le vent du nord par le promontoire qu'occupait la citadelle. Elle formait un arc
parfait dont le rivage de la mer etait la corde. Le bl6
et 1'orge croissent abondamment dans les maisons, les
rues et les places publiques. Qqant aux 6difices dont
les fondations massives n'ont pu etre remu6es par la
b&che ou la charrue, ils sont couverts de halliers et de
plantes parasites, signes auquel nous avons reconnu
I'enceinte des murailles. Elles commencaient a l'Acropole, que sa position sur un roc escarp6 et sa construction cyclop6enne rendaient inexpugnable. En s'6tendant du nord au sud, elles allaient rejoindre un autre
fort de style romain, qui devait autant servir a contenir dans le devoir la ville subjuguee qu'A la defendre
contre les attaques exterieures. LA, les remparts se
dirigeaient au couchant, et la mer terminait leur ceijiture. Outre les trois arches d'un immense aqueduc en
briques de la hauteur de 35 pieds, nous distinguimes
encore deux temples. Le premier avait 20 metres et
demi de long sur 19 de large. Les murs Cpais de
5 pieds etaient des pierres taillies et jointes sans
ciment. La porte principale en plein cintre de io pieds
d'ouverture, correspondait & une porte paral~Ile
:ouverte au fond de I'idifice et, de plus, sur les c6tis,
quatre autres portes moinp #Alevesservaient a l'Ccoulement de la foule et au ministire des pretres. Le pan
de la facade, dont le faite est renvers6, a encore plus
de 40 pieds d'616vation.
De lA, on est conduit, par un petit sentier bien pav6
et ressemblant & une rue, vers un autre 6difice, plus
rapproch6 de la mer, dont I'architecture '6tait aussi
riche qu'616gante. Le marbre blanc qui en rev6tait
l'int6rieur a 6t6 bris6 par le marteau. Un p6ristyle
decorait I'entr6e, et trois portes parallles, de 12 pieds
de hauteur, ornies de festons, introduisaient la foule
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dans la nef longue de 28 metres. Puis venait le sanctuaire, de forme carrie, ayant environ 21 metres. Dans
le fond etaient de petites portes de 2 pieds d'ouverture, donnant entree dans des retraites d6rob6es, qui
servaient i la c6lebration des mysteres. Au milieu des
decombres, nous remarquames un bloc de marbre, oit
etaient graves trois groupes de lettres, tenant k une
plus longue inscription. Des troncons de colonnes
corinthiennes, d'un diametre 6norme et d'un marbre
fin, 6taient gisant aux alentours.
Le soir, chass6s par une.ond6e qui nous trempa jusqu'aux os, nous allI~es coucher au village dans la
maison des 6trangers, asile recemment bati aux frais
de la commune pour les pauvres et les voyageurs. On
s'empressa de la nettoyer et de la garnir le plus convenablement possible.
Quelques-uns des habitants apportaiefit.leurs lits et
leurs couvertures, les autres du bois, des ceufs et da
lait. Il y avait parmi ces braves gens 6mulation de
vertu hospitalibre. Is vinrent tous ensuite se ranger
en cercle autour du meme foyer avec leur frugal,
repas, compose de lait caille, Inl6 d'oignons et de
galettes de mais. Ils mangeaient en notre presence,
disaient-ils, pour nous faire honneur.
Le pays, bien que tres productif, est si mal cultiv6
que nous manquames de pain. Cette disette nous forca
de le quitter pricipitamment et d'aller le lendemain,
apris huit heures de marche, retrouver, a Bartan,
Abraham et nos bagages, dont nous nous 6tions s6pares la veille pour entreprendre l'excursion de Tium.
Bartan tire son nom du Parthinius, rivibre qui
skparait anciennement la Bithynie de la terre des
Paphlagoniens. Les Turcs l'appellent Bartine. Elle est
navigable seulement jusqu' la ville : c'est-&-dire six
heures au-dessus de son embouchure. Cette petite cite
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turque, la plus considerable que nous eussions
rencontred depuis Constantinople, a un air d'aisance
et surtout de propreti fort rare en Orient. Fixer sa
population d'une manitre exacte serait chose difficile,
attendu qu'en Turquie il ne s'opore jamais de recensement, et que les femmes et les enfants n'entrent
point en compte des personnes civiles. On ne comprend
clans le calcul que les hommes faits, capables de
porter les armes et les chefs de famille. Conform6ment
A ce principe qui doit r•gler toutes les autres estimations de ce genre, Bartan se compose de cinq cents
maisons, parmi lesquelles une trentaine sont grecques
et armeniennes. Elle est I'entrep6t de quelques
marchandises, qui y sont apportees de la capitale, of
elle envoie en 6change des chanvres, des fruits et des
bois de construction.
Le Mutfcellim, .ou chef de la ville, qui, dans la
hi6rarchie administrative, occupe le degr6 correspondant chez nous celui de sous-pr6fet, nous assigna
pour Iaqement le caf6 le mieux fourni : ce qui
donnera-une id&e des autres, lorsque nous avouerons
n'y avoir pu trouver de pain, parce que nous arrivions
aprbs le coucher du soleil. Dans ce caf6 se trouvait
une petite chambre separke, garnie d'une natte, ou
les habitues venaient fumer, boire et biiller. Plusieurs
d'entre eux nous visitirent; et une bienveillance
tol6rante se manifestait dans leurs actes et dans leurs
sentences. II n'en 6tait point ainsi des enfants, qui
t 6moignent pour l'6tranger chr6tien une aversion que
nous avons remarqu6e rarement ailleurs. Cette antipathie est le r6sultat de leur premibre education,
qu'ils reqoivent des femmes. Ce sont elles qui, dans
leur ignorance, perp6tuent les vieux prbjug6s contre
ceux dont la religion peut seule les tirer de la servitude
degradante ou elles languissent. Affectant 'a l'gard
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des Francs un rigorisme de pruderie, plus choquant
encore, elles ne se cachent pas seulement 5 ses yeux
dans leurs voiles; mais meme elles fuient sa presence,
comme celle des b&ts fauves. Sont-ellcs surprises,
au milieu d'un champ ou d'un chemin, elles s'accroupissent, se couchent la face contre terre; et, si elles
sont seules a la maison, elles le laisseront mourir de
faim et de soif plut6t que de lui porter un morceau
de pain ou un verre d'eau. Le christianisme, qui,
seul entre toutes les religions, a Olev6 la femme au'
rang honorable que lui accorde notre societi, pourra
seul aussi riegnerer sa condition dans les contr6es
musulmanes. Ce changement, le plus digne d'admiration entre toutes les iamliorations sociales qu'il est
appel6 a operer, sera le miracle de son action toutepuissante. Combien 6tait donc risible l'illusion de ces
jeunes gens, dont le zile religieux applique au vrai
est si glorieusement servi la cause de Tl'glise,
lorsqu'ils venaient chercher la femme libre dans ces
regions; et croiser dans la Mediterranee, .pour la
surprendre a son passage de Constantinople i
Alexandrie!
Nous efmes dans la nuit une alarme s&rieuse. Le
feu avait eclat6 dans un cafe voisin du n6tre; et les
auteurs de l'accident, au lieu d'appeler an secours,
avaient pris la fuite, tant le peril avait trouble leur
raison! Comme ce quartier faisait partie du bazar, et
que les maisons 6taient de siimples boutiques en bois,
abandonnees le soir par les proprietaires qui se
retirent dans leurs families, l'incendie se propagea
rapidement. Nous fumes r6veill6s par le fracas des
toits croulants et par le p6tillement des flammes, qui
devoraient ces freles habitations de sapin. D6ji le
feu nous cernait; et il fallait songer a son salut, en
sacrifiant ses bagages ; position critique pour le
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voyageur, que cette perte irreparable arreterait tout
court dans sa marche. A l'aide du sang-froid d'Ali et
de la viguenr d'Abraham, les caisses, les selles des
chevaux et les autres effets furent transport6s en un
lieu sir, au milieu des torrents d'une pluie soudaine,
qui 6teignit, comme par enchantement, I'incendie
et preserva notre habitation. Nous vimes alors des
choses qui mettent a nu la nature et le caractere des
Turcs. II n'y avatt -ni pompe ni service organis6 pour
arr6ter les ravages du feu, dont une 6tincelle suffit
pour embraser ces maisons, vermoulues et attenantes
les unes aux autres. Ce jour-la, on semblait compter
sur I'eau du ciel. Des cris et des sanglots 6taient
pouss6s par les femmes et les enfants qui sauvaient
les derniers restes de leur petit n6goce; mais on
n'entendait aucune plainte ni contre les hommes ni

contre Dieu. Je vis un marchand immobile et silencieux
devant sa boutique qui n'6tait plus qu'un monceau de
cendres; et le lendemain, en buvant le caf6 avec
quelques-uns de nos visiteurs, comme la conversation
tomba sur l'6v6nement de la nuit, j'entendis 'un d'eux
dire, sans changer sa gravite et comme par forine de
remarque accessoire : (c Quant a moi, j'ai tout perdu
hier. ,
La superstition est grande parmi le peuple. Plusieurs
attribuaient s6rieusement ce malheur A la malediction d'un derviche, qui avait 6t6 Aconduit sans
aum6ne de quelques-unes des boutiques incendides.
Ce derviche, nomm6 le Scheik Akmed, joiissait d'une
haute r6putation de saintet6. I parcourait la veille,
les bazars et les places publiques, en donnant le
spectacle de la vertu miraculeuse a laquelle I'a 6lev6
sa vie penitente. Le corps demi-nu, les 6paules
couvertes de sa chevelure noire, longue et h6riss6e
comme une criniere, et tenant a la main droite la lame
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luisante d'un sabre, il marchait a pas mesur6s, en
tirant du fond de sa poitrine ces paroles sacries,
qu'il semblait plut6t rugir que prononcer : c Allah
Akber! Allah alkber! Dieu est tres grand! Dieu est
1'6tre le plus grand! , Un jeune enfant le pr&cidait,
chantant avec justessc un cantique ' l'honneur des
religieux qu'ils ont canonis6s. II pr6sentait A chacun
le vase d'6tain, oit la pift6; deposait son offrande.
Lorsque les dons se multipliaient, le'derviche haussait

d'un ton sa litanie monotone; et, roulant des yeux
convulsifs, il se frappait violemment la ceinture, qni
risistait au fil acir6 de son sabre : cette merveille
excitait les cris d'admiration de la foule. On m'amena

I'energumene. Quelques annies auparavant, j'aurais
pu craindre que, dans un acces d'illumination, il ne
dirigeat contre moi son armp, afin d'offrir au prophite
'holocauste agr6able du sang d'un infidele; mais
aujourd'hui la qualit6 de Franc est une sauvegarde,
meme contre l'intol6rance. Le derviche se contenta de
crier plus haut Allah akber! et de se frapper plus,
fortement le ventre. Par malheur, un de ces coups
ayant donn6 de travers, il se fit une large entaille,
d'oi le sang ruissela. Autrefois encore, on eft pa.
imputer cet accident a mon influence sacrilege; mais les
uns se contenterent de sourire en hochant de la tete;
les autres remarquerent que quelquefois son ponvoir
magique faiblissait; et moi, je-le consolai, en augmentant quelque pet I'aum6ne qu'il esperait de ma
charit6.
Le 24 mai, le soleil dissipait les nues pluvieusesqui,
depuis une semaine, chargeaient L'horizon; et la
ser6nite de l'air nous promettait des jours plus beaux.
C'etait la f&te de l'Ascension. Bien qu'en pays
infidele, exiles de l'immense soci&t4 qu'unissent une
foi et une charite commune, nous voulflnes participer
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aux binbdictions que le ciel verse sur toute 1']glise
en cette solenniti. M. Scafi officia done dans notre
pauvre r6duit, et comme d'ordinaire nous fames son
acolyte. La comm6moration du retour du Fils de
l'homme vers son Pere attriste, parce qu'elle rappelle
le depart de celui qui avait rachete et console le
monde, en meme temps qu'elle r4jouit, parce qu'elle
est le commencement de sa glorification et le gage
futur de la n6tre. Melange doux et nullement incompatible d'un sentiment d'amertume et de joie, qui se
retrouve au fond de tottes les filicites terrestres.
L'adoration et la priere communiquent a 1'.me une
6nergie nouvelle, et doublent sa facult6 d'aimer.
C'est ainsi que notre pens&e nous emportait au dela
des solitudes de l'Anatolie, a travers la mer Noire et
la' mer Blanche', aupres de nos frdres et amis de
France dont plusieurs, nous en &tionssfrs, mutmuraient
a la meme heure notre nom devantle Seigneur. Nous
assistions de loin A l'office, qui se c6l1brait dans nos
6glises avec une pompe si joyeuse. Le son des chants
liturgiques, le bruit des cloches retentissantes parvenait, pour ainsi dire, a nos oreilles; et nous
aspirions comme quelques parfums des nuages
d'encens offerts a P'autel.
Absorb6s dans ces reflexions, nous quittimes Bartan,
avec Ali et. un guide, pour aller & Amass6rah,
Pancienne Amastris, et de 1U jusqu' I'ombreuse
Cytore d'Hombre et d'Apollonius. Deux chemins
conduisent & Amass6rah : 'un par la plaine, plus
long, mais plus 6gal; I'autre par la montagne, raide
et malais6. Nous le primes, afin de voir la figure de
l'oiseau sculptie dans un rocher, dont nous avaient
parlM plusieurs Turcs, en nous conseillant avec
x.

Tel est le nom que les Turcs doonent h Ia Mediterrandeý
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mystere de rechercher le tresor, jadis confii & sa
garde. Nous gravimes pendant deux heures des
pentes h6riss6es de broussailles et de taillis, et nous
atteignimes un rocher 6norme, pros duquel le chemin
serpentait, comme un escalier tournant. Des degris
r6guliers et tailles avec soin m'indiquerentle voisinage
du monument, devant lequel le guide s'arreta soudain.
Alors je vis une colonne d'ordretoscan surmontee d'un
aigle aux ailes diploy6es, et tenant dans ses serres
une double palme d'olivier. Sa tate a kt6 mutilee,
ainsi que celle de la 'statue, voisine, qui est aussi
sculpt6e dans le roc. Les sandales, la toge et la pose
sont romaines. Son bras fracass6 6tait 6tendu en signe
de domination vers la mer, qui, a une profondeur
effrayante, par dela les vall6es, deroulait sa nappe
bleue et immense, sous un soleil 6tincelant. J'admirais
le choix du lieu et la patience audacieuse qui avait
coupe le rocvif, comme une muraille, une- tonnante
hauteur, lorsque j'apercus sur la tete de la statue
I'encadrement d'une inscription; dont une petite
mousse verdatre, entretenue par l'humidit6, coavrait
les caracteres, et les rendait illisibles A loeil, m&me
aide de la lunette. A moins d'un 6chafaudage,
construit A dessein, il est impossible d'yatteindre sans
p6ril et nous avons dI laisser A un autre voyageur
l'honneur et la satisfaction de connattre le nom du
hiros triomphateur. II fallut se contenter d'une autre
inscription, non moins illisible, grav6e sur le pi6destal,
dans laquello nos yeux ont cru distjnguer les deux
mots d'Amastrie et de Salvatori : ce qui confirmerait
du moins l'origine romaine du monument. Nous avons
pense au grand Pomp&e, premier conquirant de ces
r6gions, oit l'on trouve a chaque pas d'importants
vestiges de sa gloire. Mais un simple g6n6ral aurait-il
osh Aterniser avec tant de faste le souvenir d'une
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victoire, et ne vaut-il pas mieux voir ici une oeuvre et
une invention de la vanit6 des empereurs? Parmi les
noms de ceux-ci, nous hasarderons celui de Severe,
dont les armes furent illustries dans l'Asie, et qui
avait fait 6riger pros d'Amastrie un temple en son
honneur, que nous d&couvrimes dans la soiree.
En descendant I'escalier, qui reparaissait par intervalles le long du roc, nous passames devant d'antiques
fontaines, dont les abreuvoirs de pierre recoivent
encore une eau limpide. Un berceau d'aub6pines et de
lauriers-roses s'offrit ensuite, comme l'avenue d'un
edifice en ruines, ayant la forme d'une grotte, et
ouvert vers le septentrion. Sa largeur 6tait de sept
pieds et sa hauteur de huit. C'6tait sans doute un
caveau s6pulcral, destination que semblaient confirmer plusieurs tombeaux d'un granit noir et poli que
nous dicouvrimes a ses c6tes, A travers l'epais bocage
de mille arbustes en fleur. Quelques-unes de ces
pierres tumulaires, semblables a celles de Cheherler,
d'H6racl6e et de Tium, etaient renvers6es de leurs
bases. Les autres, parleurmasse inebranlable, defiaient
les efforts d'une curiosit6 cupide.
Une voie pavee, dont la direction est tres visible,
conduisait i la ville; mals les Turcs, au lieu de
prendre la peine de la r6parer, pr6firirent suivre le
lit d'un torrent coupe k pic, comme un precipice, oi
la prudence commande de mettre pied l terre. Au
deli est une esplanade, d'oi l'Peil embrasse dans toute
son &tendue la vallee d'Amassirah, que resserre une
ceinture de montagnes. Des jardins en tapissaient le
fond et s'6tendaient jusqu'a la cit6, qui, avec ses
toits couverts en tuiles, nous apparaissait comme une
grappe de corail suspendue au bord de la mer.
A I'entree du vallon, deux monuments frappbrent
nos regards. Le premier 6tait un temple en marbre
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blanc, dont le temps et la main des hommes n'ont
point effac6 les derniers festons qu'y avait prodigues
la sculpture. L'autre, beaucoup plus vaste, 6tendait
sur deux lignes paralleles ses murs de briques, que le
ciment romain a rendus indestructibles. On aurait dit
un palais fortifii; mais la multitude des portes et des
fenetres, laissant circuler la lumiere, et les fontaines
jaillissantes dans ses salles d6sertes me firent supposer qu'on avait elev lia des bains somptueux; conjecture approuvee par M. Scafi, qui trouva meme dans le
plan de l'6difice une ressemblance avec le palais des
Thermes de Rome.
Amastris, dont on d6couvre la muraille d'enceinte
au milieu de la vallie, 6tait beaucoup plus itendue
qu'Amasserah, reduite a quelques groupes de maisons
diss6min.es entre ses deux ports. La plus grande partie de la ville actuelle est resserree vers la pointe
orientale de la presqu'ile qui fut sa citadelle. Ce
rocher circulaire et prot6g6 par des brisants est 1'emplacement de I'ancienne Sesame, que le docte Rennell 6loigne k tort de quatre milles d'Amastris. Strabon dit positivement que Sesame devint I'Acropole de
la cit6 batie par la femme de Denys, tyran d'H6raclee,
laquelle lui confira son propre nom. Sesame n'6tait
originairement que le comptoir de la r6publique hracl6enne, et sa population se fondit avec les nouveaux
colons venus de Tium, de Cytore et de Cromma. Ces
deux derpires villes s'associerent m&me a sa fortune,.
pour jeter les fondements d'un petit ttat federatif.
II n'est-pas inutile de remarquer que cette princesse
Amastris etait la fille d'Oxyathre, frere de Darius,
vaincu par Alexandre le Grand, parce que cette haute
extraction nous rend. raisonde la magnificence orientale d'un monument que nous avons admire dans sa
capitale. 11 est situa sur le revers occidental de la
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montagne, qui se prolonge jusqu'au port. La, nous
vimes avec surprise que des constructions, qui de loin
nous avaient paru autant de cavernes, etaient des
voites colossales, au nombre de dix-neuf, ayant chacune dix metres d'ouverture. Leur fond 6tait perc6
d'une large porte communiquant a des salles souterraines, actuellement obstruEes par les d6combres
d'autres salles, dont le d6dale se prolongeait a une
profondeur inconnue. Ces blocs, non cimentis et
unis avec une habilet6 savante, semblaient poses la,
comme pour etayer la montagne elle-meme.
Nous n'en comprimes pas la destination jusqu'a ce
que, ayant franchi une haie vive qui couronnait leur
bord superieur, nous entrimes sor une terrasse longue,
large et unie, favorablement exposbe an nord-est et
abritee par la cr&te de la montagne contre les vents
arides on imp6tueux du sud et du couchant. Alors
nous jugeames que c'4tait un jardin suspendu, ouvrage
de la niece de I'opulent Darius, qui pouvait avoir cede
A la tentation d'imiter la reine de Babylone, dont la
memoire est toujours populaire en Orient. Le labyrinthe qui la supporte devait, en ce cas, servir a pr6server des rigueurs du froid les plantes exotiques du
parterre; et, durant les ardeurs du solstice,-ses salles
sans fin 6taient temp&ries par une fraicheur agr6able.
Amastris n'avait- point perdu l'habitude des souverains
de la Perse et de la Syrie, emigrant de la plaine, aux
approches de la saison d'~6, et cherchant dans une
contr&e montagneuse un air pur et moins chaud. C'est
ainsi que Semiramis allait, suivant la tradition, passer
la saison des chaleurs dans la ville armenienne de
Van, ou nous avons retrouv6 son palais taill6 dans le
roc.
A I'extremiti du jardin, une eau exquise s'6chappe
en murmurant d'une grotte artificielle. En y itanchant
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notre soif, nos genoux s'appuybrent sur un fragment.
de marbre, orni de lettres grecques, d'une l66gance
extreme et profondement burinies, sur une longueur
de trois pouces. Avidemment, elles faisaient partie
d'une inscription monumentale. Pendant que je m'affligeais du vandalisme qui avait arrach6 et jet6 la au
hasard un lambeau de quelque page historique, je fus
appel4 par M. Scai, arrate non loin de ce lieu devant
un idifice d'une architecture gr6co-romaine. Il ressemblait A un pavilion ouvert, couronn6 d'un entablement
carr6, qu'embellissait une frise. Sa largeur 6tait de
22 pieds et son el6vation de 3o. A notre grande joie,
nous decouvrimes sur le fronton des lettres grecques,
exactement semblables a celles de la pierre posee au
bord de la fontaine; et quelque attention nous prouva
que ces caracteres se liaient a ceux-ci et remplissaient
la lacune qui rendait I'inscription incomplete. De
l'autre c6t6, la meme inscription etait reproduite en
caractdres latins. L'une et I'autre nous apprenaient
que ce temple de la Paix ou de la Victoire avait &t6
6lev6 A 1'honneur de l'empereur Svere par la quatrieme
legion gauloise. Un Francais ne contemple point sans
emotion, aussi loin de la patrie. un signe inattendu
de la valeur de ses barbares ancetres, valeur h6r6didaire et comme inamissible, qu'ils ont si bien transmise A leurs enfants.
En suivant les traces du rempart qui d6fendait ce
c6t6 de la ville, nous ffimes attires vers des ruines
d'une grandeur imposante. C'6tait un pan de mur,
6pais comme celui d'une forteresse, ayant plus de
soixante pieds d'el6vation, bien que sa partie superieure ait 6t6 renvers6e. Une porte cintr6e, ouvrant
sur la facade, devait 6tre, A en juger parsa hauteur et
par le large escalier auquel elle conduit, une des
entr6es principales du monument. En regardant a tra-
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certaine distance,'sur la meme ligne, une autre masse
de constructions paralliles, qui nous offrirent une
porte et un escalier semblables. La tait done la
seconde entree d'un vaste edifice. public, dont les
autres parties ont disparu, a 1'exception des fondements 6tendus en demi-cercle vers la colline. L'espace
renferme entre ces differents points etait uni et 6gal,
comme le champ d'une arkne : ce qui nous conduisait
a retroiver le plan entier de l'amphith6Btre. Son diametre 6taitd'environ 250 pieds.
De l nous regagnames la ville en traversant des
jardins et des vergers, dont quelques-uns avaient
pour bornes des colonnes de marbre rouge d'une
grosseur prodigieuse. Des fits et des chapiteaux jonchaient les alentours d'une basilique, dont le choeur
est actuell-ment I'6curie d'un jardinier turc. Sur le
mur ext6rieur etaient deux 6pitaphes grecques : l'une
& la m6moire de Claudius LUpidus, archipretre du
Pont et chef spirituel de la ville; I'autre au nom de
Claudia L6pida, sa flle.
L'isthme joignant Sesame & Amastris etait comme
le m6le naturel qui s6parait les deux ports creuses
dans ses flancs a l'est et a l'ouest. C'est ce dernier
havre occidental, 6troit et mal fermi, que les navires
frequentent exclusivement. Aujourd'hui, sur son chantier, un navire de guerre est perp6tuellement en construction. II est comme le tribut impose6 sur la ville
par l'-tat. Quelques jours avant notre venue, une
belle fregate de soixante canons avait 6t6 heureusement mise A fot. Elle 6taittout 6quipee; et, au premier
vent favorable, elle devait cingler vers le Bosphore,
pou I'attendait I'escadre ottomane. Le port oriental,
vaste comme une rade, est desert depuis la destruction
de la digue qui rompait la vague soulev6e par les
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citadelle, s'ilevait sur le penchant de Ia montagne un
chiteau fort,ouvrage v6ritable des G6nois, abandonn6
S1l'6poque de la conquete ottomane.
Ali nous attendait dans une petite maison, oii fut
envoy6 le repas du-soir par un excellent vieillard turc,
nomm6 Meh6met-Aga, qui, sans aucune arriere-pensee
d'int6ret, se prit d'une sympathie soudaine pour nos
personnes. Il voulut meme nous accompagner dans
l'intbrieur de la ville et nous montrer ses curiositbs.
La cause de tant de complaisance 6tait que, durant
son sijour & Constantinople, il avait eu occasion
d'appr4cier le caractere de plusieurs Francs; et il
nous faisait 1'honneur de nous ranger, sur notre mine,
parmi la classe de ces hommes dignes de son estime.
Apres avoir franchi la porte de la citadelle, dont
I'architecture quasi cyclopeenne remonte aux temps
de l'antique S6same, nous fimes le tour de ce rocher'
calcaire que l'art a fortifi6 plus encore que la nature.
Le c6t6 regardant la terre ferme est d6fendu par la
muraille grecque dont les pierres sont des masses de
granit d6cant toutes les injures du temps. Les hommes
meme les ont forc6ment conserv6es, comme on le
voit A plusieurs figures d'oiseaux et & un bas-relief616gant de lAmour tenant en main la torche de
l'Hym6nee. En effet, si le' zJle iconoclaste des
musulmans avait pu atteindre i lalhanteur de ces
emblemes et les d6truire, leur sculpture ne perp 6 tuerait pas aujourd'hui le souvenir de l'art grec. Chose
singulibre! leur intolerance a pousse le vandalisme
moins loin que celle des riformes et des r6volutionnaires dans notre patrie chr6tienne. Le signe ridempteur de la croix brille intact sur plusieurs 6difices de
I'poque g6noise et semble attendre le retour triomphal des enfants rig6ntris par son sceau spirituel.
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J'explique ce respect par celui que Mahomet a inspir.
A tous les siens, en pr6sentant dans son livre la personne de Jesus-Christ sous un caractere de grandeur
si imposant qu'elle flotte vaguement entre la nature
humaine et la divinit6. II a rendu involontairement
cet hommage a la virite, que celui dont il venait
abolir le culte est figure dans ses versets d'une inspiration d6sordonn6e, comme plus grand, plus saint et
plus miraculeux que lui-meme.
A c6te de ce symbole religieui, subsistent les
icussons et les armoiries de quelques families patriciennes de Genes. Cette republique, rivale de Venise,
encore plus htonnrante dans sa fortune, parce qu'elle
agissait avec des moyens moins 6tendus,couvrit toute
cette mer des 6tablissements de sa domination. Elle
s'6tait adjuge le patrimoine des Grecs devenus impuissants a le g6rer. Pour se maintenir dans ces postes,
elle avait repar6, on pour mieux dire, d6pare les constructions de leur architecture admirable, pour les
accommoder aux regles du nouveau systime de
defense militaire : entreprise qu'elle a executee, en
depit de- l'art,- avec l'habilete iconomique qui est Ie
genie des peuples marchands.
Sur le sommet du roc, notre regard fut consoli par
l'apparition de plusieurs marbres, sculptbs et ciseles
avec autant de gout que de delicatesse. La religion
avait sans doute l6ev6 1A primitivement le temple
d'une divinite protectrice des matelots, phare consolateur, signe d'esperance an sein des noires temp&tes
qui bouleversent cette mer paisible alors comme an
lac et dorie par les rayons du soleil qui se coqchait
dans toute sa gloire.
Le nombre des maisons d'Amasserah ne s'el-ve pas
an dela de quatre cents; et a peine pent-on lui accorder
le titre de ville, depuis que Bartan I'a d6poss6dee des
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minces bienfces de son commerce. On n'y trouve
aucun sujet chritien : signe infaillible dans ces contrees de l'absence on de la ruine de toute industrie.
Le 25 mai, au lieu de suivre la route de terre, plus
longue mais plus sfre, pour aller a Cytore, nous montames sur une chaloupe, peu corrig6s par la lemon des
jours pr&ecdents, et nous confiant de nouveau a I'impbritie des matelots turcs. La traversbe du golfe qui
est le prolongement de la rade orientale fut rapide,
et nous touch~mes bient6t & Tchakaraz, oi, pendant
qu'Ali recrutait des matelots parmi les ouvriers constructeurs de deux on trois sandales, je decouvris dans
les fondations d'un hangar deux longues tables de
marbre blanc orn6es de guirlandes de roses et de fleurs
d'acanthe dessinees avec une finesse et un art rares
parmi les antiques de nos mus6es. Personne ne put
me dire le lieu d'o' ces belles ruines etaient sorties.
Toutefois, je me convainquis, deux jours apres, en traversant les vallons d'alentour, qu'elles n'avaient point
6et apport6es d'Amastris, car nous trouvames d'autres
restes d'architecture 6pars sur le sol. On ne peut done
les attribierA la colonie des ]ritriniens que le periple
d'Arrien place sur ces lieux. La haute montagne
voisine justiie pleinement I'Apithete caract&risant,
dans Hombre, la nature de leur patrie.
£tant repartis avec des rameurs nouveaux, nous
aperjimes au deli des rochers dress6s ainsi qu'une
muraille gigantesque sur le rivage et perces a leurs
bases de.cavernes, ou les vagues se perdent en gimissant, un roc separ6 et s'avanjant comme une tour dans
la mer. Nos hommes nous dirent qu'A son sommet on
voyait les chambres et les souterrains d'une vieiile
forteresse. Nous y montimes, avec des peines inouies,
mais pour ne trouver que des pierres informes,
decombres de quelque tour
•eev6e par des pirates,
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dont le repaire 6tait prot6eg par des recifs
fleur
d'eau.
A deux heures de lU, nous entrames dans la baie de
Teukuny, sur laquelle s'ouvrent des vall~es fertiles et
couvertes d'habitations. Le village groupe sur la droite
est domin4 par une maison de plaisance, dont le luxe
a absorb6 la fortune d'un fils de pacha. Presentement
elle est deserte. Nous y montimes par un escalier
construit a grands frais sur la pente de la colline et
nous vimes les arabesques de ses salles fletries par le
vent du nord et I'herbe envahissant le bosquet du
harem. Quelques fragments de marbre et la positionavantageuse du village nous dicideraient A y placer
Cromna, qui, avec Cytore et Tium, envoya des colons &
Amastris. Entre le pays des Eritriniens et Cytore,
nous n'avons pas remarqu6 d'autre lieu assignable &
son emplacement qu'un petit village distant d'une
demi-heure vers le levant, oii nos rameurs nous abandonnerent, d'apres le droit coutumier qui fixe d'une
bourgade A une autre la limite de leur corv6e. Quand
nous disons corv6e, I'expression est juste, bien qu'il
n'y ait pas dans la soci6t6 turque de r6gime feodal.
En effet, la classe des cultivateurs et des hommes
vivant de leur travail. est a 1'6gard du riche dans la
mame sujbtion qui determinait autrefois les rapports
du serf avec le seigneur: in6galit6 sociale d'autant
plus surprenante que la religion, parmi les musulmans,
et le caractere national, chez les Turcs, 6tablissent entre
tous les rangs une 6galite exterieure. L'argent crbe
seul cette aristocratie, toujours prete A corrompre par
des presents ses chefs, a partir du simple kiaia jusqu'au pacha supr6me. C'est ainsi qu'elle trouve moyen
d'exempter ses fils de la conscription, de diminuer sa
part de l'imp6t et de contribuer le moins possible aux

charges exceptionnelles. C'est de cette maniere que
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sur notre route, an lieu de nous fournir les chevaux
exigts par le firman, elle prenait ceux du pauvre, et
m&me exigeait le prix du louage, iniquith r6voltante
dont les victimes ne se plaignaient encore qu'a voix
basse.
La circonstance actuelle nous offrit un exemple du
meme abus. Les rameurs devaient conduire la chaloupe
d'un village a l'autre, comme a autant de relais, sans
participer aucunement aux benefices, qu'accaparaient
les chefs. Aussi voyions-nous une presse de matelots
s'opkrer & chaque 6chelle. Cette fois on nous donna
'deux freres et un vieillard, que l'aian surprit au
moment oiu ils descendaient de leur,barque pleine de
fourrages, qu'ils avaient 6t6 chercher an loin. Cesmalheureux, sans pouvoir avertir leur famille, passerent,
sur l'ordre du maitre, dans notre chaloupe, et repartirent aussitbt pour Cytore. Trois lieues nous en separaient encore ; et le soleil inclinait vers l'horizon. La
nuit, qu'un croissant de deux jours ne pouvait retarder,
nous surprit a mi-chemin. L'absence du pilote, qui
nous avait fui, me forca de remplir pour la premiere
fois cette fonction importante et difficile, surtout pres

d'une c6te sembe d'6cueils. Le rocher blanc d'un promontoire nous servit longtemps de point de mire;
mais les tenebres l'envelopperent bient6t et nous
flottions an hasard, sans savoir meme consulterle ciel,
la boussole des anciens. Le moindre souffle nous eut
bris6s contre les bancs de rochers, ou emport6s vers
la pleinemer. Djjil'angoissenous saisissait lorsqu'une
lumiere brilla vers la terre ferme. Les hommes reconnurent alors la position du port de Cytore, oi nous
d6barquimes heureusement. C-sar attribuait son salut
i sa fortune; pour nous, nous crimes en etre redeva-

bles i ]a Providence.
L'aian, dont la demeure 6tait voisine, sur la nouvelle
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donnie par Ali, envoya aussit6t vers nous ses semrteurs, portant de longs fanaux. Nous gravimes la colline et arrivimes a une plate-forme qu'occupait une
vaste maison, nouvellement bitie. Nous fumes introduits dans la salle des h6tes, espce de chambre fort
simple, dont les poignards damass6s, les sabres courbes au fourreau et a la garde d'argent, les pistolets et
les carabines incrust6s de nacre et d'ivoire, 6taient
avec les tapis, les seuls meubies et tout i'ornement.
Nous comprimes. que le bey, on seigneur du lieu, 6tait
d'une humeur belliqueuse. Sa mine, en effet, s'accordait avec ce caractere. Son turban, ajust6 selon l'ancienne mode, et non sans pr6tention, son large pantaion rouge, sa ceinture de cachemire, sa veste anu
manches pendantes toute chamarr6e d'or, sa figure
r6gulibrement belle, son teint, dont des moustaches
noires relevaient-1'6clat, tout le transformait A nos
yeux en un noble descendant de ces Osmanlis, jadis
-I'effroi de .la chr6tient6. Ahmed Hassan Tchilbi
Oglou, jeune homme de vingt-huit ans environ, avait
le regard ier, la taille 6lev6e, la poitrine large et la
voix rude, mais franche et cordiale. Apres nous avoir
fait approcher de 1'itre, qui avait I'ample dimension
du bon vieux temps, et autour duquel 6taient rang6es
les aiguiires servant aux ablutions religieuses, il nous
repita plusieurs fois amicalement la formule de la
bienvenue, qui, chez un Turc, part du coeur et non
point du bout des ilvres, comme les compliments de
notre politesse civilis6e. Pendant les appr&ts du repas,
il nous entretint avec int6ret sur I'objet de notre
voyage. II parut fort surpris de notre venue pour la
recherche d'une ancienne ville, dont il-n'avait jamais
entendu parler, ni decouvert les ruines. c A moins,
Sdit-il, que vous ne donniez ce nom aux pierres d'une
vieille tour, que j'ai enlev6es pour les fondations de
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mon quonaq. n II nous demanda ensuite des nouvelles
de Constantinople et de son sultan. qu'il n'a jamais
vu, parce qu'il ne peut s'arracher a ses montagnes, ni
aux forets, oui il fait une chasse d'extermination aux
biches et aux sangliers. (c Toutefois, ajouta-t-il, si
Mehmed Ali revient nous attaquer, comme le bruit s'en
r6pand, je serais heureux d'employer plus utilement
mon damas et ma carabine. » En prononcant ces der-nitres paroles, ses yeux brillaient d'un nouvel &clat,
sa voix prenait une intonation plus male, et son feu
se communiquait a la troupe des serviteurs qui composaient sa cour rustique. Ses questions brusques
allaient droit au but; et il les aurait multiplikes volontiers si le souper n'avait Rt6 servi. Alors il se leva et
rentra au harem aprbs s'etre assure que rien ne nous
manquait.
Levis avec le soleil, nous allimes, suivis d'un serviteur du bey, examiner ce qui reste de Cytore, appel&e
Kydros par-les Turcs. Nous trouvimes les. vestiges dela tour recemment d6molie; et, a travers I'6paisse
lisiere d'un taillis, bordant la colline elev6e au-dessus
de la mer, nous reconnimes le prolongement d'un
mur qui devait etre la muraille d'enceinte, De l'autre
c6te du port, 6troit et mal d6fendu contre les ouragans du nord, se montrent les ruines d'une forteresse.
Une ou deux barques & 1'ancre representaient 1'6tat
d'abaissement auquel est tombe le commerce du lieu.
Anciennement, des montagnes environnantes, qu'ombrageaient des for&ts de pins, de chenes et de hetres,
la marine ottomane tirait les bois de ses flottes; mais
la mine s'est 6puis6e; et l'incurie de l'administration,
qui n'a perc6 aucune route, rend inutiles les autres
forets plus bloign6es dans l'int6rieur des terres.
Kydros n'a pas profit4 de la position maritime de
Cytore. Cette bourgade est a une lieue environ da
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rivage. Derriere la maison du bey, apparait une montagne dont le flanc est perc6 de cavernes. Ces excavations 6taient un genre de monument religieux et fun6raire, qui se multipliera a nos yeux, sous des formes
varites, et quelquefois d'une hardiesse prodigieuse, a
mesure que nous p6n6trerons dans I'Asie. Peut-8tre
-tait-ce le pic qui portait autrefois le meme nom que
la ville, suivant la remarque de Pline.
Presses de rendre a leurs families et &leurs travaux
les rameurs recrutes la veille, nous saluimes le bey et
rentrimes dans la chaloupe. En abordant i leur
hameau, ces malheureux sauterent A terre avec la joie
de gens sauvs d'un mauvais pas. Alors nouvelle difficult6 pour les remplacer, la plupart des gens du village 6tant occupes an loin par les travaux de l'agriculture, et ceux qui redoutaient les dangers de la
presse. ayant prudemment pris la fuite. Nous serions
rest6s 1&sans la fermet6 d'Ali, qui pria, menaga et
finit par dire & 1'aian qu'il n'itait plus musulman,
injure qui dans son esprit tenait de la malediction, et
qu'il r6servait pour les cas extraordinaires. L'aian,
desarm6 par ce reproche, fut contraint d'arracher trois
pauvres macons a la bitisse qu'ils achevaient. Ils
etaient rest6s & leurposte, se croyant i I'abri de toute
crainte. Ces malheureux ne savaient pas manier une"
rame.-Le roulis en rendit un malade; un autre, sous
pr6texte d'aller puiser de 1'eau douce au fond d'une
anse, se fit aborder et se sauva a toutes jambes, au
milieu des imprecations d'Ali. Dans son indignation,
il pensait encore plus &lui qu'& nous; car il fut oblig6
de se mettre ; la chiourme et de lutter contre la vague
et les vents contraires. Bien plus, devant la forteresse
presum6e de corsaires qui nous avait attires la veille,
un orage accompagn6 de bourrasques fondit sur nos
tetes, et souleva tellement les flots que notre position
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devint critique devant cette c6te inabordable. Une
heure durant, il nous fallut consumer nos forces seulement pour ne pas reculer, ni hchouer sur les brisants.
Enfn 1'extr6miti de l'horizon s'iclaircit un peu et
cette lueur devint pour nous un rayon d'esperance;
notre perseverance fut r&compens6e et la crainte
d'une tempete se dissipa avec les nuages. Le soir, nous
entrimes dans une baie fermie par les hautes montagnes de Dl6ikalsali, a l'instant o6 le soleil semblait
s'6teindre dans les ilos. Son disque d'un rouge pourpre resplendissait a travers une immense grotte taillie
par la nature dans la montagne, comme l'arche d'un
grand pont suspendu. Ce bel effet de lumi&re eft
m6rit6 d'etre saisi par le pinceau d'un Claude Lorrain.
Le 27, le vent soufflait avec violence et nous laissAmes la chaloupe pour retourer par terre i Tchakaraz, distant d'une lieue. Nous fimes ce trajet a pied,
le long d'une vallke dont les arbres en fleurs tressaient sur nos tetes leur berceau odorif6rant. Le ciel
6tait sanstache et les rayons du soleil, reverbtrbs par
le flanc de la montagne, pen6traient nos membres
d'une douce chaleur. C'est 1 que, sous le gazon de
mille fleurs fraichement &closes,se'montrerent des fdts
de colonnes fracass6s.
L'aian de Tchakaraz, homne qui, sous des dehors

s6duisants, cachait une nme perfide, nous requt avec
une politesse affectee. Son turban de mousseline garni
de roses, sa barbe noire parfumee et le petit doigt de
sa main blanche ornm d'un diamant nous prCvinrent
d'abord en sa faveur, comme tout ce qui brille aux
regards. Mais, lorsque nous l'entendimes rep6ter qu'il
ne pouvait nous donner de chevaux pour retonaruer
& Bartan, attendu qu'il n'y en avait pas dans le village, et que, si nous voulions des hommes pour porter
nos bagages, il en mettrait jusqu'a huit a notre dis-
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position, ce m6pris orgueilleux des gens confiis i
son autorit6 nous rivolta. Nous comprimes mieux
encore sa malice lorsque, ayant charg6 nos effets
sur la monture qu'un pauvre Turc, meilleur que lui,
nous avait procuree, nous nous acheminimes vers la
ville. En passant auprbs de sa demeure, le bruit des
pas du cheval trahit la fraude de cette espece de
seigneur qui mettait liberalement a notre service
le dos de ses sujets. II excita les hennissements de
deux jeunes etalons, gard6s avec soin & l'ecurie. Ali,
d6ji fort impatient6, ne se contient plus en d6couvrant I'imposture de l'aian, qui, toujours couch6 sur
son divan, s'applaudissait sans doute de nous avoir
dup6s. II se pr6cipite vers I'6curie et commande au
serviteur de brider et seller les chevaux, ordre qui fut
execut: en un clin d'ceil, malgr6 les r&clamations
des femmes, dout lavoix nous parvenait a travers les
fenetres grill6es du harem. Plus loin, ayant tronv6
un autre cheval, nous arrivuAmes vers la nuit a Bartan,
A travers des monts et des valles que rafralchissent
d'innombrables ruisseaux. La nous remarquimes une
infinite de petits corps phosphorescents, flottant dans
l'air et y d6crivant un rayon lumineux, qui s'6teignait soudain dans les tendbres. C'6tait la petite
luciole, on ver luisant d'Italie, qui abonde sur les
rives du Parthenius.

(A suivre.)

Eugene BORE.

EUROPE
FRANCE
-PARIS ET LA MAISON-MERE
14 mai. - Le cure de Saint-Jacques-du-Haut-Pas
pr6che dans notre chapelle la neuvaine priparatoire a
la fete de la Pentec6te.
24 mai. - Les journaux publient la nomination d'uit
nouveau nonce apostolique A Paris : Mgr Maglione,
en remplacement de Mgr Cerretti. C'est avec peine que
nous voyons partir le nonce pr6cedent qui fut toujours
aimable et bienveillant pour la Congregation et.qui
venait frequemment a notre Maison-MEre. Nous faisons
des vceux pour que le nouveau nonce continue avec
succes I'oeuvre si bien commencie par le cardinal
Cerretti.
25 mai. - Mgr Cr6pin, si longtemps superieur des
chapelains de Montmartre et qui nous accueillait
toujours avec grande bienveillance quand nous allions
faire notre phlerinage au Sacre-Cceur, est consacr6veque aujourd'hui dans la basilique de Montmartre.
Paris lui doit, ainsi qu'au cardinal Amette, d'av6ir vu
enfin achever ce monument grandiose qui domine son
immense 6tendue, ses quais et ses boulevards, ses monuments et ses maisons, qui offre A Dieu les pribres de
ses justes, qui expie pour les fautes de ses p6cheurs.
i" juin. - La Maison-Mere s'est fait .un devoir
d'assister, en la personne de plusieurs de ses membres,
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A la messe jubilaire de S. Em. le cardinal archeveque
de Paris.
Voici ce que dit la Croix de cette c6rimonie :
, Les catholiques parisiens ont tenn A manifester
avec 6clat A leur cardinal si bienveillant et si d6vou6
leur respectueuse affection. Ils remplissaient, mardi
matin, les nefs de Notre-Dame, tandis qu'aa chaeur
avaient pris place un tres nombreux clerg6, et
NN. SS. Chollet, de Guebriant, Pichot, Audollent,
Chaptal, Baudrillart et Cr6pin. Mgr Valerio Valeri,
auditeur de la nonciature, avait pris place pres des
6veques, devant lesquels 6taient assis plusieurs pr6lats. Tous les Ordres religieux 6taient repr6sentis.
Citons encore les representants des rites catholiques
orientaux, les repr6sentants de toutes les grandes
oeuvres qui ont leur siege dans le diocese; signalons
enfin la presence de hautes notabilit6s catholiiues,
parmi lesquelles MM. Duval-Arnould, d6put6 de Paris,
et Victor Bucaille, conseiller municipal de Paris.
a S. lm. le cardinal Dubois fut accueilli a la porte
de la basilique par le Chapitre et par un groupe
imposant de cam6riers et de dignitaires des Ordres
pontificaux en uniforme ou en habit. Quand le pr6lat
eut 6td conduit au chaeur, l'heure de None fut solennellement chantee. Puis le venerable jubilaire c6l1bra
la grand'messe, qui fut accompagnde des chants
alternes de deux choeurs. C'6tait tres beau.
« Apres le dernier tvangile, l'archeveque de Paris,
en chasuble, crosse en main et mitre en tete, gagna
l'ambon, d'oi il donna, par faveur speciale, la bdnediction papale. Et, tout aussit6t, il laissa d6border de

son coeur un emouvant cantique d'action de graces. II
dit sa joie de voir la basilique remplie d'une foule si
empress6e A venir t6moigner a son archeveque sa sympathie et sa respectueuse def6rence. 11 la remercia
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d'etre venue joindre sa prinre a la sienne pour exprimer
a Dieu sa gratitude de tant de graces revues, de tant
d'efforts couronnes de succes, grace sans doute,
ajourta-t-il avec humilite, aux concours z6~1s que la
Providence n'a pas cess6 de mettre sur la route de son
serviteur.
c( Puis, avec reconnaissance, le cardinal rappela les
itapes de sa longue carriere: le diocese du Mans, diocese de son origine, de son sacerdoce, de son ministhre, de sa consecration episcopale; le diocese-de
Verdun, represente ce matin par Mgr Chollet, diocese
hEroique, ou il recut un inoubliable accueil; le diocese
de Bourges, a la population calme et douce, oi il
v6cut des heures si reconfortantes; le diocese de Rouen,
si riche en hommes remarquables, comme 1'archipretre
de sa cath-drale, pr6sent aussi ce matin; le diocese
de Paris, enfin, dont le clerg6 ne cesse de faire
l'admiration de son pasteur, par son ardeur, son courage, son esprit apostolique.
a Et le cardinal d'implorer, en terminant, le Sacr6
Caeur, la Vierge Marie, son ange gardien avant de
demander a tons les assistants d'unir leur priere a la
sienne afin que Dieu lui permette de continuer sa
besogne pour sa gloire, pour le service de I'Rglise et
pour le bien de la patrie.
a Alors le chant du Te Deum monta vers les voktes
de Notre-Dame. Apres qu.oi, pr&c6d des cures de
Paris, du Chapitre, des prelats, des 6veques, le cardinal parcourut la grande nef et le bas-c6tb droit en
benissant la foule press6e sur son passage pour gagner
la sacristie. La, avec une paternelle bont6, il nomma
une vingtaine de chanoines honoraires, accompagnant
de quelques mots affectueux la mention de chacun des
noms. Puis il recut longuement les bommages des trbs
nombreux repr6sentants des wuvres du diocese. A
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chacun il distribua un souvenir de cette fete jubilaire
et il donna quelques paroles de coeur.
u Redisons-lui ici nos felicitations et nos voeux tres
A. M. *
A
respectueux.
Ce m6me jour, M. Mac Hale, assistant de la Congr6gation de la Mission, part pour le Congrbs eucharistique de Chicago.
Un certain nombre d'eveques et de pr6lats se dirigeant vers le meme lieu logent a la Maison-Mere.
4 juin. - Fete de M. le Sup&rieur general. II y a
chants i la messe basse.
Ce m&me jour, M. le president de la R6publique
remet & S. tm. le cardinal Dubois les insignes de
commandeur de la Legion d'honneur;
8 juin. - La Maison-Mere fait son.pelerinage traditionnel i la basilique du Sacr&-Coeur de Montmartre.
15 juin. - M. le Superieur general quitte la MaisonMere pour aller faire sa saison aux eaux de BourbonI'Archanibault.
9g juin. - Mort de M. Portal, pr6tre de la Congregation de la Mission, en r6sidence depuis plusienrs
ann6es a Ia rue de Grenelle.
II etait ne le 23 aout 1855 i La Roque, diocese de
Montpellier. II fut re~u dans la Congregation le
14 aout 1874 et successivement plac6 i Tours en 1878,
i Oran en 188o, A Nice en 1882, A Cahors en 1884, i
Lisbonne en 1887, a Mad&re ou il fit connaissance de
Lord Halifax en 1889, i Cahors en 189o, a Paris en
1895 pour s'occuper des anglicans. II publia i cette
epoque, sous le pseudonyme de Dalbus,-une 6tude sur
les Ordinations anglicanes qui suscita de grandes con-

troverses, particulibrement en Angleterre oI le car-
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dinal Vaughan intervint pour attaquer la thbse de
notre confrere. La controverse fut dirimbe par le Pape
LkonXIII, qui, dans une bulle du I3 septembre 1896,
d6clara les ordinations anglicanes invalides.
A cette m&me epoque, M. Portal commenca la publication de la Revue anglo-romaine, laquelle disparut
Squelques mois apres; M. Portal fut alors envoy6 i
Chilons en 1896, puis a Nice en 1897 comme saprieur du Grand Seminaire. II revint a Paris en 1899et
il prit la direction du s6minaire Saint-Vincent, rue da
Cherche-Midi; il commenca alors une nouvelle revue, les
Petites Aixales de Saint-Vincent-de-Paul,qui parureat

en 190o et disparurent en I9o3. Cette revue contenait
un grand nombre de details fort interessants sur saint
Vincent et ses -euvres. Une autre publication qu'il
entreprit en 1904,. la Revue catholique des Eglises, cessa
en 9go8.
M. Portal dut cesser de diriger le skminaire SaintVincent-de-Paul cette meme annee et il s'installa rue
de Grenelle. II.fonda A cette 6poque une communaut6
dite. des Dames de L'Union, communaut6 sans vceux ni
costume special et qui possede actuellement deux
maisons, un orphelinat en province et une maison
d'ceuvres dans Paris.
Pendant cette derniere periode, M. Portal s'est
occup6 de quelques jeunes gens de I'lcole normale, il
a &critquelques opuscules sur les Dames de la Chariti,
les Filles de la Charite, il a pris part au:. conversations de Malines.
II est mort dans une clinique oi il devait &treoper6,
rue de Lourmel.
Plusieurs journaux et revues ont ecrit des articles
sur notre regrett6 confrere.
Voici 1'article de la Croix :
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M. PORTAL

« Nous apprenons avec une douloureuse surprise
la mort presque subite, survenue samedi soir, de
M. l'abb6 Fernand Portal, prktre de la Mission, et
nous recommandons vivement son ame aux prieres de.
nos lecteurs.
(( Le 2 fevrier .dernier, en termes imouvants,
M. Portal faisait dans la Croix le r6cit de la derniere
entrevue qu'il eut, a Bruxelles, en compagnie de lord
Halifax, avec le cardinal Mercier. En moins de
cinq mois disparaissent ces deux grands promoteurs
de l'ceuvre de l'union des Eglises.
c( Malgr6 ses soixante et onze ans, le savant Lazariste
6tait rest6 jeune de visage, d'allure et surtout de coeur
et d'ideal. Les contradictions in6vitables qu'il rencontra depuis 1893 dans son dsir .de _rapprocher
'1~glise anglicane de la Papaut6 n'avaient entam6 .en
rien son elan et son optimisme surnaturel. Suivant Ia
devise de son village natal : Adversis duro, il resta
toujours confiant dans l'avenir et serein. Mais aussi
quelles joies intimes, ces dernieres annees, quand il
vit avec les Coxversations de Malines se r6aliser ses
esp6rances, quand il entendit le Souverain Pontife
multiplier les appels en faveur de nos freres s6par6s !
( On a cru parfois que, dans son desir de r6concilier l'Angleterre avec lI'glise catholique, M. Portal
minimisait les dificult6s et ne faisait pas suffisamment cas du probleme dogmatique. Comme il l'a
expliqui a plusieurs reprises, sa preoccupation 6tait
avant tout de mettre en contact, a l'occasion, par
exemple, des controverses sur les ordinations anglicanes, anglicans et catholiques, convaincu qu'il 6tait
- et on ne-peut lui donner tort quand on a pratiqu6
tant soit pen l'ame anglo-saxonne on meme l'&me
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salve - que derriere l'objection dogmatique, l'autorite papale, se dresse plus sbrieux et plus r6el un
malentendu psychologique, renforc6 par le souvenir
de vieux conflits.
, Ayez confiance, jeunes gens, qui abordez la vie
a une 6poque qui verra de grandes choses, dans le
( monde religieux surtout n ; M. Portal terminait ainsi,
le iz novembre 1925, une conference aux 6tudiants
de l'Universit& catholique de Louvain. Comme le
grand cardinal de Malines, le v6nir6 defunt avait
souci d'6viter a notre jeunesse catholique ces sentiments pusillanimes qui caractirisent les vaincus, mais
bien plut6t de lui apprendre a saisir laction constante et triomphante de l'Esprit-Saint dans l'glise
catholique.
c La mort de M. Portal sera un deuil irreparable pour
plusienrs g6nirations de normaliens. Depuis 90oo, il
6tait, en quelque maniere, 1'aum6nier de l'*cole normale supcrienre. Autour de lai s'&tait form6 le groupe
des tala, c'est-I-dire des catholiques. Que de jeunes
intellectuels out trouvi aupres de lui le seas de la vie
int&rieure, du travail intellectuel religieuretde l'apostolat laique dans l'Eglise !
a II sat de mnme donner tout son coeur, avec amn
direction de vie chritienne aux milieux populaires, k
des jeunes filles de la classe ouvri&re.
a En Angleterre, aux Etats-Unis, dans les pays
scandinaves et jusque dans les lointains Dominions,
des Ames d';lite, revenues au bercail ou sur le chemin
da retour, apprendront avec douleur la disparition de
celui qui fut r'iaspirateur de leur vie spirituelle, et
peut-etre le premier de tons, le nouveau vice-roi des
Indes. En mars dernier, il se recommandait, avec les
deux cent cinquante millions d'hommes qu'il aurait
a gouverner, aux prires du vkndr6 defunt: arrivant
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i Bombay le joui du Vendredi saint, Lord Irwin
voulut, avant de gagner son palais, t6moigner publi-quement et officiellement sa foi chr6tienne. Ce noble
ils de lord Halifax, ce membre eminent du parti conservateur anglais, est une grande espirance : l'avenir
Sseul dira ce qu'il doit a M. Portal. ,
23 juin. - Funirailles de M. Portal. Un grand
nombre de pretres y assistent, parmi lesquels nous
avons remarque Mgr Baudrillart, recteur de l'Institut
catholique; Mgr Valeri, secritaire de la Nonciature
apostolique; Mgr Batiffol, M. Hemmer, cure de la
STrinit6, etc. Beaucoup de laiques sont dans le choeur
et aux tribunes : M. Canet, du ministbre des Affaires
etrangeres; M. Goyau, de l'Academie frangaise, et les
jeunes gens de l'ecole normale dont s'occupait
M. Portal.
29 juin. -

Examens de nos jeunes gens.

I" juillet. - Les philosophes de seconde ann6e
vont a Beaucamps jusqu' la fete de saint Vincent.
• 12 juillet. - R6union des Dames de la Charite. On
y annonce la mort de M. Bettembourg, survenue a
Liege, e jeudi precedent, 8 juillet, et ony rappelle tout
ce que notre confrere a fait pour cette oeuvre de 1892
i 19o3 et de 1918 & 1921. Nous aurons occasion de
revenir sur ce sujet dans la notice que nous publierons
.sur M. Bettembourg.
14 juillet. - M. le Sup6rieur general revient de
Bourbon a onze heures et demie du soir et celui qui
va le chercher a la gare jouit en l'attendant des magnifiques feux d'artifice qui sont tires a l'occasion de la
F&ee nationale.
g9 juillet. - Fete de saint Vincent de Paul. Nous
avons failli n'avoir pas d'office pontifical. On a enfin
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trouv6 un eveque chez les Peres du Saint-Esprit qui
ont en ce moment leur chapitre gin&ral pour '6lection
d'un sup&rieur g6niral.
Le soir, Mgr Bollon prononce le panbgyrique de
saint Vincent de Paul par une atmosphere torride
rendue plus torride encore par le grand nombre de
sceurs qui se pressent dans tous les coins et recoins
de la chapelle et de la tribune.
Nous sommes heureux de pouvoir donner i nos lecteurs le pan6gyrique prononc6 en ce jour;
k
t lorum grano sinapis,
Simile est regnum
uod ac•iieus home seminavil in agre sL:
quod amiimm puidem es ownibus semiais;
cu autem creverit majws est omnibus elribus et If arbr, ila u• volures cali veiant et habitent in ramis eja.
Le royaume des cieux est semblable k
un grain de senev,, qu'un homme a pri et
semi dans son champ. C'cst la plus petite
de toutes les semences; mais lor-qu'ila
pouss,. il est plus grand que toutes les
plantes et devient un azbre, de sorte que les
oiseaux du ciel viennent s'abriter dans es
rameaux.
(Saint MATTrumi, XIII, 31-32.)

MES FRiRES,
Quand on jette un regard sur la France du dixseptieme siecle, on. est surpris du nombre extraordinaire des arbres que le divin Jardinier de 1'glise a
plantes alors, dans cette portion privil6giee de son
champ, pour que les oiseaux du ciel, c'est-a-dire les
ames, puissent y. trouver un abri contre les grands
orages de cette 6poque. Et quels arbres que ceux qui
s'appellent Vincent de Paul, Francois de Sales, Jean
Eudes, Pierre Fourrier, de B6rulle, Olier, de Renty,
Michel Le Nobletz, Bossuet, F6nelon, Bourdalouc!
Dans le m6me sicle, notre sol national se couvrit,
pour 6lever etalimenter les esprits, d'une autre for&t,
qui ne peut pas assur6&ent 6tre mise en parallkle avec
la premiere, mais dont les ramures g6antes ont exalte
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jusqu'aux nues le g6nie de notre patrie et dont les
fruits nourrissent encore toutes les noblessesintellectuelles de notre epoque. Apres trois siecles, y a-t-il
un seul point du globe oh ne soient admires et
savour6s Racine, Corneille, Boileau, La Fontaine,
La Rochefoucauld, Mme de S6vign6 ?
Tous ceux qui connaissent la multitude innombrable
d'imes qui ont habit6 et habitent encore en skcurit6
dans les branches de la premiere de ces forets; la
multitude innombrable d'esprits qui se sont nourris et
se nourrissent encore des fruits de la seconde, sont
remplis d'une telle admiration pour I'6poque mere
d'une veg6tation si riche, qu'ils appellent le dixseptieme siecle c le grand siecle a, le placant ainsi
au-dessus de tous les autres, meme de ceux qui, dans
notre histoire, ont 6t6 les plus feconds en grandeurs
de tout genre. N'est-ce pas ce si&cle qui a consacr6 le
prestige de la France et lui a donn6 son rang de grande
nation?
La forkt, chere aux esprits, qui a pouss surtout
dans la seconde moiti6 du grand siecle, sous les rayons
du Roi-Soleil, n'a pas cach6 la foret ch&re aux imes,
qui a pouss6 surtout dans la premiere moitie, sous les
rayons de Dieu. L'un et 1'autre ont fait, de ce sicle,
un paysage aux aspects varies, qui ne craint aucune
comparaison avec les plus beaux paysages antiques et
qui charmnera les regards des hommes tant qu'il y aura
ici-bas des yeux capables d'admirer.
Cependant, mes Freres, si absorb6 que soit votre
regard par le coup d'oeil d'ensemble, ne voyez-vous
pas, dans ce paysage, un arbre qui, sans etre plus
grand que certains autres, abrite plus d'oiseaux du
ciel que tous les autres ? Cet arbre, c'est celui dont
Vincent de' Paul a &t6la semence et le tronc, dont ses
fils et ses flles sont les rameaux et qui, depuis pros de
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trois sicles, sert de refuge a des millions et des
millions d'imes, condamn6es, sans lui, A etre la proie
des oiseleurs. II faut etre cultivA pour connaitre la
plupart des noms cites tout a l'heure; parmi la foule
plus grande des non-cultives, y en a-til beaucoup qui
ne connaissent pas saint Vincent de Paul? Bien pen
nombreux sont, de nos jours, ceux qui se laissent convaincre par l'eloquence de Bossuet; innombrables sont
ceux qui se laissent toucher par la charit6 de saint
Vincent de Paul; car les hommes vont moins a ceux
qui leur parlent qu'a ceux qui les servent. Le siecle
des philosophes et des revolutionnaires se montra
lui-meme reconnaissant envers celui qui fut peut-6tre,
apres le Christ, le plus grand serviteur du peuple.
En ce jour, ofi tous les regards de la catholicit6 sont
dirig6s vers cet arbre, dont les rameaux couvrent la
terre; ou tous les oiseaux du ciel, rifugies dans ses
branches, chantent avec plus de gratitude les louanges
de leur Sauveur, voyons d'abord, mes Frbres, non in
persuasibilibus humanae sapientiae verbis, comment
la semence de cet arbre, qui a Ate la plus petite de
toutes, minimum quidem omnibus oleribus, a grandi,
fit arbor. Puis nous verrons comment cet arbre a
offert ses branches a une multitude incalculable
d'oiseaux du ciel, qui y out construit leurs nids : It
ut volucres celi veniant et habitent in ramis ejus.
Quelle confusion pour moi de dtveloppet ce texte
dans une telle maison, en un tel jour, devant un tel
auditoire! Fassent Notre-Seigneur Jesus-Christ et sa
sainte Mere que je ne trouble pas trop les celestes
concerts dont le 19 juillet remplit toujours vos coeurs,
fils et flles de saint Vincent de Paul! Je sais que
vous serez indulgents, parce que celui que vous allez
entendre est un de vos fils, Pretres de la Mission; un
de vos obliges, Filles de la Charit. En acceptant le
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grand honneur que vous m'avez fait, Tres HonorA Pare,
je n'ai eu qu'un but : payer une toute petite partie de
la dette que j'ai contractie envers vos deux Congregations.
PREMILRE PARTIE
Minimum qxidem est omnibus seminibus.

Quand, le 24 avril 1576, naquit Vincent de Paul a
Ranquine, hameau de la paroisse de Pouy, pros de
Dax, quel homme, autre qu'un prophite, aurait pu
entrevoir que cet enfant serait un jour de stature assez
haute pour attirer les regards de son siecle et meme
de tons les sikcles a venir? Troisieme fils de simples
paysans, sans aucune noblesse ataviquemalgre la particule accol&e a son nom, il garde, dans son enfance,
les troupeaux paternels. Qu'y a-t-il, parmi les hommes,
de plus humble qu'un patre? Minimum omnibus seminibus. Mais n'est-ce pas parmi les pitres que Dieu
a choisi David, Je plus illustre de tous les rois? et
Vincent de Paul ne devait-il pas etre, aprbs NotreSeigneur, le plus illustre de ceux qui ont port6 ici-bas
le sceptre de la charite ? De post fetaxtes accepit eum.
Quand son p6re, qui avait remarqu6 la vivacit6 de
son intelligence, place Vincent, pour le faire instruire,
chez les Cordeliers de Dax, il n'entrevoit nullement la
grandeyr future de son fls. II veut seulement lui procurer une situation, qui lui permette de devenir 1'appui
de sa famille, secondant ainsi les desseins de la Providence, qui devait faire de ce fis de b&nediction, non
l'appui de sa famille, mais le pere de deux illustres
familles et Ie nourricier d'une multitude de families
que personne ne pourrait compter, turbam magnam
quam dinumerare nemo poterat.
Vincent lui-m&me, dont l'humilit6 a 6et si profonde
que Dieu y a fait p6n6trer les racines d'un des plus
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grands arbres de l'glise, considere le.sacerdoce
comme bien au-dessus de ses capacit6s et de ses
vertus. II faut toute 1'autorit6 et toutes les instances
de M. de Comet, son bienfaiteur, pour le decider .
faire les 6tudes pr6paratoires aux ordres sacres. Au
cours de ses s6jours dans les Universit6s de Saragosse
et de Toulouse, rien ne le signale a l'attention, on du
moins la chronique de ce temps n'en garde aucune
trace. En 1600, il reCoit l'onction sacerdotale sans que
1'eveque consecrateur se doute que, dans la personne
de ce jeune homme, que rien ne distingue des autres
ordinands, il vient d'oindre celui c .qui allait changer
la face de l'glise n, et Vincent c61bre sa premiere
messe, tout seul avec le pretre et le clerc exiges par
les rubriques, dans une petite chapelle situde au milieu
des bois. Minimum omnibus seminibus.

. Cinq ans apres, au cours d'une navigation entre
Marseille et Narbonne, Vincent * est emmen6 et vendu
comme esclave-a Tunis, sans penser que cette 6preuve
fait de lui l'6claireur d'une phalange qu'il doit cr6er
lui-m6me, pour aider le Christ a reconquerir l'Afrique
du Nord, usurp6e, depuis un mill6naire, par Mahomet.
Qu'y a-t-il, parmi les hommes, de moindre qu'un
esclave? Minimum omnibus seminibus.

Au retour de sa captivitY, Vincent est emmen6 a
Rome par le vice-legat d'Avignon et, peu apr&s,
choisi pour remplir une mission secrete aupres de
Henri IV. Sa mission remplie, il rentre dans 1'obscurit6, trop petit encore, bien qu'il ait commence Acroitre,
pour que la sagacitA remarquable du BWarnais l'ait
distingua parmi les immenses futaies de son royaume
et pour que le Saint-Sifge ait vu en lui on nouveau
FranCois d'Assise et un nouveau Dominique soutenant
i. Pris par des pirates barbaresques.

de ses 6paules les murs 6branlis de la Basilique de
Latran.
Pendant quelque temps encore, ii resta, aux yeux
des hommes et surtout a ses propres yeux, un tout
petit arbrisseau, d6passant a peine les plus humbles
graminies du royaume. II songe 1 demander, dans sa
Gascogne, un modeste bin6fice, qui lui permette de
faire ( une honnate retirade ) et de se consacrer au
service de Dieu pres de sa famille, qu'il se promet
d'aider et d'6lever. L'avenir devait prouver qu'alors,
comme plus tard, chacun de ses mouvements etait
ordonn6 par la Providence, qui dirige les pas des
hommes aussi bien que les pas des soleils sans etre
plus grande dans eeux-o-ni plus petite dans ceux-li :
nec major in illis, nec minor in istis (saint Augustin).
II n'en est que plus facile de constater que, pendant le
noviciat de sa sublime mission, Vincent de Paul apparait bien petit, minimum, parmi tous ceux qui donnarent up lustre incomparable A cette 6poque. C'est
un prestige de la grace d'En-Haut que cet arbrisseau,
qu'on put si longtemps confondre avec les ligumes,
selon le mot de l'Evangile, oleribus, ait pu devenir,
dans l'imposante foretqui couvrait pen a peu la France,
un arbre dont les frondaisons depassirent la plupart
des autres arbres et qui, aprs. trois si&cles, est plein
d'une vigueur toujours renouvele, alors que presque
tous ceux qui ont fait 1'admiration du grand siecle,
arbre royal compris, gisent morts A ses pieds.
Regardons,. mes Freres, croitre cette semence de
choix, cum autem creverit, et voyons les soins admirables dont le celeste Jardinier I'entoure, sit6t
qu'il I'a jet6e dans son champ. Issu d'une famille
profond6ment cbretienne, Vincent est place, dbs
sa naissance, pres de la source catholique, aux
eaux claires et incessantes, quasi palaanus, juxta
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aquam in plaieis, et nourri, jusqu'a l'Age de douze ans,
dans les solitudes du pays natal, par le langage de
l'infini, hcrit par lui en toutes choses et qu'il retrouve
en lui-meme, attendant patiemment les germinations
providentielles.
A peine instruit par les Cordeliers de Dax, ii est
choisi par M. de Comet comme precepteur de ses fils,
appele ainsi A vivre pres d'un homme habile A discerner les capacites et les m6rites et dont I'autorit6
devait orienter le trop bumble professeur vers le sacerdoce '. Conduit a Rome par Mgr Montorio, Vincent y

complete sa science thiologique et y puise cet attachement et cette soumission an Saint-Si!ge dont il a
donn6 tant de preuves et qu'il a transmis comme an
heritage a ses deux families spirituelles.
Aum6nier de la reine Marguerite de Valois, dont
l'esprit 6lev6 et d6licat s'entourait de tout ce qu'il y
avait de plus remarquable dans les lettres et dans les
arts, Vincent prend un premier contact avec les gens
de cour, au milieu desquels Dieu allait lui assigner
bient6t on r6le de premier plan.
Cur6 de Clichy, puis de Chitillon-les-Dombes, il
s'initie aux secrets du ministere paroissial, dont ses
ils et ses flles devaient etre plus tard de si prcieux
auxiliaires; il apprend surtout a connaitre les misfres
physiques et morales dont il devait etre, pour des
siclfes, le plus grand m6decin.
Disciple soumis du P. de B6rulle, ii rebut, sans
appartenir A l'Oratoire, la forte empreinte du theologien, du mystique, du diplomate, du saint qu'etait
l'introducteur en France de la Congregation fond6e
.par saint Philippe de Neri. Vincent fut aussi I'ami du
x. Esclave k Tunis, il comprend la n6cessit6 d'arracher les chr6tiens
aux souffraans et aux dangers de la captivitE chez les infidles.
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P. de Condren, qui devait succ6der a l'introducteur
des Oratoriens et qui avait assis sa vie sur les plus
hauts sommets de la saintet6; - l'ami de M. Olier, le
Pere des Sulpiciens, toujours baigne dans la pure
lumiere de l'esprit de Dieu; - I'ami de saint Jean
Eudes, qui devait travailler si efficacement, lui aussi,
a la r6fotme du clergi par l'oeuvre des seminaires et
a la conversion des fiddles par l'oeuvre des missions;
- 1'ami de saint FranCois de Sales, qui discerna en
lui a le pretre le plus saint de ce temps >. Telle fut

1'atmosphbre lumineuse et chaude dans laquelle devint
un arbre, et fit arbor, le petit grain de senev6 qu'6tait
le pAtre des Landes.
Peut-on s'etonner qu'aupris de tels maitres et de
tels amis Vincent ait acquis cette science de la vie
ext6rieure, cette asc6tique sacerdotale qui le fit
rechercher alors par l'l6ite du clerg6 franais ? Peut-on
s'6tonner qu'il se soit familiaris6 avec la sainte Ecriture, la Patrologie, la Scolastique,la Mystique an point
que ses ecrits, comme ses discours, semblent, dans
leur simplicit6, une toile oi les fils de son inspiration
personnelle se distinguent difficilement des fils les
plus pr6cieux et les plus solides des sciences sacrees?
Si notre grain .de sinev4 devint un arbre, et fi
arbor, il ne le dut pas seulement a la terre dans

laquelle il enfonca ses racines, terre profondement
creus6e par les abaissements et les humiliations,
comme toutes les terres ou Dieu jette ses semences
de choix; il ne le dut pas seulement a l'atmosphere
chaude et lumineuse, dans laquelle il se d6veloppa;
il le dut encore au bon engrais, dont le Maitre Jardinier couvrit ses racines. Cet engrais, de quoi se
compose-t-il? Notre-Seigneur en fit un jour la r6v6lation a~ la mystique Marie Desvall6es, qu'il choisit
.quelquefois comme ambassadrice aupres de saint Jean
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Eudes, ami de saint Vincent de Paul. I1 se compose
des travaux, des afflictions, des contradictions, des
souffrances, de tout ce qui mortifie, c'est-&-dire de
tout ce qui fait mourir en nous la nature p6cheresse,
incapable sans cela de produire le moindre fruit de
vie : a Si le grain de froment ne meurt, il demeure
seul; mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruit. ,
II faut que toute semence meure avant de germer et
pour germer; et, meme lorsque ses tiges commencent
a monter dans la lumiere et grace la la umiere, il faut,
pour qu'elle soit vigoureuse et f6conde, qu'elle garde
sur ses racines de 1'engrais, c'est-a-dire des 6elments
de mort produits par mille mortifications providentielles ou volontaires et destinies a se transformer en
1&lments de vie.
Le temps ne me permet pas de faire une analyse
complhte de l'engrais, dont le supreme Jardinier de
1'glise couvrit si prodigieusement les racines de
I'arbre, objet de notre meditation. Ne peut-on pas dire
de saint Vincent ce qui a et( dit de Notre-Seigneur:
Tota vita ejus fuit cruz et martyrium, sa vie fut une
crucifixion et un martyr continuel? Qu'il me suffise
de vousrappeler, mes Freres,la pauvretA de son enfance,
les embarras financiers de sa jeunesse, les 6preuves de
sa captivitA, les tentations de sa maturiti, qui lui
firent craindre, pendant trois ou quatre ans, d'avoir
perdu la foi, I'accusation de vol portee contre lui par
le juge de Soure, au moment meme oui il avait le plus
besoin d'un nom sans tache pour trouver l'6tablissement
honn&te que si legitimement il cherchait et devant
ceux-li m&mes dont le puissant concours lui etait
indispensable.
A partir du jour oh Vincent de Paul fonde I'oeuvre
des Pratres de la Mission et des Filles de la Charit6,
ne'peut-on pas le comparer au saint homme Job? A
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peine voit-il. partir un messager de malheur'qu'un
autre accourt lui annoncer un malheuir plus grand:
tant6t c'est la peste qui emporte, en quelques jours, les
meilleurs de ses fils; tant6t c'est un orage financier
qui fond sur une de ses maisons et la menace d'un
6croulement total, juste au moment oit Vincent est
depourvu des moyens de 1'&tayer; tant6t ce sont les
puissants qui ruinent ses projets opposes A leurs cupidites ou A leurs ambitions; tantot ce sont des infirmites qui rendent heroique son activiti incroyable.
La fin de sa vie n'est pas meme 'clair6e par cette
lumiere tranquille, qui empourpre parfois si magnifiquement les soirs d'orages. II doit pleurer, dans les
derniers jours, sur la mort de M. Portail, le premier et
le plus cher de ses disciples; sur la mort de Mile Legras,
la premiere Mere des Filles de la Charit6, dont il ne
peut meme consoler I'agonie. Quand Dieu lui pr6sente
la coupe de Geths6mani qu'jl doit vider avant son
consummatum est, il peut dire, comme sainte Thbrese
de Lisieux : t Elle est pleine jusqu'au bord ), et suspendu au cordon attache' une solive de sa chambre,

il absorbe gorgee par gorge le contenu de son calice,
en prof6rant cette seule plainte : u Ah! mon Sauveur!
mon bon Sauveur! »

C'est grace Aces mystires de mort, mes Freres, que
se sont accomplis les mysteres de vie, dont il me reste
a vous parler, autant qu'une langue humaine peut parler des merveilles'ineffables accomplies dans les jardins de Dieu.
SECONDE PARTIE

Quand Notte-Seigneur Jesus-Christ seme un grain
de sinev6 et en fait sortir un grand arbre, ce n'est pas
seulemett pour ajouter un d6cor au jardin de son
Eglise, c'est surtout pour sauver des ames, comme
23

-666quand il a plante I'arbre de la Croix: Propter nos
komines et propter nostram salutem. Quand il sema
dans notre terre de France, appele nagure par
Benoit XV u la ~i~re des Saints ), Ie petit grain de
senev, que fut Vincent de Paul, et que, de ce grain,
il fit sortir, monter si haut et. s'tendre si loin I'arbre
aux deux branches maitresses que furent la Congr6gation des Pr&tres de la Mission et celle des Filles de Ja
Charit6, ce fut pour remedier a de grands-maux. II
y avait, a ce moment, dans notre patrie et mnme dans

toute l'glise, une multitude d'oiseaux blesses, qui ne
trouvaient i

leur portee aucune-branche

pour les

soustraire aux reptiles et aux carnassiers, toujours k
1'affit des proies, maintenues an raz du sol par leur
imprudence ou leur impuissance.
-Dieu n'est pas seulement le Tout-Puissant, sans
lequel un passereau ne pent mourir, ni un cheveu
tomber de notre tete, il est encore le Pere, notre Pere,
Pater noster, qui nous assure, dans Isaie, que comme une

mere il nous allaitera, nous portera sur son sein, nous
caressera-sur ses genoux 1 (66, 12). Les branches des
arbres ne sont-elles pas comme des genoux sur lesquels
Dieu berce les oiseaux et les preserve de leurs ennemis?
Admirons, mes -Freres, les multitudes d'oiseaux qui
ont ite sauv6s, parce qu'ils ont trouv6 un asile, les
uns sur la branche des missions, les autres sur la branche des seminaires, d'autres enfin sur la branche des
Filles de la Chariti.
Missions.- Au moment oh Dieu suscita saint Vincent de Paul, un immense massacre d'ames venait d'etre

perpetr dans l'gglise par le protestantisme; la plupart
de celles qui n'avaient pas p&ri avaient 6t6- a moins
grievement bless6es. Rares

itaient celles qui avaient
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&chappi aux coups des h6ritiques en se r6fugiant
dans la forteresse inexpugnable, construite sur Ie
rocher de Pierre. L'abominatioa de la desolation

s'etait 6tablie a demeure dans presque tous les
temples qui couvraient alors le sol de la France. Les
eaux pures de la penitence y avaient 6t6 remplacies
par les cloaques de la concupiscence, sons toutes ses
formes; les chants sacrbs, par les blasphemes ; les
communions, par les sacrileges; le saint Sacrifice, par
les messes noires; les benedictions, parles sortileges;
la charit6, qui est Ie signe distinctif des disciples de
J6sus-Christ, par des haines qui s'assouvissaient en
multipliant les duels, les assassinats, les empoisonnements. La repression des crimes 6tait devenue impossible, tant lear nombre6tait grand, tant les t6moins
-taient coutumiers du parjure.
La colkre de Dieu contre de tels crimes s'6tait manifest6e plusieurs fois par la peste, notamment en I587,
onze ans apres la naissance de notre Saint; pois en
1627 et en 1631. Aucun ffau de notre epoque ne pent
nous donner une id6e des fleaux qui sevissaient an
dix-septieme siicle. Les d&couvertes de la science,
l'organisation des secouts, la multipliciti des h6pitaux
et surtout les progrbs de l'hygiine permettent maintenant, sinon d'emp&cher les 6pidemies, du moins d'en
limiter les ravages. Mais alors les pr6jugis, la malpropret6 g&nirale, la rarete et la mauvaise organisation des h6pitaux, I'absence de police sanitaire laissaient tout un peuple sans defense contre les 6pid6mies
et, quand la peste paraiss4it, le desespoir etait
universel.

Cependant, Dieu aurait pu envoyer aux criminels de
cette 6poque les dix plaies d'kgypte que, plus durs
que le Pharaon de Moise, its auraient refusa
derenoncer A-leurs iniquites. Aussi le P&re celeste, , qui
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ne veut pas la mort du pecheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive ,, employa-t-il un autre moyen pour
attendrir ces coeurs de pierre et les amener a resipiscence. Ce moyen fut celui des Missions, avec Vincent
de Paul et ses fils comme missionnaires. Assurement, Vincent de Paul ne fut pas le seul medecin
suscit6 par Dieu pour gu6rir les ames. A cette 6poque
lamentable, oi la multiplicit6 des maladies exigeait
la multiplicit6 des soins, les midecins des ames (je
vous ai nomm6 les principaux) furent plus nombreux
que jamais. Toutefois, parmi tous ces grands hommes
ou, pour rester dans le symbolisme de mon texte initial, parmi ces grands arbres qui offraient leurs branches a tant d'oiseaux blesses, Vincent fut un des plus
grands. Dieu seul a pu supputer le nombre des oiseaux
du ciel qui, menaces de perir, trouvaient un refuge
dans le grand arbre, sorti de notre petit grain de

s6nev6.
Les oiseleurs et leurs victimes itant de toutes les
6poques, il ne fallait pas que l'arbre sauveur n'eit
qu'une dur6e 6phjmbre, mais que, dans les siecles a
venir, il fft, comme au dix-septiIme siicle, un abri
pour les oiseaux blesses ou simplement menac6s. VoilI
pourquoi Vincent a fond6 une Congregation de Pretres, en lui assignant l'oeuvre des Missions comme un
de ses buts principaux ; et voila pourquoi, apres plus
volution, malgre
de deux siecles, malgre la grandeR~
les persecutions actuelles, vous etes encore, Pr&tres de
la Mission, en possession de l'apostoliquevaillance de
votre Pere.
Siminaires. - Je vous ai dit, mes Freres, qu'au moment oh parut Vincent de Paul, le protestantisme avait
- perp6tr6 un immense massacre d'imes. Hl6as I le protestantisme n'est pas seul responsable de tousles assas-

sinats spirituels qui se commirent alors. II faut en faire
remonteraussila cause auclergi de cette triste epoque.
Silaicorruption gagnait toutes les Ames, c'est quele sel
delaterre s'6taitaffadi; si la nuit dissimulait les pieges
tendus par les supp6ts de Satan, c'est que la lumiere
du monde 6tait cachie sous d'4pais boisseaux. Le
clerg6, au moins autant que le protestantisme, installa
dans le lieu saint I'abomination de la desolation. Ecoutez comment saint Jean Eudes d6peint le dilabrement
des 6glises et la d6ch6ance du culte A cette epoque:
t<Allez dans les 6glises; vous en verrez plusieurs, au
dehors environnaes d'ordures et de puanteurs, au
dedans tapiss6es de toiles d'araignees, pav6es de boue
,et de poudre; les vitres, les couvertures rompues et
ouvertes au vent, A la pluie, A la grele, A la neige; les
autels dcnues d'ornements et couverts de poussiere;
les pr&tres offrir le redoutable sacrifice avec des aubes
et des chasubles dichirees, des corporaux et des purificatoires si sales qu'ils font mal au coeur, des calices
d'etain et tout noirs; le tres saint Sacrement dan' un
ciboire de meme m&tal et rempli de poudre et d'ordures, sans lampe, sans lumiere et sans aucune marque
de religion. O Dieu! 6 grand Dieu! ou est la foi des
chretiens?, N'aurait-il pas df demander surtout: On
est la foi des pretres?
Les causes d'un etat de choses si lamentable etaient
multiples, mais elles peuvent se ramener toutes A deux:
I*les nominations scandaleuses, aux cv&chs et aux
b6nefices, de quelques sujets qui, lorsqu'ils n'6taient
pas notoirement indignes, 6taient totalement insoucieux des troupeaux qui leur 6taient confi6s et qu'ils
abandonnaient au premier mercenaire venu et quelquefois au premier loup venu; 2P l'absence de toute preparation au sacerdoce chez la plupart de ceux qui en
assumaient 1e fardeau.
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Ce fut Vincent de Paul que Dieu chargea de porter
remide a ces grands maux en les attaquant jusque
dans leurs causes. Apres avoit assist6 Louis XIII & ses
derniers moments, Vincent fut introduit par la Reine
regente dans le conseil de conscience, oh se traitaient
les nominations aux v&echis et les collations des b6nefices. Li, sans se soucier ( des grandes temp6tes et
des violentes secousses n auxquelles, selon ses propres
paroles, it s'exposait sur cette mer de la Cour, ii ne
transigea jamais avec son devoir, et malgr6 les tentatives :de corruption, malgr6 les injures, malgr6 les
coups memes, inspires par la u tendresse Ade certaines
mrires, selon le mot charmant du Saint, il r6ussit &
empecher bien des indignes et bien des incapables de,
s'asseoir sur les plus beaux sieges ipiscopaux de

notre pays. Son influence, combattue surtout par
Mazarin, ne put extirper tout le mal, et Vincent dit.
lui-meme.: ~ Je tremble que ce damnable trafic des
ivech6s n'attire la malediction de Dieu sur ce royaume.»
Vous savez, mes Freres, comment ces craintes se sont
r6aliskes et comment les monstres de la Terrear et,
depuis, bien d'autres messagers, furent charges par la
Providence d'achever in virgd ferred la mission du
doux Vincent de Paul.
L'homme de Dieu, qui avait vu, sur tous les points
du royaume, les ravages que les mauvais bergers faisaient dans le bercail de l'iglise, comprit que Dieu
lui demandait de fonder des s6minaires, oh les aspirants au sacerdoce acquerraient la science et les vertus sans lesquelles un pretre ne peut exercer fructueusement son ministere. Cette ceuvre n'etait-elle pas la
base n6cessaire de l'ceuvre des Missions ? A quoi bon
travailler, pendant quelques semaines, A la regeneration des ames, si les ames r6g6n6res devaient etre,
sit6t apres, confihes a des loups?

671Apres le concile de Trente, qui avait porte sur la
n6cessitA de fonder des seminaires un d6cret c61ebre,"
bien des 6veques avaient tents des fondations, mais
toutes avaient ichou6. L'Oratoire lui-meme, aprbs
quelques essais, y avait a pea pros renonce. Vincent
de Paul, en m&me temps que le P. Eudes et M. Olier,
tous trois orientes par le P. de Condren, sut utiliser
tous ces ichecs pour mettre la question des s6minaires
au point et, apres avoir organis6, en 1637, le s6minaire interne de la Mission, qui fut, en fait, le premier grand smiinaire de France, il fonda, en 1642, les
grands s6minaires, en meme temps que les petits
siminaires, s6parant ceux-ci de cetix-la par une initiative qui parut hardie a ses contemporains. Ainsi
commenca en France cette formation cliricale qui a
donn ai tant de pr*tres la puissance de la vertu, en
meme temps que le prestige de la science sacree, et
qui a fait du clerg6 franiais un des premiers da
monde. Le feu de la Revolution purifta ce clerg6 sans
le consumer et ne fit que le grandir aux yeux de ses
fideles comme de ses ennemis. Quand 6clata la grande
tourmente revolutionnaire, les fils de saint Vincent de
Paul dirigeaient en France cinquante-trois grands
siminaires et neuf petits s6minaires. Malgr6 la persecution qui s'acharne a l'heure pr-sente contre les religieux, ils poursuiventtoujours avec la meme vaillance,
dans le nouveau comme dans I'ancien monde, les
ceuvres de leur illustre Pare: Filiigloriapatris.
Qui pourrait compter, mes Freres, le nombre d'oiseaux du ciel qui ont trouve, contre les pires dangers,
un asile dans la branche des s6minaires, sortie du
grand arbre que nous fetons ! J'imagine cette branche,
montant tris haut, plus haut que toutes les antres,
pour aider les pr&tres A atteindre les regions sup6rieures ot ils doivent vivre. Je l'imagine pleine, nuit
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et jour, des plus suaves melodies, car le saint Sacri- fice et le breviaireF font de la vie du pretre la louange
qui ne finit jamais : lausperennis, et j'imagine les multitudes d'oiseaux qui se reposent sur les branches
inferieures, ecoutant avec ravissement ces chants
sacerdotaux pour apprendre a mieux chanter euxmemes. O saint Fondateur ! vous voyez et vous entendez tout cela maintenant. Quelle gloire pour vous !
Quel surcroit de feliciti dans la vision biatifique 1De
profecqu sanclarum ovium fiunt sterna gaudiapastorum.
(Or. S. S. Pontificum.)
Filles de la Charitk.-

Enfin, il est sorti de l'arbre

de Vincent de Paul une troisieme branche, qui a
donn. asile a des oiseaux plus nombreux que ceux
auxquels les deux premieres ont offert leur abri et les
a sauves pour l'Fternit : c'est la branche des Filles de
la Charit6. Avec quelle complaisance le grand Jardinier de l'iglise n'a-t-il pas du en voir naitre les bourgeons et avec quelle tendre sollicitude n'a-t-il pas du
suivre les developpements de sa v6g4tation luxuriante!
Un des biographes de saint Vincent commence son
livre en ces termes: ( II est des noms qui en disent plus
a eux seuls que tous les commentaires et tous les
panegyriques: les louer, c'est affaiblir l'impression
qu'ils produisent. , Le nom des Filles de la Charite
n'est-il pas, aussi bien que celui de leur Pere, un de
ces noms?
Comment traduire, en effet, l'impression produite,
meme par le plus distrait des regards jet6 sur cette
branche dont les rameaux offrent, depuis des sikcles,
un abri toittes les miseres humaines ! Si, aprbs avoir
fonde les Prftres de la Mission, Vincent de Paul a pu
r6p6ter avec joie cette parole de Notre-Seigneur:
Pauperes evangelizantur, les pauvres sont 6vang6lises;
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apres avoir fond6 les Filles de la CharitY, il a pu dire :
Edent fauperes et saturabuniur, ( les pauvres mangeront et seront rassasis ne. A une poque oi tant .de
malheureux 6taient tortures par la faim, tant de malades priv6s de soins, tantd'orphelins abandonnes, tant
de petits priv6s d'instruction, tant d'insens6s priv6s
de surveillance, notre Saint, dont le coeur etait aussi
grand que le monde, trouva le moyen de secourir
toutes ces d6tresses a la fois. II fit un grand festin :
cum facis convivium, et il fonda les Filles de la Charit6
pour aller chercher, selon le conseil de Notre-Seigneur,
sur les grandes routes, le long des haies, pauperes, ceux
qui manquent du n6cessaire ; debiles, ceux qui
manquent de forces; ccecos, ceux qui ne peuvent plus
se diriger; claudos, ceux qui gravissent difficilement
leur calvaire, et les inviter a prendre place dans la
salle du festin. Alors ces servantes des pauvres,
ceintur6es de leur 6ternel tablier, comme notre Pere
au festin du cielpracingetse, ont fait asseoir toutes ces
d6tresses autour d'une table incommensurable, faciet
illos discumbere, et, allant et venant, elles se sont mises
&les servir : et transiens ministrabit illis. VoiIl pourquoi leur Pere ne leur a pas donn6 (c d'autre cloitre
que les rues, d'autre cl6tute que l'obeissance, :d'autre
grille que la crainte de Dieu, d'autre voile que la
sainte modestie ,.
Et depuis j633 , la Maison de Vincent de Paul ne
d6semplit plus. Un quart de siecle apris la fondation
des Sceurs de Charit6, Vincent de Paul, peu prodigue
Y
cependant de louanges aux siens, dit a ses Filles: (Y
a-t-il quelque chose que vous n'avez pas fait au service des pauvres, c'est-A-dire de Jesus-Christ? Non,
par la misbricorde de Dieu. ) Trois si&cles apres, le
monde entier pent leur poser la m6me question et y
faire la m&me rbponse.
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A I'heure pr6sente, il y a trente-cinq mille Filles de
fa Charit6 qui, sur toutes les routes du monde, le long
de toutes les haies, cherchent les ditresses humaines
et les invitent a prendre part au festin organist par
leur Pere. Un des plus grands soucis de leur Mere
g6nerale est, depuis quelques annkes, de ne pas ponvoir d6cupler le nombre de ses admirables Filles.
Pauvres rameaux! Vous pliez tous maintenant sous
le poids des oiseaux du ciel que vous portez, et vous
vous demandez si vous n'allez pas vous briser tous sous
ua si doux, mais si lourd fardeau. Ayez confiance!
une Toute-Puissance vous soutient. Le saint cur6 d'Ars
n'a-t-il pas dit un jour: <<Oh! comme elle les aime,
Marie, les Filles de la Charit ; elle les regarde tout
le temps. u Comment pourriez-vous defaillir sous un
tel regard ? Celle qui s'est servie de vous pour donner
au monde la M6daille miraculeuse saura bien faire les
miracles necessaires pour vous soutenir en attendant
de vous multiplier.
PIRORAISON

Pardonnez-moi, mes Freres, d'avoir retenu si longtemps votre attention, Comment ne pas s'oublier,
quand on parle de telles merveilles? Comment retenir
les cantiques d'actions de graces, qui montent du
coeur aux l6vres pour benir Celui dont la bonte a pu,
d'un imperceptible grain de s6nev6, tomb6 dans un
coin perdu des Landes, faire sortir un arbre dont
les rameaux couvrent aujourd'hui le monde, afin de
sauver ces pauvres petits oiseaux du ciel que sont

les creatures humaines? Qu'est-ce done que-l'homme,
6 mon Dieu! pour que vous vous souveniez ainsi de
lui: quid est homo? quod memor es ejus; pour que vous
le pressiez ainsi sur votre coeur, et atfonis erga eum
cor tuum.
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De cette m6ditation je veux tirer une conclusion
unique, mais. qui renferme toutes les r6solutions a
prendre en ce grand jour- A chacun de vous, mes
Freres, je dis : Vous venezde contempler saint Vincent
de Paul; r6alisez autant que possible en vous I'exemplaire qui a &t place sous vos yeux : inspice et far

secundam exemplar.
Tous, nous ne sommes que d'imperceptibles grains
de s6nev6 (malheur a qui l'orgueil persuaderait le contraire!) et tous nous devons devenir des arbres, parce
qu'il y.a tout autour de nous des oiseaux du ciel qui
ont besoin de nos rameaux pour s'y abriter: MandaSvit unicuique de proximo suo (Eccl., XVII, 12). Nous
devons meme chercher a devenir de grands arbres. La
petite fleur de Lisieux n'a-t-elle pas eu, dans son Carmel, I'ambition de devenir un rosier, montant jusqu'as
ciel et faisant tomber sur le monde une pluie de
roses ? Dieu a raalis6 cette ambition et je serais bien
Ssurpris si quelques p6tales de ce rosier ne tombaient
pas de temps en temps sur beaucoup d'entre vous.
Pourquoi n'aurions-nous pas la meme ambition, sans
sortir de 'enfance spirituelle ? Peut-etre le grand
arbre que nous deviendrons ne sera-t-il pas apercu des
hommes. Quand la petite Th6erse 6tait dans son convent, ses compagnes elles-momes ne virent pas pousser
son gigantesque rosier. Dans le jardin de 1'1glise, il
y a tant d'arbres merveilleax que les hommes ne voient
pas, qu'ils ne soupconnent meme pas et qui font la joie
de Dieu et de sa cour ckleste, en meme temps qu'ils
font le salrt d'une multitude d'oiseaux terrestres,
Combien de Filles de la Charit6, vivant avec scur
Catherine Labour6, out-elles vu son grand arbre, dont
-les rameaux devaient faire tomber sur ile-monde entier
une pluie de m6dailles miraculeuses ?
Puisque les arbres de Dieu ne s'enracinent que dans
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les terres profond6ment creus6es, demandons a saint
Vincent de nous obtenir I'humilite, et meme, si nous
en avons le courage, les abaissements et les humiliations. Puisque les arbres de Dieu ne grandissent et ne
fructifient que lorsque leurs racines sont. couvertes
d'61ements de mort, demandons a saint Vincent de
nous obtenir au moins la resignation dans les 6preuves
mortifiantes que Dien nous envoie pour la fructification de nos ceuvres. Puisque les arbres de Dieu ne
poussent que pour sauver les ames, demandons a saint
Vincent de multiplier et de fortifier nos rameaux, pour
qu'ils supportent le plus grand nombre possible de ces
oiseaux celestes, dont les chants reconnaissants retentiront a nos oreilles, non pendant notre vie, sans
doute, cela importe si peu ! mais pendant toute I'6ternitA, et ajouteront d'ineffables delices aux ineffables
delices de notre paradis.
26 juillet. - M. le Sup&rieur g6neraI est indispose
et ne peut assister aux offices de la communaut6 ni
entendre le panegyrique que M. Fontaine, sup&rieur
de la Maison internationale de Rome, prononce sur la
sanctification croissante de saint Vincent.
Le soir de ce jour, les philosophes de seconde
annee partent pour Dax et cedent leurs chambres aux
pretres de Meaux qui commencent leur retraite
annuelle. Celle-ci est dirigee par M. Drillon, pr&ch&e
par un Dominicain et pr6sid6e par Mgr Gaillard.
27 jiillet. camps.

Les s6minaristes partent pour Beau-

1"

aoat. - Les frires coadjuteurs cel:brent leur
patronne,' sainte Marthe, et dans la petite reunion
intime a laquelle assistent M. le Superieur general,
I.
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Mgr Halle et quelques confreres, le frere Bataille
demande a M. le Superieur g6naral de vouloir bien
donner sairite Marthe comme titulaire d'un des
nouveaux autels de la Maison-Mere. La chose est
accordbe de bonne grice et M. le Sup6rieqr g6neral
ajoute qu'il fera le m&me honneur a la soeur de Marthe,
Marie-Madeleine.
BULLETIN DE LA SAINTE-AGONIE, JUILLET-AOUT 1926

SL'lmage de Jean Le Vacher
On a vu dans de precedents articles du Bulletin les
nombreuses grices obtenues par l'intercession de Jean
Le Vacher, par 1'application de son image si bien
nommie : L'lmage qui guirit.
Nous en signalerons quelques autres. Elles augmenteront notre confiance en ce venerable serviteur
de Dieu, envoy6 par saint Vincent de Paul en Barbarie
pour y secourir les esclaves chr6tiens, devenu vicaire
.apostolique et consul de France et mort pour la foi A
Alger, la bouche d'un canon, le 26 juillet 1683.
Declaration d'une dame kabitant Paris, du 15 mai
1924:

Je souffrais depuis trois ou quatre jours, sans cause
apparente, d'une douleur a la langue tellement vive
que je ne pouvais pas la supporter. J'en aurais pleur6.
Je m'adressai & Jean Le Vacher, en qui j'ai tant de
confiance; Ia douleur disparut aussit6t. Je restai
cependant dans les transes pendant deux jours, craignant de Ia voir reyenir. La doileur n'a pas reparu.
En reconnaissance j'envoie ioo francs pour servir & la
cause de beatification -du serviteur de Dieu.
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Une dame ecrit de Saint-Tropez, le 9 juin I924 :
Dans le courant de fevrier, j'avais une bronchite qui
me tenait au lit et me faisait beaucoup souffrir. Je
mis une image de Jean Le Vacher sous l'oreiller. De
suite mon 6tat s'amiliora. J'envoie 5 francs pour dire
une messe en faveur des ames du purgatoire les plus
delaissies.
D'Aisy-su?-Seine, le i juille 1924 :
Une religieuse souffrait depuis plus d'un an de
furoncles dont elle ne pouvait se guerir. On lui
conseilla de s'adresser a Jean Le Vacher. Elle mit
une image sons son oreiller. Quelques jours apres le
mal disparut.
De Paris,le 20 septembre

1924

:

Une dame itait atteinte depuis trois mois de rhumatismes aigus qui la paralysaient. Elle ne pouvait se
servir de ses main,; il fallait la faire manger. On lui
fit mettre sur le mal une image de Jean Le Vacher;
une amelioration graduelle se produisit. Cette dame
jquit maintenant d'une parfaite sant6; ses bras et ses
mains ont repris leur souplesse.
Hospice de Beaumont, 22 dicembre 1924 :

Je vous envoie 1oo francs pour la beatification du
missionnaire Jean Le Vacher, en actions de grIces pour
ma guerison. Je lui avais fait cette promesse an moment
oi je n'esperais plus rien de la part de la science. Un
mieux sensible a commence et s'est continue jusqu'k
complete gubrison.
D'aue religiewse dominicaine, Sanatorium de Cuers
(Var) :
L'ann6e derniere 1924,

le missionnaire Jean Le
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Vacher m'a arr&tie, du jour an lendemain, sur la
pente de la mort. I m'a laiss6e dans mon lit. Je lai
demande de me gu6rir pour me permettre de prendre
part aux travaux de ma communaut6.
De rh6fitalSaint-Micike, a Pikin (Chine),e
I i" mars
1925 :

Nous avons eu a-l'h6pital un paien, mandarin chinois, malade depuis quatre mois. Tous les quinze
jours, il avait de forts acces de fiUvre qui I'affaiblis-

saient completement. Les medecins pensaient qu'il
avait an abcbs an foie. Ils voulaient tenter aue operation. Nous lui avons donne une m6daille miraculeuse
qu'il a reque avec respect. Puis nous avons commence
une neuvaine A Jean Le Vacher, en lui laissant une
image du servitear de Dieu. Chaque }our de la
neuvaine, il allait A la chapelle. Depuis il n'a plus de
fievre; il y a deux mois de cela. II est rentre chez lai
et a repris son travail an ministbre de la Marine. La
veille de son depart, il a donn6 dix piastres pour faire
brfiler des bougies & la chapelle. Puisse Jean Le
Vacher lai obtenir la grace de devenir un fervent
chr6tieni
La supirieure d'une maison de Filles de la Chariti 4
Waskixgton (Atats-Unis), 6 mars 1925:

Je fas prise, ii y a quatre on cinq semaines, d'une
trbs vive douleur an c6tt. Mes compagnes firent tout
ce qu'etles parent pour me soulager. Elles fnirent par
faire venir le doctear qui trouva tons les indices d'une
appendicite. Deax sp6cialistes furent appelda Ils
parlrent d'une operation- Je leur dis que j'aimais
autant mourir d'ane appendicite que d'ane operation.
Je promis an P. Le Vacher que, si j'6chappais a
cette operation, re donnerais So dollars pour servir
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aux frais de sa b6atification, II en a 6t6 ainsi. Les
douleurs sont passees. J'envoie cette somme.
Paris, 5 mai

:
Envoi de 5 francs pour une messe d'actions de
graces en I'honneur du P. Le Vacher, a la suite d'une
guerison obtenue par son intercession.
1925

Chdlellerault, 28 mai

1925 :

Une dame A qui j'avais donn6 une image de Jean
Le Vacher, est venue me dire merci. Elle a obtenu
I'amelioration qu'elle d6sirait. Elle envoie 50 francs
pour les frais de beatification du martyr.
Hdpital de Bernay (Eure), mai 1925 :
Alice Lesueur, jeune fille de vingt ans, malade
depuis plusieurs jours, fut portte a P'h6pital dans an
6tat de faiblesse tel et avec une temperature si elevie
que I'on concut tout de suite pour elle la plus vive
inqui6tude. Et, en effet, le matin, le docteur, apresexamen, faisait le diagnostic d'une grippe infectieuse
des plus graves et nous laissait peu d'espoir deguerison.
Rien ne fut 6pargn6 pourtant, les remedes les plus
6nergiques furent appliqu6s mais sans succes. De
jour en jour la maladie s'aggravait, la temperature
montait chaque jour a 4o'6 et la pauvre enfant fut
prise de delire. Le matin du jour de Paques, le docteur
la declara perdue. ( Faites, dit-il, quelques ventouses
scarifi6es pour dire que nous tentons encore quelque
chose, mais je n'en espere rien. , Nous partagibns son
sentiment, car la pauvre enfant avait dejh tous les
sympt6mes d'une mort prochaine. Dans l'apres-midi,
elle requt les derniers sacrements; nous l'entourions
encore de nos soins et de nos prieres, quand le bon
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Dieu nous donna la pens6e de recourir au v&n6rable
Jean Le Vacher. Une neuvaine fut imm6diatement
commencie pros du lit de la mourante et la pieuse
image plac6e sous son oreiller.
La nuit fut trbs penible, la pauvre enfant souffrait
beaucoup. Quand, par moments, elle reprenait connaissance, pieusement elle baisait le crucifix et redisait
les invocations que lui sugg6rait la Sceur de veille.
Sur le matin, elle fut plus calme et s'endormit d'un
bon sommeil qui dura plus de deux heures; la temprature 6tait alors descendue a 3608.
Le docteur, 6tonn6 de retrouver sa malade en vie, le
fut plus encore en constatant une tres grande am6lioration survenue en une nuit. Ignorant notre pieux
recours, il crut d'abord que 6e mieuK n'6tait que
factice et nous recommanda de n'en point parler,
ajoutant que nous pourrions avoir une deception.
Notre foi confiante ne fut point deque, le bon P. Le
Vacher avait ecoute nos prieres, d'beure en heure le
mieux s'accentua, la temperature resta normale: c'6tait
la gu6rison.
Quelques jours plus tard, e•ifiante de recueillement
et de piete, la chore malade put accomplir son devoir
pascal; fervente fut sa priere d'actions de graces et
genereuse la promesse qu'elle fit a Dieu de vivre
toujours en bonne chr6tienne.
C'est la seconde guerison obtenue ici par l'intercession du missionnaire Jean Le Vacher; qu'apres
Dieu ii en soit remercie et glorifi D'Alger, le

12

juillet

1925

:

M. Dio-Meglio Salvator, fabricant de pates alimentaires, demeurant au Ruisseau (Alger), avait son jeune
fils Louis, age de trois ans, atteint d'une pneumonie
avec fibvre tres ClevCe. Le matin du dimanche 7 juin,
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le docteur Rosso constata 1'ktat grave du malade et
recommanda au pere une tres grande vigilance, une
minutieuse observation des medicaments qu'il prescrivait ce jour-li, surtout l'abEtention de toute espece
de nourriture, vu que la situation lai paraissait des
plus serieuses.
Apris le d6part du docteur, le pere, qui avait itc
tres aiarm6 par l'attitade et les paroles de ce dernier,

jugea plus prudent d'implorer 1'assistance du ciel. II
prit sans tarderune image repr6sentant le P. Le Vacher,
la baisa avec pikt6, ett priant de toute la ferveur de
son ame, rcita la formule d'oraison imprim6e au dos
de rimage. uI ft ensuite baiser le portrait par le petit
malade et installa l'image sous sa tete, en recomman,dant son cher Louis A la protection du serviteur de
Dieu.
Environ deux heures asprs, en vaquant a ses
occupations, ii revient prts de l'enfant, et, a sa grande
surprise, il le voit, assis an milieu du lit, s'amusant,
ne donnant plus trace de fivre ni de maladie quelconque.

6
11 lui parle; 1'enfant, tout a l'heure abattu et prostr ,

est maintenant bien 6veill, plein de vie et demande a
manger. Le pire, constatant que toute fivre a disparu,
est tenti de satisfaire le d6sir de Louis,. mais se
rappelant les recommandations si expresses du docteur, ii d6cide d'attendre an lendemain et impose
i'accomplissement rigoureux de l'ordonnance.
Le lendemain, lundi 8 juin, le docteur Rosso, mis
au courant de ces faits, t6moigne un grand 6tonnement, examine avec soin le malade, certifie que la
veille it y avait les signes ind6niables de la pneumonie,
et reconnait qu'en ce jour-la it n'en existe plus aucun.
Par prkcaution, il ne permet pour le lundi qa'une
alimentation spociale et r&duite, mais ii ajoute : (( Ds
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demain, si l'amblioration persiste, donnez a l'enfant
Stout ce qu'il voudra. )
Depuis cette date jusqu'i ce moment, 12 juillet, it
ne s'est produit aucuhe rechute et 1'4tat de 1'enfant
est demeure parfaitement satisfaisant.
Une dame de Saint-Quentin :
En aoit dernier, a la suite d'un terrible accident,
on me rapporta ma fille dans un 6tat tres alarmant.
J'invoquai le R. P. Jean Le Vacher pour obtenir sa
gu6rison, avec promesse de la faire annoncer dans le
Bulletin de la Sainte-Agonie de Notre-'Seigxeur et de
faire dire des messes pour les ames du purgatoire,
puisque ce reverend Pire aime a delivrer les captifs.
Comme je fus exauc6e, j'ai fait dire les messes et c'est
avec reconnaissance que je le fais inserer dans ce
bulletin.
Avis. - Pour tout ce qui concerne flmage qui gadrit
et Jean Le Vacher, priere de s'adresser i M. Gleizes,
95, rue de Sevres, Paris.

DEPARTEMENTS
Nous empruntons k la Croix du i

aofit 1926, P'article

suivant :
LB BEY DE TUNIS A VICHY
VISITE LA MAISON DU MISSIONNAIRE
Le 15 aoat, vers cinq heures de l'apr&s-midi, la foule
toujours curieuse se pressait rue de I'-tablissement,
en face -de la Maison da Missionnaire, dont notre
journal a d6ji plusieurs fois parl6.
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Dans la verdure, on voyait un groupe compact de
missionnaires, riunis pour recevoir la visite que S. A. le
bey de Tunis leur avait annonc6e. C'ttait un &v6nement dans la chere famille exotique que le bon
P. Watthe, fondateur de cette ceuvre touchante, rassemble en permanence autour de lui.
Les vieilles barbes blanches circulaient empress6es,
'chacun itait touch6 de cette marque de sympathie
accordee par l'auguste visiteur A l'ceuvre inconnue il y
a quatre ans, aujourd'hui en pleine activit6, et aux
missionnaires, ses obliges.
A sa descente de voiture, le bey fut recu par le
R. P. Watthb, dont il serra cordialement les mains,
M. Merl6 des Isles, entoure des membres du Conseil
d'administration de l'oeuvre. Puis, suivi de M. Saint,
resident a Tunis et de son escorte, il pinitra dans le
cercle des missionnaires oii une couronne de pr&tres
et d'6veques 1'attendait. Sympathique, souriant, il
s'assied; ses deux fils l'endadrent, et c'est avec une
r6elle aisance qu'il suivit le discours du P. Watthe,
montrant par ses signes de tete comme il en saisissait
bien le sens et la portee.
Voici le texte de ce discours, simple, mais plein
d'a-propos.

Altesse,
a Nous tous ici presents, 6veques, missionnaires et
mnembres du Conseil d'administration de l'oeuvre nationale de la Maison du missionnaire, nous sommes
extr&mement touches par votre visite,
t Les missionnaires de Tunisie y seront tout parti'culiirement sensibles.
a Nous remercions S. Exc. M. Saint, l'eminent
resident general, d'avoir bien voulu s'associer A cette
de6marche.
c Convaincus de la n6cessit6 de conserver A la
-

France et a nos protectorats amis cette phalange de
missionnaires que l'6tranger nous envie, nous avons
crie cette AMaison pour y accueillir gratuitement et
soigner tous nos missionnaires malades, generalement
victimes des climats tropicaux. L'ceuvre est d'hier, et
cependant elle a pu deji accorder ses soins A quatre
cent quarante-sept missionnaires venus de tous les
points du globe.
« La visite de Votre Altesse est une autre marque
de sympathie et un grand honneur pour nous. Elle
stimulera notre zble et notre d6vouement.
( Nous avons tenu A laisser cette Maison dans son
aspect quotidien, sansy apporter le moindre decor.
C'est la maniere habituelle des missionnaires qui
donnent volontiers leur coeur au peuple et aux souverains-dont ils-recherchent le bien, et qui donnent ce
cour simplement, sans recherches, avec tout leur
d6vouement.
AAu nom de tous les missionnaires, permettez-moi,
Altesse, et vous aussi, Monsieur le ministre, de vous
dire de toute mon Ame merci. )-

Apres cette lecture, le bey chargea son ministre de
repondre, et celui-ci le fit avec une courtoisie charmante :
"((Je suis vraiment touch6, dit-il, de votre reception
si cordiale et des choses si belles que vous venez de
dire. J'estime beaucoup les missionnaires, particulierement les missionnaires frangais qui non seulement
savent remplir Jeur r6le de missionnaire, mais s'entendent aussi superbement a etepdre partout les bienfaits de la civilisation! Je n'ai qu'un regret, c'est que
ces missionnaires ne soient pas plus nombreux pour
I'ceuvre immense et grandiose qui les attend chez
nous! Transmettez mes vceux a S. Gr. Mgr Lemaitre,
notre archev&que, que nous estimons tous. Et je m'en

voudrais, en cette circonstance, de ne pas 6voquer ici
Ie souvenir du grand cardinal Lavigerie, qui a si bien
travaill- chez nous! a

Le P. Watthk termine en prisentant les missionnaires : le monde entier se trouvait ainsi repr6sentC.
Apres quoi, M. Saint, I'eminent resident general,
tint a remercier lui aussi le P. Watth6 ettous les missionnaires en general de I'ceuvre de foi et de chariti
qu'ils accomplissent & travers le monde. 11 eat meme
le geste delicat de promettre a l'ocuvre de la Maison
du missionnaire on secours sp6cial.
Apres une visite au Musee des Missions, oiu Son
Altesse s'arrdta longtemps et oi elle fat frappie de la
vue representant le martyre de Jean Ievacher, lazariste, vicaire apostolique et consul de France a Tunis
et i Alger, et qui mourut attach6e
la bouche d'un
canon, le bey se retira, saluant gracieusement de la
main et laissant chacun sous le charme de sa bonhomie souriante.
Chacun, a Vichy, a su appricier le geste que fat la
visite du bey de Tunis a la Maison du missionnaire. II
a vu
l'oeuvre son noble fondateur et ces vaillants
missionnaires, il fat beureux de les f6liciter. Les
ap6tres sont des humbles; quand un pen de gloire
rejaillit jusqu'i eux, ils I'acceptent avec des sourires,
comme c'est avec le soorire aussi qu'ils savent mener,
Il-bas, leur vie d'abnegation et de d-vouement,
sachant mourir a tout et a tous et a eux-m&mes pour
que les autres vivent!
NOTICE SUR M. DILLIES (Suite et fn.)
LE SEMINAIRE

Cette pi&t6, telle que la concoit M. Dillies, ne doit
pas rester une pure th6orie, une belle construction en

-

687 -

1'air : elle doit pýaitrer et vivifier Ja vie de tons les
Sjours. II fast maintenant montrer - et c'est ici la
partie la plus d6licate et aussi la plus importante de
ce travail - comment M. Dillies concevait pour nous
la vie de tons les jours, la vie du S6minaire.
Quelle estime, quelle devotion M. Dillies portait a
son cher Seminaire, ceux-lI seals peuvent le dire qui
l'ont entenda en parler. C'etait nne conviction, une
ferveur que rien ne pourrait traduire. Il en avait 6t6
un des ileves des premieres annies : i lui devait le
meilleur de sa- formation; ii y 0tait revenu, pour
quelques semaines, en 1902; il en conservait, comme
une flamme pr6cieuse, l'esprit et les traditions; ii en
avait bien compris le rcle, les destinees, l'importt &cole Normale Superieure Sacerdotale u,
tance
comme il aimait a dire, portion choisie de l'Universitk,
appelke a donner la culture superieure aux pr&tres qui
devraient former l'61ite de la jeunesse des trois dioceses. L'idie qae se faisait M. Dillies du Sminaire
peut se r6samer en ces deux mots, qui revenaient bien
souvent sur ses l1vres, et qui parfois ont pu 6tonner
qaelques-uns d'entre nous : Tapostolat inteleltuel.
L'apostolat intellectuel, acquel nous prepare le Seminaire, c'est, i tons ses degr6s, I'action sur les esprits,
l'apostolat des intelligences par la science, le a haut
savoir . II avait, profond6ment enracin6e, la conviction
que l1 est pour nous la volont6 de Dieu. Vocation toute
speciale, ticlie parfois obscure et penible, a laquelle
nous devrons nous donner jusqu'au bout, par amour,
quels que soient les sacrifices qu'elle exige de nous.
Le mot de Lacordaire a Ozanam est toujours vrai :
at Nous devrons, nous aussi, c nous crucifier. n Les
hommes qui avaient compris ce r6le et lui avaient
donn6 leur vie, Ozanam, Oll0-Laprune, d'Hulst,
6taient a ses yeux nos meilleurs modles :
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a Je reste convaincu qu'il y aura pour vous peu de
modules plus v6ritables d'apostolat que Mgr d'Hulst.
Vous savez de quel apostolat je parle : du grand, du
complet, de celui qui embrasse tout, imna summis, et
qui, pour arriver a ses fins magnifiques, se plonge, se
perd dans le surnaturel total. Vous ne pouvez en avoir
d'autre. Votre vocation, en dehors de ces conditions,
resterait a mi-c6te, ce qui ne serait pas une vocation
realisee. N'ayez pas peur d'aller au fond de la question, et de tirer toutes les conclusions qu'elle suggere.
Vous savez bien que la premiere est celle de la saintete.
A vocation quasi-infinie dans sa largeur et sa hauteur,

saintet6 sans limites. Ce qui a fait la soliditi et la
f6condite de l'apostolat de Mgr d'Hulst, c'est qu'il a
toujours eu comme premier souci celui d'alimenter sa
vie sacerdotale. Ceci pour cela, a la plus grande et
unique gloire de Dieu. C'est lR meme qu'il puisait la
force, disons la hardiesse, d'envisager, pour les
r6soudre nettement, sainement, pratiquemert, les plus
hauts problemes. Vous verrez mieux plus tard quelles
lumieres l'.glise eit perdues, s'il n'avait pas exist6.
« L'apostolat intellectuel est necessaire : vos estis
lux terrae, sal mundi... L'apostolat des ceuvres est

indispensable; il est la forme normale de I'apostolat,
mais il est la main et le coeur qui travaillent. L'autre
est le caeur qui sent et 1'esprit qui dirige. Les Universit6s catholiques ont et6 voulues par Dieu pour pr 6 parer des ouvriers a l'apostolat intellectuel; I'organe
le plus important, sup6rieur a tout, parce qu'il r6alise
i cette fin la pens6e de l'~glise, c'est-a-dire celle de
Dieu, est le Siminaire acad6mique. Des lors, ceux
qui en font partie ont mission speciale. Leur a devoir
d'6tat a rev6t un caractlre particulier dont ils auront
rrepondre. Quelle forme doit prendre leur pr6paration ? Jusqu'a quel degr6 faut-il pousser cette pr6para-
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tion ? Toutes les formes qui constituent dans un pretre,
vivant dans le monde intellectuel, la primauti intellectuelle,; poussees au degr6 supreme de leur perfection,

( en proportion de nos forces ,,.
avec un renouvellement incessant jusqu'au dernier souffle. Ne cherchez
pas d'autres precisions pour le moment, elles vous
ichappent. Mais si tous, vous avez cet ideal toujours
present devant les yeux, comme la loi du Devoir du devoir d'Amour et de Sacrifice - quelles merveilles vous ferez! Dieu les ophre quand l'instrument se met pleinement entre ses mains, dans Ie
coin de la terre le plus ignore... N'hesitez pas:
Sursum corda !
Pratiquement, c'estdansles colleges que nous aurons

a exercer cet apostolat. Et c'est ; notre ministire
d'educateurs que voulait avant tout nous preparer
M. Dillies. I1 y aurait tout un cours de pedagogie a
*tirer de ses lettres et de ses conversations. Longtemps
professeur et superieur de maisons d'enseignement
secondaire, il avait pu voyager en Belgique, en Hollande, en Allemagne; il avait beaucoup vu et beaucoup
retenu, et avait accumul6 un tr6sor d'experience qu'il
mettait largement a notre disposition. Tresor qui ne
cessait, d'ailleurs, de s'enrichir, car il-restait toujours
attentif aux choses de I'enseignement : projets de
r6forme, circulaires du ministre de l'Instrdction

publique, nouveaux manuels scolaires, tout I'intiressait, et ilsavait appricier toute chose &sa juste valeur,
avec discernement, tact et mesure.
Ce qu'il avait realis6 lui-meme, & Saint-Pons .et
surtout & Wernhoutsburg, qu'il reorganisa completement, nous ne le sumes jamais qu'imparfaitement. Si
grande 6tait sa modestie : il ne parlait de lui-mime
qu'avec peine, et c'est par surprise que nous sfimes
qu'il 6tait l'auteur d'un a Vocabulaire grec-latin "),et
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qu'il avait collaborb an a Nouveau Testament a de
M. Bodin. C'est a sa mort surtoit, en entendant
parler ses anciens elives ou collaborateurs, que nous
comprimes ce qu'il avait fait : euvre d'6ducation tres
S(classique ), et aussi tres a moderne *, sachant donner
aux sports, par exemple, et a la culture physique ce
qu'ils r6clament, provoquant le d6veloppement de
toutes les facult6s de 1'esprit et du cceur, jusqu'a leur
complet 6panouissement: in virum pefectum. 11 nous

fut agreable d'en trouver le timoignage, assez inattendu, dans une lettre que publia IActiox fraxfaise
do 21 mai 1925 : rien ne porvait mieux montrer quel
bon serviteur de son pays avait &t6 ce pr&tre exile, et
quel ardent amour de la France et de*la culture francaise il avait su inspirer a des 6trangers.
Ce que M. Dillies nous enseignait, c'6taient done

des idies qu'il avait exp&rimenties lui-meme, et qui
avaient 6ti soumises a l'epreuve de la r6alite. Avanttout, it insistait sur la nicessit6 de Yunion et de 'organisation; it avait pu les realiser A Wernhoutsburg et
il souhaitait ardemment qu'elles pussent I'etre dans
nos colleges. L'tducation 6tant une oeuvie collective,
resultant de diverses actions particulibres, se poursuirant durant plusieurs annres, il importe que les divers
professeurs ne se contentent pas de collaborermateriellement, mais qu'ils le fassent reellement; que leurs
actions successives se continuent et se complitent, au
lieu de se juxtaposer simplement, et parfois meme de
se contrarier. Aussi M. Dillies attachait-il une grande
importance aux u conf6rences pedagogiques * dans
les colleges. II se rbjouit vivement quand elles furent
imposbes et organiskes o ficiellement dans le diocese
d'Arras. II voulait ces conf6rences bien pripar&es,
suivies de discussions animees. II les jugeait nicessaires pour entretenir le o feu sacr6 n parri les pro-

fesseurs, et.pour mettre sans cesse au point leurs
methodes et leur enseignement.,
II allait meme plus loin et formait parfois le reve
d'une organisation plus 6tendue, qui aurait son centre
a l'Universith catholique, et qui grouperait tous les
colleges de la region, unifiant les mithodes, mettant
en commun les experiences, de facon a r6aliser, dans
la diversit6 necessaire, une unit6 fort souhaitable. Que
de questions il y aurait intir't a r6gler en commun,
examens de passage, recrutement et formation da personnel enseignant, etc., et de quel profit un organisme
de ce genre ne serait-il pas pour Ie progres des 6tudes
et la meilleure marche des maisons ? Et l encore,
c'etait precher l'esprit de sacrifice, Ie d6sinteressement, la guerre a l'individualisme, le developpement
bien compris de la personnalit6.
C'est li le but que proposait M. Dillies a chacun des
futurs 6ducateurs qu'il voulait former. Donner aux
e6kves une large culture, leur ouvrir I'esprit, les int6resser, leur donner la passion du travail intellectuel,
c'etait ee qu'il recommandait. Et sa personneelle-m6me
itait an exemple vivant de ce qu'il prchait : il avait
une vaste culture, une lecture trbs variee, largement
ouverte a tons les chefs-d'oeuvre de I'esprit humain. II
savait goiter Aristophane on Sophocle aussi bien que
P. Bourget on P. Claudel. U aimait surtout les ceuvres
oi son enthousiasme pouvait trouver un aliment : c'est
ainsi qu'il savait oublier les faiblesses de Rostand

pour revenir avec plaisir i quelques-unes de ses belles
tirades.
C'est de la sorte qu'il voulait nous voir former nos

l66ves futurs : les rendre capables, le plus t6t possible,
de lire les grands auteurs ( dans la majest6 du texte n,
utiliser tons les 614ments dont nous disposons, archbo-

logie, histoire, beaux-arts, pour arriver a saisir 1'ame
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de l'auteur et de la civilisation qu'il repr6sente, afin
d'en enrichir notre ame et l'ame de nos l6ves ; savoir
les enthousiasmer, et nous entbbusiasmer avec eux,
par de beaux passages, lus i haute voix, con amore;
savoir les intiresser par des lectures au-r6fectoire
judicieusement choisies (a Wernhoutsburg, il faisait
lire du Boissier ou du Croiset, du Bazin ou du Sienkiewicz) ;bref, developper et af finer toutes leurs qualites, leur imagination et leur sensibilit6 aussi bien
que leur intelligence, en un mot, et encore une fois,
in virum perfectum.
M. Dillies parlait une fois de tc1'ducation par le
bonheur n. C'6tait bien cela : il voulait que le ceur de

1'enfant se dilatit dans 1'affection de ses maitres, la
joie de vivre avec ses camarades et de vrais amis. La
encore, il voulait voir s'etablir une atmosphere de confiance, telle que le maitre pft viser a ne punir que le
moins possible.
Mais ce serait etre incomplet, et-d6naturer complktement la pens6e de M. Dillies que de taire ce qui
faisait le caractere profondement surnaturel de cette
methode. S'il voulait fairedes hommes parfaits, c'6tait
afin de former des chr6tiens, des pretres plus parfaits.
La encore 1'esprit de sacrifice et la d6votion eucharistique sont pour lui le dernier mot. Sans ce ferment
de vie divine, l'oeuvre de 1'education reste une oeuvre
morte : ( Le d6faut de notre formation surnaturelle
vient de l'ignorance oiu nous avons &6t laisses, des
I'6veil de notre raison, de I'unique necessaire. Ah! si
tous les parents, tous les educateurs, tous les pr6tres
comprenaient ce qu'il y a a deposer dans une ame qui
s'ouvre, comme vite ils auraient change la terre en
ciel ! )
Ces preoccupations d'apostolat c intellectuel , pour

dominantes qu'elles fussnt chez M. Dillies,-etaient
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loin d'etre exclusives, et ne l'empechaient pas de s'intiresser vivement aux adtres formes de l'apostolat. Ses
id6es sociales n'itaient ignor6es de personne, mais
tous ont pu remarquer quelle admirable discr6tion et
quelle reserve il gardait dans ces questions si dblicates. II acceptait volontiers la discussion, admettait
qu'on pit n'etre pas de son avis et n'aurait jamais
voulu imposer ses vues A personne. En public,
c'etaient des conseils que nul ne pouvait r6cuser, de
genbrositk, de sainte hardiesse, de prudence, de
sagesse humaine et divine, de soumission a l1'glise.'
Un long passage d'une de ses lettres sur ce sujet montrera clairement le fond de sa pens&e :
t Qu'importe si les r6sultats sont maigres, ou meme
nuls? Notre-Seigneur ne nous demande que l'effort,
comme preuve d'amour. N'oublions pas d'ailleurs qu'un
peu de mal empeche, une petite barrix.e renversde, un
passage ouvert au bien, une parcelle de v6rit6 deposee,
un germe de vie enfoui sous la terre, tous ces riens,
aux yeux de I'ap6tre, sont d'immenses choses, puisque
par elles peuvent s'ouvrir un jour les grandes avenues
de la grice. Que d'imes seront sauv6es par Ia!...
Ces lignes, trop piles a mon sens, vous indiqueront
ce que je pense aussi... de 1'apostolat aupres des
foules. II sera terriblement dur - par notre faute, car
nous avons laiss& passer I'heure. Mais, i* faut-il les o
abandonner? 20 qui les sauvera, si ce n'est pas nous?
Saint Paul disait dja : Quomodo audient, sine praedicante? 30 Des lors, comment? La r6ponse est double.
Oui, certes, avant tout, par 1'universel, invariable,
unique moyen, la grice, l'Esprit-Saint, - le surnaturel, la vie-intdrieure la plus intense. Sine me, nihil...
Je ne concois pas qu'un pretre le puisse jamais oublier,
puisque tout, sans cela, n'est que n6ant... Mais ii faut
aussi penser que ce moyen divin ne veut pasagir sans

nous, et que nous avons 6te choisis pour tre des
instruments conscients, des organes resPfosables, des
coopirateurs intelligents, done charges de chercher,
de trouver, d'employer, cofte que coute, les moyeos
secondaires et passagers d'action apostolique. Votre
g6neration a reqn 1'existence pour realiser ce dessein;
et s'il est vrai qu'il y a parfois tendance k regarder
trop souvent vers la terre, ce qui est notre ruine, il-ya
aussi miconnaissance du plan divin quand on ne met
pas toutes ses forces, qui sont des dons appropri6s de

Dieu, an service unique de la grice, par lea moyens
opportuns. La grandeur des Semaines sociales, des
Secr6tariats sociaux, de l'Action populaire, de l'Iglise,
est dans la realisation poursuivie de la double partie
de ce plan unique. N'est-ce pas li qu'ii faut fixer vos
yeux? Faisons-nous une belle conviction et marchons... A

Telle est la tiche, complexe et delicate, qui nous
attend; telle est la tache a laquelle le s6minaire doit
nous former.
Travail de formation surnaturelle et sacerdotale,
avant tout : avec quel soin et quel zeie if nous y guidait, il est inutile de Ie rep6ter aprts ce qui a 6t6 dit
plus hautTravail de formation intellectuelle :nous devons
&
etre - M. Dillies nous le r6pete souvent - I'elite, le
a ferment u, le u grain de sel n, la c lumiere ,.C'est

notre vocation; elle exige que nous soyons des saints,
certes; mais elle vent aussi que nous soyons des
savants. Nous devons atteindre a le haut savoir n;
sans reculer devant aucun sacrifice, sans jamais nous
limiter volontairement, sans avoir peur d'aucune ambition; car M. Dillies veut que nous ayons de nobles
ambitions, au sens sacerdotal ; i voudrait nous voir
conqa&rir des grades, de hauts grades, pour accroitre
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le prestige de l'lglise, Rlargir son rayonnement intellectuel et acquirir le plus de titres possible
la confiance de ceux qui viendront a nous.
Cette science, ce sera d'abord celle qui constitue

notre devoir d'etat : la theologie. M. Dillies vent que
nous lai donnions la premiere place dans nos pr&6ccupations, maintenant et pendant toute notre vie; que
nous I'6tudiions avec amour, en sachant voir et o rkaliser - derriere les mots et les concepts abstraits, les
.divines ralites.
Ce sera aussi la science qui pour chacun de nous
constitue la a spkcialitA
; science a laquelle nous
pridestinent nos tendances etnos aptitudes; il faut
connaitre ces dispositions, les travailler, les cultiver,
les developper ajusqu'au bout n, pour devenir de cette
maniire aussi des a maitres ,.
Mais il ne faut pas nous borner lU: M. Dillies aurait
voulu que notre science ffit autant que possible a uni-

verselle *; que par delA nos preoccupations professionnelles, nous gardions une a belle curiosit6 n pour
ce qui, dans tons les domaines, sciences, lettres, arts,
intcresse 'intelligence humaine. De cette culture generale, qui 6tait ia sienne, il aimait
r6peter la jolie
definition qu'en a donnae un maitre humaniste I :
" Savoir beaucoup d'uae chose, et un pea de tout, c'est
savoir 1 la francaise. n
Mais notre science ne nous appartient pas : nous
devons en faire -bhnficier tous ceux qui nous
entourent; nous devons faire connaitre la v&riti, la
faire accepter, la faire aimer. C'est pourquoi M. Dillies
vent nous voir cultiver les qualits d'imagination, de
sensibilit6, de style, qui feront que notre science sera
« expressive ,, et que nous pourrons, selon le mot
z. SISlomono Reinacf.

d'Oll0-Laprune qu'il aimait a citer, a dire des choses
qui portent ». II ne faut pas que nous abandonnions i
nos adversaires le prestige de la plume, et que nous
renoncions a parer la v6rit6 des charmes qu'ils donnent
a l'erreur.
Travail enfin de formation morale, c humaine n. II

s'agit pour nous de .developper tout 1'etre n, pour
devenir des a hommes parfaits ),a I'image de notre
Maitre qui, s'il fut Dieu, n'en fut pas moins homme,
et homme parfait. J est indispensable que nous dive-.
loppions toutes nos facultes, que nous acquirions une
maitrise parfaite de notre caractere, de notre temperament, pour que notre apostolat ne-risque pas d'etre
entrav6 par notre maladresse on notre timidit6, ni
compromis par une saillie d'humeur que nous n'aurons
passu r6primer. Aussi, apres ses magnifiques elans sur
I'amour, M. Dillies savait redescendre et recommander ces vertus " humaines , de sagesse, de moderation,
de discr6tion, de bon sens, sans lesquelles on ne
saurait etre un honnete homme. Rien de terre a terre
d'ailleurs : il voulait que tout, chez nous, fft distingu6;
il souffrait de la moindre vulgarit6; il aimait notre
gaiet6 et savait rire de tout son coeur a nos seances
familiales; mais jusque dans ces r6creations, il ne
voulait rien qui ne fit de tris boa goat.
Pour cette formation morale, quelle meilleure 6cole
que le s6minaire, avec -leperpituel renoncement qu'il
exige denous! Ob6issant, M. Dillies l'a itd d'une facon
h6roique, lui qui, aprts avoir 6t6 de longues annees
sup6rieur, ne voulait plus etre chez nous que a le plus
ob6issant des s6minaristes ,.Et son d6sir Otait de nous
voir ob6ir jusqu'au bout, jusqu'i l'h6roisme.
a Nous sommes des hommes : l'observation du rgglement du s6minaire est avant tout affaire de loyauti
personnelle : on ne nous surveille pas. Plus tard, de-
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manderons-nous aux autres de faire ce que nous n'avons
pas su faire nous-m&mes? '
a Mais ce motif est tout humain : il en est d'autres
plus prenants : pourquoi obeir ?... C'est affaire de perfection, d'amour. L'art consiste dans le fini des.
details; il faut de meme obeir dans les plus petits
details... II faut, a l'image du Christ, obeir tout une
vie, obeir jusqu'k la mort, la mort de la Croix... ob6ir,
a I'occasion, a des ordres tyranniques...
a Obeir sans faire de choix :il y en a vis-a-vis des
dogmes. Des deux c6tes, la faute est de choisir certaines choses, et de rejeter les'autres : il faut tout
accepter, pas de milieu .

Cette obbissance; il aimait surtout a la voir, non pas
dans le silence, mais danslerecueillement. u C'est plusg
car le silence peut exister sans le recueillement, tandis
que le recueillement suppose le silence. ) Combien de
fois, avec une inlassable patience, avec une indulgente
bont6, mais aussi avec une delicatesse, une discretion
qui n'etaient qu'a lui, ne nous a-t-il pas rappel6 cette
grande loi du recueillement, condition indispensable
pour que puissent eclore les vertus que nous devons
acqubrir au seminaire.
Voila ce qu'6tait pour M. Dillies le s6minaire; tel
l'avaient fait les c; anciens ,,ceux des Ages heroiques,
du temps du bon P. Cornu, dont il restait parmi
nous le t6moin. II aimait A nous citer leur exempre, et
c'etait toujours avec 6motion qu'il parlait de certains
d'entre eux qu'il avait connus plus intimement. 11 ne

pouvait pas, disait-il, passer devant une chambre
qu'avait jadis occup6e l'abb6 H. Lestienne, sans
« fremir a A la pensee de I'ardeur avec laquelle ce
saint pr&tre se pr6parait a la vie qui devait ette la sienne.
1. Retraite,

octobre 1923.

C'est cet esprit, cette tradition, la plus augiste de
toutes, que M. Dillies voulait nous voir garder avec
ferveur. Renlvamini spiritu mentis vestrae, disait-il
una our. Esprit fait de labeur intellectuel intense,
travail acharne, mais se conciliant avec la plus aimable
liberti d'esprit: vive charite fraternelle, union tres
intime, source de vraies et solides amities, dans la plusfranche gaiet6; ardeur enfin, entrain, passion pour
tout ce qui est beau et grand. C'est ce u feu sacrAl
que M. Dillies voulait voir briler chez nous sans defaillance; il nous a passe ce flambeau, puissions-nous
ne pas le laisser s'eteindre! II aimait a citer la devise
des 4 equipes sociales : c II faut croire i ce que l'oa
fait, et le fairedans l'enthousiasme n, et nous croirions
volontiers qu'elle est delui, cette phrase d'unlivred'aujourd'hui qu'il aurait lue avec joie : AVeille au salut
a Parole d'un revenant n, non,
de l'enthousiasme I.
parole toujours vivante; c'est le dernier mot d'ordre
2
que, de l'autre c6td de la tombe, nous laisse M. Dillies .
a. J.

. Paroles d'lt rereuat, p. xg6
d'Araon
a Laissez-vous prendre et enlever aux hautes rtgions. Vous avez
besoin d'horizon, d'air pur, de pleine lumiere, de chaleur vibrante :
vous ne les trouverez que dans la compagnie des grandes Amnes, vides
d'elles-memes, et, dans le sacrifice, ouvertes au seulamour. On appelle
tout cela des'mots. Plus que jamais, a 'ige ohi je suis arriv, j'y vois
avec imerveillement la substantielle realit&. »
S...Oui, tenez-vous bien, encouragez-vous, enhardissez-vous ! Ce mot
est vilain h ecrire : peu importe; ii dit ce qui doit etre dit et excaute
quandil s'agit d'une aeuvre telle que la aite,, la votre. Ma vieile
conviction s'enracine de plus en plus, que jamais lime du seminaire
ne sera trp haute, trop noble, trop genereuse, trop sainte, pour remplir
la mission qui vous a eti riserive. *
Enthousiasme certes, mais enthousiasme soutieux des realit's les plus
humbles. A la devise des . Equipes Sociales x : 11 fut croire a ce
qut PFa fat. at le faire dars rPetlousiasme, M. DiUies aimait L joindre
le mot d'ordre d'Olti-Laprune : Savoir faire, aver des vues hauies et
anples, des choses pricises et dabord petites, est le secret de faire grand
e
et de dwer. (Le Prix de la vie, 7 ed., p. 428.) - 1 aunait faliu
paxler, si Pon n'avait pas craint d'etre trop long, du culte qu'il professait pour Olli-Laprune. Qu'on se rappelle seulement ss lectures spirituelles sur a la Vitalitd chretienne a.
2.

II est mort... Ses dernires annees furent une longue
ascension. Dans le silence, dans la maladie, dans la
souffrance - car il cut a souffrir beaucoup, - il
accroissait chaque jour son union a Jesus. Ceux qui
I'ont vu ce16brer la sainte messe, ceux qui 1'ont observe en face do saint Sacrement et qui setaaient lear
devotion s'exalter et se renouveler A ce spectacle, cenx
qui l'ont vu faire son action de graces et qui ont entendu les soupirs d'amour, les mots entrecoup6s qui
parfois alors s'echappaient de ses levres, tous ceux-lh
ne doutaient pas qu'il ne fit mont6 tres haut. II s'6tait
ppuis6 a force de tra 7ail, de d6vouement aux imes;

jamais il ne se menagea: l'avant-veille desa mart, il
voulut encore, malgr6 sa faiblesse, c6l6brer la sainte
messe. Ce supreme effort l'acheva: il s'alita, et, trentesix heures plus tard, il s'iteignait brusquement, sans
qu'on ait pu privoir one issue aussi soudaine. II
n'aurait pas d6sire d'autre fin : samort a &t6commne
sa vie, silencieuse, solitaire, effac6e.
11 nous laisse une grande lemon. Le premier sermon
que nous avons entendu de lui parlait de 'amour; un
des derniers qu'il nous ait faity revenait encore. Ce

mot r6sume toute sa vie : c'est cette flamme ardente
qui animait ce corps si frkle et si chtif, qu'elle finit
par consumer; c'est cet amour qui lui inspira tant de
-sacrifice, de reaoncement, d'austirit6 ; c'est cet amour
qui lai permit de rialiser cet admirable 6quilibre qui
est pour nous an exemple, entre ses preoccupations
intellectuacies et ses preoccupations religieuses; c'est
cet amour qu'il nous laisse. Lors de sa derniLre mese,
c'6tait comme an adieu supreme qu'il nous lisait la

phrase de saint Paul : Super omnia autem haec caritaJem habete, quod est viucalum perfectio•is.
Imitons-le, gardoes vivace cette flamme pr6cieuse.

Et pour finir par us mot de son cher Pascal, souve-
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nons-nous ct qu'une des plus solides et des plus utiles
charites envers les morts est de faire ce qu'ils nous
ordonneraient s'ils 6taient encore au monde ,. a Suivons les traces de notre Pere - ; soyons de toute notre
Ame ce qu'il voulait que nous fussions; qu'il revive
dans nos vies. Ce sera notre meilleure maniere d'honorer sa m6moire et de garder toujours vivant son
souvenir.
BEATI MORTUI

QUI IN DOMINO MORIUNTUR
OPERA ENIM ILLORUM

SEQUUNTUR ILL6S

ALLEMAGNE
Lettre de M. BAUSCH, visiteur, a M. VERDIER, Sup&rieur gendral:
Cologte, le 7 aoit 1926.

MONSIEUR ET TRks HoNORf PERE,

Votre binediction, s'il vous plait I
D'abord quelques mots sur notre mission A Berlin.
C'est celle qui mirite une mention particuliire. Elle
eut lieu par nous dans deux paroisses de Berlin, durant
trois semaines. Ce fut la premiere fois qu'une grande
mission fut organiske pour les quarante-quatre paroisses de la capitale. Environ cent vingt-cinq missionnaires des diff6rents Ordres de presque toutes les
parties de 1'Allemagne furent convoqu*s pour realiser cette entreprise de grande envergure. Nos confreres qui prirent part ; ce travail furent au nombre
de six. Trois furent design6s pourla paroisse de SaintLouis, la meme oa nos soeuis dirigent le West-Sana-
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torium et * proximiti de celui-ci l'orphelinat. Aux
trois autres fut confibe la paroisse du faubourg Charlottenburg. Comme en gn6aral, le succks de nos confrbres fut, par la grace de Dieu, 6galement complet.
Cette mission fut un 6vinement pour ce milieu imbu
de protestantisme et d'athbisme. Les catholiques qui
forment environ un buitieme de la population totale
de Berlin, et qui se rassemblent d'un pen partout dans
la capitale, professent leur foi avec grande vaillance et
assiduit6. Hommes et femmes prirent part aux exercices de la mission avec une g6n6rosit6 vraiment touchante. Des le premier sermon qui eut lieu a cinq
heures et demie, le matin, I'eglise 6tait bondee. On
entendit les confessions jusqu'apres minuit. La mission
dura trois semaines, la premiere semaine fut r6servie
aux enfants, la seconde aux femmes et jeunes filles,
la troisieme aux hommes et jeunes gens. Le dernier
jour, nos confreres nous revinrent apres avoir 6t0 au
confessionnal jusqu'i Yheure du d6part. Le ciel a visiblement beni leurs efforts.
A cette occasion, je me permets de vous donner un
aper~u sur les travaux des missionnaires de notre province pendant l'annee 1925-1926 (juillet 1925 jusqu'a
la fin de juin 1926): missions, 3o; octaves et r6novations des missions, 28 ; retraites pour les laiques, 44;
retraites pour les religieuses, 25; retraites pour les
pritres, 3; triduums, 18 ; conferences religieuses pour
des pretres, 26; travaux de remplacements, environ
3oo. Ces chiffres vous montrent que l'oeuvre des missions est florissante dans notre province et que tons
les confreres qui sont d6signes pour ces travaux s'y
devouent avec zele.
Ensuite je voudrais vous communiquer, mon Tres
Honor6 Pere, que nous avons fet, - il y a quelques
semaines - le 75" anniversaire de la fondation de notra
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province. Sa Saintete le Pape, !e nonce -Pacelli, de
Berlin, nous -ont envoy6 des felicitations pour cette
fete. Le cardinal de Cologne, le cardinal-archeveque
Schulte, nous a 6crit la lettre suivante : <<Je vous
adresse en ce jour mes plus affectueuses et paternelles
f£licitations. Que Dieu vous r6compense mille fois
pour tout ce que votre Congregation de Saint-Vincent
- sibi semper constans - a fait de grand et de bien

pendant les soixante-quinze annies 6coulies. Je prie
le Dieu de toute bont6 d'accorder une nouvelle floraison
en Allemagne A votre.Congr6gation. Et alors, b6nidictions sur benedictions vous suivront sur les sentiers de
-vostravaux apostoliques. En toute affection et estime.
Votre tres d6vou6,
CHARLES, JOSEPH. n
Qu'il me soit permis, en vous faisant cette commu.nication, de vous demander votre benediction, afin que
.notre province puisse avoir un.bel avenir, s'il plait A
_Dieu.
La direction des conferences de Saint-Vincent-dePaul, en Allemagne, jusque maintenant sans aucune
relation avec nous, m'a demande de prendre part A la
direction religieuse de cet institut, croyant que les fils
de saint Vincent de Paul 6taient les meilleurs et les
plus capables de procurer l'esprit de saint Vincent aux
membres des conf6reices de Saint-Vincent.
W. BAUSCH.

BELGIQUE
Nous empruntons au Lorrain, de Metz, Particle suivant :
M. NICOLAS BETTEMBOURG,

C'est un homme qui a fait grandement honneur a
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son pays, la Lorraine, en rendant a la Congregation
de la Mission (Lazaristes), aux Filles de la Charit6 et
a li]glise'catholique les plus Aminents services, que
M. Nicolas Bettembourg,pretre de la Mission, pieusement d6c6d6 " Liege le 8 juillet dernier, dans la
soixante-seizieme ann6e de son age et la cinquantesixieme de sa -vocation. Des hommes pareils ne
devraient jamais mourir, tant leur disparition laisse
de vide et cause de chagrin a ceux qui les ont connus
et aim6s.
M. Bettembourg, malgr6 ses qualites de coeur et
d'intelligence,. tait un modeste; pour ses compatriotes,.
il etait devenu pen a pen inconnu, se d6vouant tous
les jours davantage a la seule cause de sa Congregation qu'il servait dans la .plus parfaite obeissance,
sachant qu'ainsi il 6tait A son Dieu de la maniere
qu'il voulait. Rarement homme fut entour6 de plus
profondes et de plus sinchres amities, - ne fallait-il
pas I'aimer quand on le connaissait? -_les grands de
la terre l'ont estim6, les honneurs I'ont poursuivi.
Leon XIII, de brillante et sainte mimoire, lui portait
une particulibre affection; le recevant souvent et letutoyant dans l'intimit6, il aurait voulu couvrir ses6paules de la pourpre romaine et en faire un cardinal.
de Curie. Les plus difficiles* missions confides .:
M. Bettembourg rbussissaient au deli de toutes pr&visions; il y a quarante ans, il fut maire de Shanghai et
hier encore il creait a Liege une nouvelle organisation de missionnaires pour les colonies belges, etmalgr6 tout, cette personnaliti de premier plan restaitun humble Lazariste, aimant se souvenir de ses origines lorraines et du modeste orphelinat de la ruePaixhans a la garde duquel, orphelin de phre et de
mire, il fut jadis confi. Sa joie et son ambition - il

nous l'a dit bien souvent, - etait de s'arr&ter quelques.,
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heures on de trop rares journees fugitives dans cette,
maison qu'il aimait dire la sienne et oh tant de devouements n'ont cess6 un seul instant de l'ento'rer.
Le Lorrain doit un particulier souvenir a ce digne
pretre, d'abord parce que ce journal aime relever le
nom de tous ceux qui font honneur a leur pays, mais
aussi parce que le cher defunt portait a notre regrett6
chanoine Collin une tres grande affection, qu'il avait
reportie en partie, malgre la difference d'Age, sur le
signataire de ces lignes.
M. Bettembourg 6tait n6e
Maison-Rouge, prbs de
Manom, de parents ais6s, mais qu'il perdit tres jeune.
Son tuteur, jugeant que 1'orphelinat pourrait seul
endiguer les independances d'esprit de son pupille, le
confia a la maison de la rue Paixhans, od une Sup&rieure, femme de tete et de caractere, saeur Ouin,
d6couvrit bien vite les ressources de coeur et d'intelligence du petit orphelin; elle le confie au college
de Montdidier; le jeune coll6gien se decide pour
Saint-Lazare, oii i est ordonn6 pretre en 1875. De suite,
I'6minent Sup&rieur general d'alors, le P. Etienne, de
Longeville-lks Metz, fait de son jeune compatriote
son secr6taire particulier et le charge de multiples et
difficiles missions.
C'est ainsi que nous voyons M. Bettembourg en
Chine, puis, rentr6 a Paris, devenir procureur general
de sa Congregation, directeur de l'euvre importante
des Dames de Charit6, reorganisateur de la Congregation des Filles de la Charit6 an pays annexe, en
union avec M. Bourger, de Bouzonville, auquel le liait
une fiddle amitid; pendant la dure periode de la
separation, il est un ange protecteur pour la Congregation de la Mission. Si une intrigne politique le
force Aquitter la France, peu importe: M. Bettembourg
reprend an Br6sil la course triomphale de ses succes
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apostoliques. En 1914, il peut enfin rentrer en France,
oh la guerre le surprend et oiz apres un dernier voyage
en Am6rique, il revient pour remplir diff&rentes
missions a Paris et en toute l'Europe, jusqu'i ce qu'il
soit nomm6 visiteur de la province de Belgique et
directeur 8es Filles de la Charite.
Mais ce que cette seche et incomplete enumbration,
que nous retracons par k peu prbs, ne saurait dire,
c'est 1'esprit de bont6 que M. Bettembourg mit a
remplir tous ces postes, c'est sa sollicitude pour la
deroiere des ames dont il avait pris la charge, c'est le
courage qu'il montrait pour d6fendre les causes justes
qu'on Jui confiait - et Dieu sait de combien de causes
vari6es, multiples, difficiles, d6licates, petites et
grandes, sa charit6 le fit d6fenseur.
Son zele ne s'arretait pas, parce que sa charit6 6tait
sans bornes. II donnait tous les jours de sa bourse et
de son cceur. Sa grande arme 6tait une bont6 in6puisable mise au service d'une intelligence superieure.
N'aimait-il pas r6piter, dans ses substantiels discours,
cette parole qui etonnerait de tout autre : a II faut
etre bon jusqu'ad scandale » ? Cette exclamation d'un
ceur gindreux caracterise trop bien sa belle nature
pour que nous y ajoutions un seul mot.
Tres respectueux de l'autorit6, M. Bettembourg
avait pour Mgr Pelt, son compatriote thionvillois, une
profonde estime: que Sa<Grandeur lui rendait largement. Apprenant sa maladie, I'6veque voulut de suite
envoyer a ce grand serviteur de l'Eglise, de la Lorraine et de la France, une paternelle benediction.
A M. le Superieur general de la Mission, aux
confreres du d6funt et aux Filles de la Charite, le
Lorrain pr6sente l'expression respectueuse de ses
chretiennes condol6ances. R. I. P.
C. R.
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ESPAGNE

MADRID
Pendant la neuvaine de la Medaille Miraculeuse, le
roi et la reine d'Espagne ont 6t6 admis dans l'asso.ciation.
Dans un expose des relations des confreres avec le
vinbr&P. Claret, il est parlk de la haute opinion que
les premiers missionnaires, tels que M. Codina, plus
tard veqqee des Canaries, avaient du P. Claret, et
combien celui-ci estimait la Congr6gation et 1'esprit

de saint Vincent. C'est en notre maison de Leganitos
(Madrid) qu'il se retira et eut pour directeur spirituel
notre saint confrrre M. Borja.
La devotion h la M6daille Miraculeuse grandit de
jour en jour en Espagne; a Orez Betelu, une chapelle a et6 dediee a son culte.
BARCELONE
Germanor annonce la mort de notre confrere Joaquin Juan Marti, a Philadelphia, U. S. (janvier 1926).
M. Marti fut regrett6 par tout ceux qui le connurent.
I1 s'etait fait remarquer par sa simplicit6, sa cordialite
-et son zele. A cause de lui, la chapelle de nos confreres
etait le rendez-vous de tous les fidles de langue
-espagnole de Philadelphia. On le voyait partout oit
il y avait du bien a faire et le cmeur se laissait gagner
-par son caracthre aimable.
N a, Montavit (diocese d'Urgel) en 1892, il entra
-dans la Compagnie en 1911; il partit en 1915 aux
itats-Unis oi il fut ordonn6 pr&tre en 1916.
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7 BALLESTER. - El ordinario de la Misa, axalivido y
axotado para uso de los ieles, especialmente para lts

alumHos de colegios y seminarios.
Voici le r6sume de cet ouvrage. - Introduction : Le
sacrifice (fondements et nature; le sacerdoce; le sacrifice chez les paiens, chez les juifs; le sacrifice de la
croix; le sacrifice de l'autel, son institution et notions
thiologiques); les lieux du culte (le cenacle, les maisons particulibres, les catacombes, les basiliques
anciennes, les basiliques modernes); les ornements
(origine, ornements sacerdotaux, 6piscopaux); attitudes religieuses; couleurs liturgiques; objets sacres;.
linges; vases; langue liturgique.
Ordinaire de la Messe. - Preparation publique ansacrifice moyennant la purification de i'ame par la..
priere et quelques sacramentaux (aspersion de l'eau
b6nite, signe de la croix, confiteor, intercession des
reliques, encensement de l'autel); messe des cat6chumlnes (Kytie, Gloria in excelsis, collecte, 6pitre,

6vangile, homilie, Credo); messe des fidles (offertoire, consecration, communion, action de graces).
Toutes les parties de la messe sont expliquees historiquement et mystiquement.

HOLLANDE

SINT VINCENTIUS A PAULO.

Nos pridcesseurs. M. F. Wynkoven, C. M. 1848-1894..Par Mgr Geurts. (Traduction par M. Kamerbeck.)
Notre confrere, M. F. Wynboven, naquit dans le
Limbourg, A Broetkhuizemont; il itait le plus jeune-
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de sept enfants. Comme ses freres, Ail tait servant de
messe et faisait chaque matin, - A pied 6videmment,
la bicyclette n'existant pas encore, - avant le lever du
jour, le chemin assez long de sa maison a l'6glise. A
l'Age de treize ans, il commenca ses etudes au college
de Rolduc, oh son frere, mort en 1908 cur6 de Sevenum, I'avait pr6eced. Ce qui le distingua pendant les
trois annees qu'il y passa, ce n'6tait pas seulement son
amour pour 1'6tude et le profond sentiment de son
cceur qui s'ouvrait naturellement a tout ce qui est beau
et l6ev6, mais plus particulierement ses manitres
agr6ables et gaies avec ses camarades de classe...
Comment, i la fin de ses 6tudes, se sentit-il appele
aux missions et A la Congregation de la Mission de
Saint-Vincent-de-Paul qu'il ne pouvait pas connaitre
beaucoup et meme point du tout? Etait-il attir6 par
l'exemple d'eleves plus ages? on 6tait-ce par pure
erreur qu'il aborda chez les Lazaristes, comme c'etait
arrive plus d'une fois, alors qu'ilcherchait a s'enr6ler
dans la soci6et des Missions etrangeres de Paris, considiree par un grand nombre comme la seule institution
ayant pour but de former un missionnaire? En ce
temps-la, les 6tudiants de Rolduc ne connurent guere
autre chose que l'hdroisme des missionnaires francais
qui, en Chine, en Cor6e, au Siam, semblaient presque
habitubs A couronner par le martyre leurs labeurs
apostoliques. Quoi qu'il en soit, en 1866, Francois, qui
avait termin6 ses 6tudes, prit cong6 de sa mere et
de sa famille et arriva chez les Lazaristes. '
Peu de particularites sur ses ann6es pass6es par lui
a la Maison-Mere. Ses etudes furent seulement un
moment interrompues par le d6part de toute la Communaut6 pour Angers oa elle chercha un abri contre
les hauts faits de la revolution de 1870 dont les auteurs
furent si inhumains vis-a-vis des religieux et des
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pretres. Ordonni pretre au printemps de 1871, il fut
peu apres nommi au Vicariat de P6kin. Son vceu fut
exauc6, sa famille et ses amis de Hollande I'apprirent
avec consternation. Tous les esprits 6taient encore
sous I'impression de la-cruelle persecution de Tientsin
qui, quelques mois auparavant, avait fait douze victimes: deux missionnaires et dix Filles de la Charit6.
Pour 6pargner a sa mere d6ja ag6e la douleur de la
separation, le jeune missionnaire fit un sacrifice g6n6reux et se d&clara pret A partir directement pour la
Chine. Le d6part, on ne sait pour quel motif, fut
retarde et il recut I'ordre de ses sup6rieurs d'aller
adresser A sa mere un dernier adieu. Dans I'intervalle,
cette mere chr6tienne avait reuni ses enfants et petitsenfants pour entendre ensemble une messe solennelle,
le jour fix6 pour le d6part, pour obtenir la ben6diction
du bon Dieu sur 1'entreprise hardie de son Francois
qui, 6tant le plus jeune, 6tait toujours demeur6 son
pr6f&r6. C'6tait le deuxiime dimanche apres Paques,
1871. Lorsque ce jour-la, apres le repas de midi, les
membres de la famille petits et grands se promenaient
au jardin et s'entretenaient du missionnaire qu'ils ne
devaient, sans doute, jamais plus revoir, tout d'un
coup un pr6tre entra dans le jardin et fe loin cria A
Mere, bonjour! '
la mere, assise sur un petit bane : M
La vieille maman, qui n'avait jamais vu son fils en
soutane et le croyait djia en pleine mer, ne le'reconnut
pas de suite et salua a son tour par un poli et simple:
t Bonjour, monsieur l'abb6. )« Mais..., c'est Francois ,,
s'6cria-t-on; c'6tait lui, en effet. Qui dira la joie de lavieille mere retrouvant son enfant A l'improviste, en
pareilles circonstances. Apres quelques jours passes
dans sa famille, le courageux missionnaire partit de
Paris pour la Chine d'oii il ne devait pas revenir.
A peine .dbarqu6 a Tientsin, il voulut, malgre le
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pen de sdret: qu'il y avait encore pour les Europiens
dans la ville chinoise, se rendre en pelerin i 1'endroit
oh, I'annie pr&cidente, les dignes fils et filles de saint
Vincent avaient donn lear vie pour le'salut des ames.
Profond6ment 6mu, il foula le sol encore couvert,
devait-il 6crire, des ruines fumantes qui furent
t6moins de la lutte hbroique et du martyre de ses pr6d6cesseurs. Sa vie durant, l'Ancienne-Enfance, nom
donn6 a la place ou se trouvait autrefois I'orphelinat
de la Sainte-Enfance et 1'6glise Notre-Dame-des-Victoires, devait garder quelque chose d'attrayant pour
lvi. Dans les longues annres qu'il fat chargA de la
Procure, jamais il n'a manque de faire son plerinage,
an jour anniversaire du martyre, le 21 juin, et cela lui
6tait un bonheur, une rbjouissance pour son cceur, d'y
accompagner les jeunes missionnaires, ce qui a cette
6poque n'etait pas sans dangers.
Apris avoir appris la langue chinoise, qui, dans la

suite, ne devait plus avoir de secrets pour lui, il fut
bient6t fix a la tete de la Procure. Mgr Delaplace,

qui s'y connaissait en hommes, avait tres vite approfondi les qualitis du nopveau missionnaire et compris
les grands services qu'il pouvait rendre dans ce poste
de Tientsin ou le missionnaire, alors surtout, devait
continuellement 6tre en relation avec les consuls des
Puissances 6trangeres. Mgr Delaplace ne s"itait pas
tromp6. Bien vite le jeune missionnaire et par son
caractere digne, et par ses manibres sacerdotales,
affables et serviables, aussi bien que par la connaissance de plusieurs laiigues, etait hautement considirb
non seulement par les autorit6s, mais aussi par toute
la population europ6enne et indigene. De m&me que
la Procure, la Maison des scears avait &t transportbe
dans la possession francaise; cbarg6 de leur direction

spirituelle, t- missionnaire sut par sa sagesse et sa
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piktk gagner tellement leur confiance qu'aujourd'hui,
au bout de cinquante ans, les seurs qui lont connu
parlent encore de lui avec autant d'admiration que de
respect.
C'est ici qu'il faut placer an fait consid6r6 comme
miraculeux : la guerison de seur Tharel, sup6rieure
de Fh6pital de Tientsin, attribute a l'intercession de
la sainte Vierge. La gu6rison, completement inattendue, eut lieu pendant que le pieux aum6nier, disant
la sainte messe, ainsi que I'enfant de choeur, entendaient distinctement une voix douce r6epter les prieres
du pretre. 11 6tait surprenant combien cette fois il
6tait lent et, de temps en temps, il iuterrompait tout
A coup sa priere. Pendant l'action de graces prolong6e
plus que de coutume, on le vit les regards invariablement fixes sur 1'autel de la sainte Vierge. Lorsque
Splus tard, dans la matinee, il alla visiter la malade,
celle-ci lui dit : a Vous avez dd bien prier pour moi,
car pendant votre messe j'ai compris que je ne mourrai pas encore. , Le pretre, ne se doutant pas sans
doute qu'on 6tait an courant de ce qui s'&tait pass6,
repondit sur un ton qui ne put rien laisser deviner :
c Toute la nuit, en effet, j'ai dit des chapelets pour
vous, et encore ce matin j'ai offert le saint sacrifice
pour me puriier dans le sang divin de toutes les fautes
que j'ai pu commettre dans la direction de l'h6pital,
et pour la punition desquelles je craignais que le bon
Dieu voulit vous enlever de cette terre. Pour faire
davantage violence au coeur de Jesus, j'ai supplii la
sainte Vierge d'offrir avec moi son propre Fils. C'est cela, s'6cria alors la sceur Tharel, c'est cela
que nos sceurs ont entendu ce matin : c'6tait la sainte
Vierge elle-m&me qui adressait ses prieres avec vous
au ciel. Comme Marie est bonne pour moi! - Oui,

et aussi pour moi ,, r6pondit le pretre fort impres-
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sionn6; et, plonge dans ses pensies, il 6couta doucement les particularitis que la malade lui raconta sur
ce qui etait arriv. II insista pour qu'elle n'en parlit
point. Le saint pretre, dans tous les cas, eut une ven&ration profonde pour I'image de la statue de la sainte
Vierge aupres de laquelle il a dl vraisemblablement
recevoir des graces en abondance.
Cependant, a Tientsin oi il devait, dans son entourage et par suite des rapports qu'il devait avoir avec
toute sorte de monde, voir tant de choses bien pen en
harmonie avec la formation et le goit du pretre
catholique, son coeur de missionnaire ne semblait
satisfait qu'a demi. 11 brdlait du desir de consacrer ses
forces et sa vie directement au saint des ames qu'il
avait tant a cceur. Aussi, en 1878, nous le trouvons Ala
tete du district de Suenhoafu, vaste champ apostolique oi il put amplement deployer son zele et son
devouement pour la conversion des paiens et la perseverance des chr6tiens.
Malbeureusement, il ne devait pas travailler 'longtemps A Suenhoafu; sa presence 'a Tientsin semblait
indispensable; ses superieurs le rappej1rent pour le
remettre a son premier poste, ou, pendaint dix ans, il
allait rendre les plus grands services et aux missionnaires de la Congregation et a ceux des autres missions de Chine. C'est surtout dans les ann6es 1885-I886,
oh la Chine pensa pouvoir supprimer le protectorat
francais, que l'action pleine de tact de M. Wynhoven
obtint les plus heureux resaltats.
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ITALIE

ANNALI DELLA MISSIONE.

Avril 1926. - Vers les nouvelles bMatifications : les
martyrs Louis-Joseph Francois et Jean-Henry Gruyer.
Les fites du centenaire t Cagliari.- L'orateur fut
M. Tonello, qui, a la fonction principale de dix-sept
heures trente, d6veloppa la vie de saidt Vincent,ses.
ceuvres, ses institutions et leur caractere; vu le nombre
considerable de dames et de demoiselles de la Charite, il
y eut pour elles une instruction sp6ciale, a dix heures;
ce fur lepopulaire M. Manzella qui leur parla; le soir, a
vingt heures, M. Tonello parla aux hommes; les cer6monies, les chants furent en rapport avec la solennite;
un repas de charit6 fut servi i trois cents pauvres par
les dames et demoiselles de la Charit6. Une procession
solennelle eut lieu le dernier jour; on joua au the6tre
de la ville le drame sacr6, ?Esclave de Tunis.
Elles furent
Les fetes du centenaire a Sassari. honories de la presence de tout 1'6piscopat de la
province. M. Purino pR'cha le triduum pr6paratoire.
Une veille sainte pr6c6da la journ6e triomphale. La
grand'messe fut chant&e pontificalement par l'archeveque, assist6 des quatre 6veques suffragants et du
chapitre. Mgr Filia prononga le panegyrique. Une
procession solennelle, un repas aux pauvres, couronnirent saintement les f&tes.
Juin I926. - Le; derniers actes du procks de batification du vintrableAbba Gkkbrk Michail. - On y parle
des deux principales difficultis qui furent objecties par
le promoteur de la foi. Le 21 mai, on lut publiquement
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le decret sur le martyre, et Abba Ghbbr put 6tre appel6
ven&rable. Le 3 juin fut publi6 le decret de tuto.
L'association des Dames de la Ckaritd

Ugento. -

Elle a 6t6 pr6par6e le 3o octobre 1924, 6rig6e canoniquement le 3o juin 1925; elle comprend vingt-huit
dames et demoiselles.
Divus THOMAS.
Juillet 1926. - Bersani, C. M. : De voluntate Dei;
E. Neveut, C. M. : etudes sur la grace sanctifiante:
1" La d&ch6ance de l'homme par le p6ch6; Raf.

Petrone, C. M. : Atto e potenza nella processione delle
creature da Dio, secondo 1'essere soprannaturale;
P. Dulau, C.M.: Les preuves classiques de I'existence
de Dieu et la <cCritique de la raison pure ,; H. P.
Noble, O. P. : La passion et la sexisation; E. Hugon,
O. P.: La fete de Jesus-Christ Roi; A. Rossi, C. M.:
De theoria cognitionis, a M. Sturzo prolata; P. Casta-

gnoli,C. M.: Gli scolastici del secolo XIII.

ASIE
CHINE
LE BULLETIN CATHOLIQUE DE PEKIN.

Les noces d'V
saierdotales de M. Grigoire Lou. Le 19 mars 19a6, it y avait cinquante ans que M. Gregoire Lou, C. M., avait 6t6 ordonn6 prEtre par
Mgr Delaplace, vicaire apostoliqpe de PNkin.
SUne f&te de familie fut organiske au Pk-t"ang poar
solenniser cet anniversaire, coincidant avec la fMte de
Saint-Joseph. M. Lou c6lebra la grand'messe avec
diacre et sous-diacre a la cathbdrale du P-t'ang.
Apres la messe, upe r6union eat lieu au grand salon
da P-t'ang, oi, en presence des skminaristes et de
tous les pretres europeens et chinois de Pekin, non
emppchbs par leur ministbre, M. Vanhersecke, vicaire
gknaral, et M. Kia, vicaire de la paroisse Saint-Michel,
exprimirent an cher jubilaire les vocax et les fliicitations de tous.
II n'est que juste de constater que le bon P. Lou
r6unit autour delui la sympathie et l'estime de tous
les pr&tres earopbens et chinois du Vicariat de PMkin.
Depuis quinze mois, il. a pris sa retraite la1 risidence de Tcheng-fo6-seu. Auparavant, il Rtait cur6 de
la paroisse da Si-t'ang, A Pekin, oi it resta douzeans.
1I fut le premier cur6 de 1'6glise de N.-D. dw Carmel,

-- 7i6 bitie pour prendre la succession de I'6glise de N.-D.
des Sept-Douleurs d6truite par les Boxeurs.
M. Lou avait egalement occup6 pendant quelques
annies les fonctions de, vicaire, A 1'eglise Saint-Louis
de Tientsin, aupres de M. Desrumaux. Durant le reste
de ces' cinquante ans de pretrise, il a exerc6 son
ministere dans tous les divers districts de Paotingfou, de Youngpinhfou, de Tientsin, de Suanhwafu
et de Chouentee-fou, dont se composait l'ancien
vicariat de P6kin.
M. Gr6goire Lou est un lettr6. II a en son mot i
dire A peu pros sur tous les ouvrages chinois publi6s de.
son temps Par l'imprimerie du Pe-t'ang. Dans le
Catalogue de I'Imprimerie du P6-t'ang, on trouve
indiqu6es une Vie du Bienheureux Perboyre, une Vie du
Bienheureux Augustin Tchao, une Vie du Bienheureux
Thadd6e Leou, Vie du Bienheureux Paul Leou, Vie de
la Bienheureuse Louise de Marillac, composkes par lui.
M. Lou a traduit en chinois les Vertus de saint
Vincent de Paul, de Meynard; ei collaboration avec
M. Ho, il a 6galement traduit les Instructions sur les
Sacrements, en 2 volumes.
C'est la pens6e et le souvenir de tout ce bon travail
accompli durant cinquante ans qui rendaient tous les
confreres du P. Lou si empress6s A le feliciter et alui offrir leurs vcEux trbs respectueux et trbs affectueux
& l'occasion de ses noces d'orsacerdotales, anniversaire
jusqu'ici tres rare dans la Mission de P6kin.
Le Souveraix Poxtife nomme trois iv&ques chkiois. Une dep&che Reuter, dat6e de Rome, 24 juin, dit:
a Le Pape, dans un Consistoire secret, a l6ev6, pour
la premiere fois, A la dignit6 6piscopale, trois pr6lats
chinois : Tchao (vicaire apostolique de Suanhwafu) a
&6t nomm6 6veque titulaire de Vaga; Souen (pr6fet
apostolique de Lyhsien) a 6t6 nomm6 6veque titulaire
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d'Esbon; Tch'eng (prifet apostolique de Puchi) a &t6
nomm6 eveque titulaire de Cotenna. »
Les lecteurs du Bulletin connaissent d6ji la nomination de Mgr Philippe Tchao, secretaire de Mgr le
Del6gu6 apostolique, comme vicaire apostolique du
.vicariat nouvellenent Arig6 de Suanhwafu. Nous avons
donne, dans notre num6ro de juin, la d6peche revue a
P6kin, le 13 mai, qui annoncait cette nouvelle.
Nous avons donne, d'autre part, dans le num6ro da
Sacerdos in Simis du 15 juin, la d6p&che de Rome,
'arrive i P6kin, le i" juin, qui annoncait l'616vation
& la dignit6e piscopale de Mgr Melchior Souen, lazariste, pr6fet apostolique de Lyhsien (Tcheli), et de
Mgr Odoric Tch'eng, franciscain, pr6fet apostolique

de Puchi (Houp6).
Le t6l6gramme Reuter que nous avons reproduit
-nous apprend que ces trois nominations 6piscopales

de pretres chinois, qui constituent, a bien des titres,
un fait tres important, qui 6taient connues deji APNkin
depuis quelques semaines, ont itA publiies par le
SSaint-Pere en un Consistoire secret.
Nous apprenons aussi les titres 6piscopaux donnes
aux nouveaux iv&ques.
Mgr Tchao est nomm6 6evque titulaire de Vaga ou
Vacca (Vagen). Vaga, dans l'Afrique proconsulaire,
i I'ouest de, Tunis, fut dj&i le titre episcopal d'un
vicaire apostolique de Chine, Mgr Schang, franciscain, n6 au diocese de Metz, vicaire apostolique du
Shantoung oriental, d6cidi en Igit.
Mgr MelchiorSouen est nopmm6 eveque titulaire de'
Esbon, on Hesebon (Hesbonen, ou Esben, ou Esien)
en Arabie, ville dont on voit les ruines a Hesban, au
nord de Madaba.
Mgr Odoric Tch'eng est nomm6 6veque titulaire de
Cotena, dit le t6l6gramme Reuter. Ne trouvant pas ce -
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nom dans les listes de l'Aamaaire pontical catkolique de Battandier, nous pensons, jusqu'a plus ample
renseignement, qu'il-y a eu erreur de transmission on
d'impression, et qu'il s'agit de Catenna (Catennen),
11 Pampbylie, aujourd'hui Godena on Gud6n6.
Aprs bien des travaux et bien des difficult6s supportis dans la grande ceuvre de l'6vangilisation de la
Chine, le Saint-Siege, fidile a la tradition de 1'iglise
catholique, a entrepris de donner a nouveau A la Chine
des &v6ques sortis de son peuple.
Mgr Tchao, parlant r6cemment aux lekves du Grand
Seminaire de Chala, leur disait que la cr4ation d'un
&v6que chinois 6tait I'aboutissement et le couronnement de tons les efforts faits depuis plusieurs siecles,
par les missionnaires 6trangers. C'est bien, pensonsnous, la faqon la plus juste et la plus vraie d'envisager ce grand fait de la nomination des trois Aveques"
chinois.
La Diltgation Apostoique nous communique la lettre
suivante, adressee e S. Gr. Mgr JARLn :
'
DIEBGATIO

APOSTOLIC&

IN SINIS.

a Shanghai, lI 24 mai 1926.

Na 3oC116.
a MONSEIGNEUR,

( Permettez-moi de venir Vous pr6senter mes felicitations au sujet de la promotion de M. Philippe Tchao
a la dignit6 6piscopale et de me r6jouir avec Vous
et avec les bien m6ritants fils de saint Vincent, de
l'6rection do vicariat apostolique de Swanhwafu.
f A Vous, Monseigneurrevient l'honneur de voir le
premier eveque chinois 6lu parmi Vos pr&tres : honnear bien miriti, car de grand coeur, corde magno et
'animo volenti, Vous avez offert, secondant ainsi les
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desirs du Saint-Siege, la meilleure partie de Votre
bercail.
u Voiladonc Votre idialatteint et Votre zele apostolique couroonn, puisque le moment est vena de remettre &d'autreS mains les moissons qui blanchissent
la plaine : Regiones albae sunt iam ad messem (Joan., Iv,

35). Vous avez seme, d'autres ricoltent, . mais, dit le
divin Maitre, une meme joie fait tressaillir les semeurs
et les moissonneurs : ut et qui seminat simul gaudeat et
qui metit.
« A Vous revient l'honneur d'avoir r6pondu complktement aux d6sirs du Souverain Pontife et d'avoir si'
heureusement execute le plan trace dans l'encyclique
Rerum Ecclesiae.

t Mes bien sinceres felicitations s'adressent aussi an
trbs digne M. Vanhersecke qui, alors directeur du
district de Swanhwafu, y construisit, d'apres les dessins de M. de Moerloose, la belle 6glise, image des
destin6es futures du nouveau vicariat apostolique.
a Vous avez offert, Monseigneur Tchao a accept6 de
Votre main la croix pectorale et l'annean pastoral. Ce
double geste est un symbole. A Monseigneur Tchao
Vous donnerez part & Votre charge, a Votre croix;
Monseigneur Tchao s'engage a entrer, voiles diployees,
dans Votre sillage, Duc is altum.
acI continuera, j'en suis sdur, Votre ceuvre avec le
meme amour pour J6sus-Christ, Episcopus animarum

nostrarum, qui omnes komises vult salvos fieri (I Pet.,
11, 24;II Tim., 1,4), avec le meme devouement pour les
Ames et avec Iememe attachement an Siege de Pierre,
attachement qui garantira et rendra stables les conqu6tes futures de la nouvelle 6glise de Swanhwafu.
c Je saisis avec empressement cette occasion pour
Vous renouvtler, Monseigneur, 1'hommage de mon
profond respect, avec lequel je demeure :
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( De Votre Grandeur, le tres affectioonn en NotreSeigneur,
DELEGATUS APOSTOLICUS
f CELSUS COSTANTINI,
A rckiepiscopus tit. Theodosiet.

Mort de M. Ducoulombier. - Une simple lettre de
faire part nous apprend la mort de M. Ducoulombier,
ancien procureur de la mission de P6kin. Nous devons
a ce regrette confrere et a ses nombreux amis de
Chine un souvenir dans les pages du Bulletin catuolique de Pikin.
M. Ducoulombier (Alfred-Ferdinand-Joseph) naquit le 6 fevrier 1870, i Tourcoing, d'une riche famille
de marchands en laines. II 6tait le troisieme de quinze
enfants, dont deux Filles de la Charit6 : Claire mourut la premiere, le I" mai 1900, a Tientsin. La seconde
est soEur Anne, sup6rieure de l'h6pital de Tangshan.
II a encqre trois nieces religieuses : la premiere, 6galement Fille de la Charit6, est a P6kin;-les deux
autres sont novices chez les Dames du Sacr&-Cceur, a
Bruxelles.
Sa niece nous affirme que des son enfance M. Duconlombier 6tait tres pieux, que sa mere trouva dans sa
chambre des instruments de p6nitence, et qu'un de ses
freres, moins fervent que lui, et qui logeait dans la
meme chambre, se plaignait de ce qu'Alfred se levait
la nuit pour r6citer des prieres. 11 fut vivement sollicit6 d'entrer chez les J6suites; mais on ne sait quel
motif le d6termina a pr6f6rer l'humble soci6t6 de
Saint-Vincent-de-Paul.
Apres ses 6tudes secondaires dans un college ecclesiastique de Tourcoing, il entra au seminaire de philosophie de Solesmes, dirig6 alors par M. Villette.
Apres une ann6e de philosophie, il fut requ au s6mi-
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naire de Saint-Lazare, A Paris (6 octobre 1868). LA il
fut constamment un objet d'6dification pour ses confrhres, qui, entre autres choses, n'oublieront jamais la
facon admirable avec laquelle il s'humiliait publiquement des moindres manquements. Cet esprit d'humilit6, il le gardera toute sa vie; toujours il fut modeste.
Arrive a P6kin le 27 octobre 89o, il fut plac6 avec
ses deux condisciples an Nantang, pour y terminer
ses etudes sous la direction du v6nerable M. d'Addosio, cure de cette paroisse. Ce fut 6galement a
Pekin qu'il emit ses veux, le 21 novembre 189g, et qu'il
requt des mains de Mgr Sarthou son sacerdoce le
27 mai 1893.

M. Ducoulombier dbbuta comme professeur au petit
siminaire. L'annte suivante, on lui confia la cure de
Chouanchoutze, oit il resta deux ans, et s'y fit estimer
et aimer de tous ses chr6tiens.
Lorsque Mgr Sarthou se trouva dans la necessit6 de
confier toute l'administratfon du vicariat A M. Favier,
qui 6tait en meme temps procureur de la mission,
M. Ducoulombier fut rappelk a P6kin pour servir
d'aide-procureur, en attendant de prendre la succession de M.-Favier (1897). II occupa ce poste quatorze
ann6es consecutives, au point qu'il n'a et6 connu qu'en
qualit6 de procureur de P6kin. A ce poste il deploya
ane discretion que rien.ne put surprendre, une patience
et une amabilit6 qui ne se d6mentirent jamais, avec.
beaucoup d'ordre et une grande exactitude dans sa
comptabilit6. Aussi, confreres comme. trangers ont
conserve de la gestion de M. Ducoulombier un excellent souvenir.
Mais ce fut surtout pendant Ie siege du Pktang et
pour le rgglement des affaires qui suivirent 1'6chauffouree des Boxeurs que M. Ducoulombier donna toute
sa mesure et rendit A la mission de Pekin d'inappr6-
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ciables services. Le court iloge que fait de lui
Mgr Favier dans son Journaldonne bien la note juste
de sa maniere de faire : a Notre procureur continuait
a remplir son ministere avec un calme 6tonnant, poorvoyant a tout, et quoique d'une sante delicate, supportant les privations avec une. energie peu commune. »
Ce cd~ebre Journal de Mgr Favier rappelle un acte
admirable de modestie de la part de M. Ducoulombier. Sauf la conclusion, ce journal est l'oeuvre de ce
confrere qui, tous les jours du siege, notait les incidents
dignes de remarque. Ce sont des tierces personnes
qui ont revele ce detail; pour M. Ducoulombier,
jamais il ne revendiqua, ni en particulier ni en public,
le merite et la gloire de son oeuvre.
L'estime dans laquelle il 6tait tenu, malgr6 sa jeunesse, le fit nommer consulteur du vicariat 1 trente
ans; pen apres il recevait la delicate fonction d'admoniteur du Sup6rieur.
En 1910o le district de Paotingfou etait 6rigi en
vicariat; M. Ducoulombier fut agr6ge au Tchely Central, en qualit6 de vicaire general. Enlu deput6 a 1'Assembl6e g6nerale de la Congregation, il setrouvait au
sein de sa famille an moment ou la guerre &clata et
oi les Allemands envahirent la Belgique et le nord de
la France. II fut emmene comme prisonnier civil en
, Allemagne jusqu'a la fin de la guerre. Sa discretion
et son humilit6 ont cach6 le d6tail des peines physiques et morales qu'il endura. Le fait brutal est qu'il
revint de captivit6 completement annihil. II lui fallut
un an on deux de repos absolu pour lui permettre de
remplir un office en France, car il ne pouvait plus
etre question de le renvoyer en Chine.
11 fut plac6 & la Procure de Londres, oi ses'connaissances, son tact et sa discretion le firent grande-
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ment appr6cier. C'est lI, a Isleworth, que s'est prematur6ment 6teint cet aimable confrere, le 18 mai 1926,
d'une crise de coeur. J'ai eu la grande joie de le revoir
A Paris, il y a un an; et rien alors ne faisait privoir
une mort si prochaine.
11 n'est point du tout timbraire de supposer.que le
Souverain Juge aura 6t6 accueillant pour ce bon serviteur, ne serait-ce qu'en consideration de cet esprit de
<charit6 qui lui avait attire tant de sympathies. Car
M. Ducoulombier ne fut ni vindicatif, ni rancunier :
il itait impossible de lui arracher un mot contre les
personnes dont il avait cependant gravement A se
plaindre.
J'ajouterai, et c'est par la que je termine, qu'il fut
toute sa vie d'une grande s6v&rit6 de mceurs et d'une
exemplaire prudence dans toutes ses relations : la
modestie de ses regards attestait la dilicatesse de sa
-conscience.
J. M. PLANCHET.

EXTRAITS DU JOURNAL DE M. MEYS
SUR LES tVENEMENTS DE YUNGPINGFU

SJeudi, 4 mars .92. - La situation devient critique.
Defense severe, pour quelque raison que ce soit, de
sortir ou d'entrer en ville. Plus de commerce ni de
march6; le collUge a 6t6 licenci&. Le soir, les soldats
tirent sur quiconque se risque dans les rues aprbs le
coucher du soleil. Le boy de Monseigneur, en revenant
de cong6, a 6t6 depuis Lanchow jusqu'ici arr&t6 vingt
fois. Enfin, pros de Yungpingfu, un colonel qui ne
savait ni lire ni 6crire le fait arr6ter comme espion et,
aprbs un interrogatoire serr6, le fait d6clarer dangereux. Les soldats qui devaient le torturer, plus
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humains que le colonel, ne firent que semblant. Enfin,
il fut reconnu par un chretien, et dix notables du
village, sans le connaitre, se porterent garants pour lui
avec toutes leurs families et leurs biens, chose tout i
fait extraordinaire pour ce pays oi la devise est
( chacun pour soi ,, meme aux d6pens d'autrui.
Vendredi, 5 mars. - Le matin, vers six heures, on
entend au loin les coups de fusil et tout a fait au loin
le canon. Les troupes de Moukden sont done en
mouvement et marchent sur Yungpingfu. Vers dix
heures, nous voyons les premiers soldats de Moukden
grimper par-dessus les collines, tandis que les d6fenseurs en degringolent de notre c6t6. Lentement les
troupes approchent. Vers le soir, les d6fenseurs,
troupes du gouvernement, commencent & fortifier les
murs de la ville. En ville, on se montre fort inquiet,
car la ville sera donc bombard6e. On va se coucher
avec I'espoir que les Chinois, fidiles a leur maniere
ordinaire, s'enfuiront pendant la nuit au dela de la
rivibre.
Samedi, 6 mars. - A cinq heures du matin, forte
canonnade sur la ville. Tout le monde se pr6cipite
dehors. Avant neuf heures, les troupes du gouvernement sont dbja repoussbes jusque sur les murs de la
ville; bien des bombes tombent d6ji sur la ville et les
balles de fusil passent en masses au-dessus de nos
t&tes, parce que nous sommes juste sur la ligne des
combattants. Chacun tiche de s'abriter derriere un
mur. On prepare les caves et 'on ferme les portes de
la Mission, car on voit venir la panique. A onze heures,
lI. bataille devient encore plus intense. La plupart
s'enfuient dans les caves. Les soldats sur les murs se
dkfendent vigoureusement. Depuis dix heures, il pleut
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Sdes morceaux de bombes qui ont eclat6 sur nos
tates. A midi, nous allons diner et cherchons dans le
r6fectoire une place a I'abri, contre les murs, car dans
les fenetres il y a de petits trous faits par les balles.
Le diner se prend avec assez de calme. Ensuitenhous
causons a quatre dans la salle de recreation, au milieu
du bruit lugubre de la bataille. Tout a coup, un bruit
formidable et un nuage de poussiere pres de la
chambre de Monseigneur. Nous y courons. Une
bombe avait 6clat6 un pea au nord de la residence,
avait tu6 un vieux maqon qui 6tait catechumene et
itait venn se refugier iti. L'un d'entre nous a eu
encore le temps de le baptiser; son ils, qui se trouvait
assez prs,- a &td 6pargn6. Toutes les vitres de la
chambre de M. Lebouille, du salon, de la chambre
de Monseigneur 6taient en miettes. De m&me pour la
chambre de M. van Ravesteyn. Une batterie des
troupes de Moukden tirait sur la porte da Nord.
Quand elle ne tirait pas juste (les artilleurs ici ne s'y
entendent gubre), les obus tombaient dans la partie
sud-ouest de la Mission. C'est ainsi qu'en trois jours
nous en recumes sept, qui ont fait bien du d6git, mais,
grace a Dieu, il n'y a pas eu de malheurs de personnes,
bien que ce flt l• plein de femmes. Tandis que la
fusillade fait. rage, nous allons nous- coucher, dans
l'espoir toujours que les troupes du 'gouvernement
quitteront la ville pendant la nuit. Je me couche par
terre pour etre A l'abri des balles. M. Lebouille, M. Lan
et le frire Geerts couchent dans la cave, ainsi que
plusieurs habitants de la ville. M. Willemen avait
aussi cherch6 une place plus sure et res s6minaristes
couchaient par terre protegis par un mur contre les
bales de fusil.
Dimancke, 7 mars. - Durant la nuit, les mitrailleuses

ont continu6 A tirer; mais nous y dtions d6jA si.
habitues que nous ne faisions plus attention aux balles
qui passent au-dessus de nous et vont se fixer dans
lestoits. A trois heures du matwn, sous sommes riveilles
par -es canons des assailants, mais ils se taisent
easuite. A cinq heures et demi, le jeu recommence. On
rwuait prestement dans lear chapelle les sdminaristes,
apres les avoir dinich6s des diff6rents coins oi ils
avaient dormi. Tandis que M. Wilemen se pr6pare
pour la messe dans la sacristie, un shrapnell 6clate
juste an-dessus de nos tites et Ie revitement en acier
pOnktre violemment i travefs Ie toit au-dessas de ma
chambre et va rouler dans one classe : 2 mntres plus i
gauche on . droite et M. Willemen ftait touch6 on
bien moi, car je venais juste de quitter ma chambre.
Nous comptions dbj4 dix bombes au-dessus on dans la
residence ; on pouvait ramasser a volontt les balles de
fusil, et sur les toits tombaient .r6guliirement les
d6bris et marceaux d'obus 6clats.
Tout le monde s'etait enfni dans les caves, except6
pour les choses necessaires. Les boulets de canon
etaient encore toujours tir6s dans la meme direction,
de sorte que deux vinrent voler contre la Mission, du
c6t6 du siminaire, mais sans faire de dommage, car ii
y a li une terrasse. Un boulet traversal'6curie a I'ouest

de la residence et tomba entre les deux mulets de
Monseigneur, qui s'en tirerent heureusement sans
dommage, rien qu'une couche de poussiere sur la tete
et Ie dos.
Vers midi, on d6cide de faire dimenager les smninaristes vers la 'partie sud de la residence. Tandis
qa'ils etaient occup6s A transporter leur literie et que
la plupart d'entre eux se trouvaient, avec un jeune ils
de notre vacher, sous la veranda, on entend un coup
formidable. M. Vonk, qui 6tait dans sa chambre en
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observation, accourt : c Oh cette bombe-la peut-elle
bien Ctre tomb6e ? , Nous ne voyons rien, mais surement c'etait dans la residence, dont les toits etaient
surmont6s d'un nuage de poussiere. Nous y entrons et
toute la cour int6rieure, un carr6 de 45 metres environ
de c6t6, 6tait rempli de poussiere et de fumee. Toutes
les vitres, sur les quatres c6t6s, en miettes par terre;
partout dans les murs des trous faits par les eclats,
une grande excavation au milieu de la cour; presque
toutes les .chambres avaient leurs chissis extbrieurs
brisis et meme A l'interieur le bois des fenttres &tait
en beaucoup d'endroits arrache et bris6. De la viranda
en verre, pris de la chambre de Monseigneur, il ne
restait plus grand'chose, et meme. la chambre de
Monseigneur etait maintenant, des deux c6tis, priv6e
de bien des vitres. Mais la divine Providence avait
bien tout dispose. Le boulet avait passe juste audessus de la tete de M. Willemen. M. Ortmans eat
juste le temps, instinctivement, d'eviter un eclat qui,
juste a la hauteur de sa tete, s'enfonca dans la porte,
et autour de lui quatre 6clats avaient fait des trous
dans les murs. Les s6minaristes avaient 6t6 encore
plus exposes. Presque tous 6taient dans Ia cour quand
la bombe 6clata. Avant que la bombe sautit, tous,
instinctivement, s'6taient jet6s contre terre, et tandis
que par-dessus leur tate les fenetres volaient en 6clats
et les morceaux de mur etaient lances de divers c6ts,
pas un d'entre eux n'eut le moindre dommage. Un
rebut quelques eclats dans son pantalon, mais ils ne
penrtrerent pas plus avant, tandis que le jeune ils du
vacher, qui cependant avait un pantalon fourrn de
ouate, rebut trois petites balles dans les jambes, sans
cependant que sa vie fit en danger. Une balle encore
toute chaude vint se a dkposer » sur la main d'un
petit s6minariste r6cemment arriv6. 11 sentit que la
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balle etait encore chaude et la jeta immediatement. A
quelques metres de la, les balles faisaient des trous
dans les murs. Ce coup etait arrive, vers le soir. Cette
fois tout le monde trouva que c'etait assez et se r6fugia
dans la cave.
Au soir, souper rapide dansle riUctoire,oii le vent
avait beau jeu, car toutes les vitres d'un c6ti, et la
plupart de l'autre c6te, avaient 6tt6 brisbes. Sur le
parquet on avait d6pose de grosses planches pour
fortifier la voute de la cave situie en dessous. Moi
aussi, je suis all6, ce soir-la, chercher un abri dans une
chambre plus sure, mais j'ai couch6 comme en plein
air; les vitres 6taient brisees, pas de poele allum6 de
peur qu'une bombe le brise et mette ainsi le feu;
tous les poeles sont 6teints; beureusement que le
thermomitre ne descend pas au-dessous de 5 6 degris.
Dans la cave il y en a qui, depuis vendredi, n'ont plus
mange de pear. La nuit on nous laisse relativement
tranquilles; pas de coups de canon.
Lundi, 8 mars. - Enfin, une tentative du mandarin,
qui est aussi dans notre cave, et de M. Lebouille,
semble reussir : sur notre demande, les troupes du
gouvernement ont chang6 un peu la direction de leurs
canons, de sorte que, de ce c6t6, nous sommes un peu
plus tranquilles. Le matin, presque aucun coup de
canon, et seulement quelques coups de fusil. Une
grande cave remplie de caisses et de paquets apport6s
la par les habitants de la ville pour les soustraire au
pillage, est debarrassee de son contenu. On empile
tout dans les salles au-dessus de deux grandes caves,
ce qui fait de la place. Tandis que les seminaristes
sont occupes a cette besogne, M. Willemen et moi
transportons sous terre, dans une cave bien, vofite,

sous la cour du s6minaire, un peu de poudre et des
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cartouches que nous avions en provision. Ensuite nous
allons voir ce qui est arriv6. La cathedrale a heureusement pen souffert; seulement une vingtaine de trous
dans les vitraux, causes par les balles ou les 6clats de
bombes; le s6minaire a requ deux bombes contre le
mur ext6rieur : un mur tres fort que les bombes n'ont
pas pu transpercer; dans les toits, beaucoup de trous
de balles et d'eclats : 1'un grand comme le poing audessus de ma chambre; chez M. Willemen, deux petits
trous au plafond au-dessus de son lit; puis, partout,
des trous de balles dans les fenetres, de jolis trous
ronds; les balles entrent par une fenetre et sortent
par l'autre; l'une traversa la salle d'6tude pendant
qu'une dizaine de s6minaristes y etaient r6unis, cansant : aucun ne fut touchi. Une bombe au milieu de
la cour du college; deux contre le mur du nord de la
Mission, oit l y a deux grands trous; une bombe A.
travers une des salles de classe des soeurs, dans
laquelle se trouvaient reunies beaucoup de femmes de
la ville, sans qu'aucune ne f t bless6e; une dans
'ecurie, etc. En tout, douze bombes tomb6es, et quatre
ou cinq qui ont 6clat6 au-dessus de la Mission. Le
reste de la journke est relativement calme. Nous
mangeons dans la cuisine dont les fenetres sont
encore entieres.
/
Dans I'apres-midi, avec l'autorisation du pouvoir
militaire de la ville, le drapeau francais est hiss6 sur
la tour de ja cath6drale et sur une autre petite tour
plus loin, afn de faire savoir aux troupes assaillantes
jusqu'oii s'6tend le terrain de la Mission.
Pendant la nuit, a neuf heures et demie, bruit
infernal de mitrailleuses, avec r6ponse du dehors par
quatre gros coups de canon qui passent par-dessus
nos t&tes. Le reste de la nuit, calme.

-730

-

Mardi, 9 mars. - Dans la matinee, de temps ea
temps, gros coups de canon. Une bambe tombe i une
dizaine de mitres de l'ouverture de la cave, juste
devant notre cuisine, o4 elle met tout sens dessus
dessous et arrache les chAssis des fenetres. Deux
autres tombent a une trentaine de mtres a l'est du,
seminaire, oi pas une fenatre n'est brisie, parce que
je les avais toutes ouvertes. Toute la journee nous
recevons des cadeaux analogues et les 6clats pleuvent
de nouveau sur les toits. Le saint Sacrement est en
sfiret- dans le tabernacle-coffre-fort de la cathedrale.
A midi, nous mangeons, a quatre, dans la chambre de
M. Ortmans, le diner que le cuisinier pr6parait quand
la bombe y mit tout en desordre. Cette bombe nous a
de nouveau montri visiblement la Providence. Prbs
de la cuisine, on avait bKti un mur qui paraissait
parfaitement inutile. Or, il a preserve une quinzaine
de siminaristes de la mort ou du moins de blessures.
graves, car il a retenu plusieurs gros eclats de bomhe
qui, sans cela, auraient void droit vers I'escalier
d'entr6e de la cave, escalier an haut duquel se trouxaient les seminaristes, tandis que M. Lebouille se
trouvait en bas. Quand la bomabe 6clata, tous les
s6minaristes se jethrent en has.; .le premier tomba sur
le premier degrede I'escalier, les autres -Irbuch&rent
sur lui, et M. Lebouille, qui les vit ainsi, roulant tous
comme des boules de haut en bas,,peasa: Gzand Dieu!
tons morts ou blesses Mais quelle intense satisfaction
quand il les vit tons se relevant, l'un aprks I'autre,
sans meme une egratignure, de leur chute!
La chambre de M. Ortmans, mieux prot6g6e, est
devenue dortoir, salle de recriation et r2fectoixe pour
les quatre confreres qui se risquent encore dehors.
Mercredi, 1o mars. -

Ce matin tout est tranquille.

731 -Uae douzaine de cathchumines, completement ow a
anoitik instruits, viennent demander le bapteme, entre
autres la famille du maeon tui samedi. A neuf heures
trente, une douzaine de shrapnells, dont les debris'
tombent sur les toibs do s6minaire.
A deutx heures, cela recommence a chauffer, mais
heureusement pas au-dessus de la ville, mais sur une
montagne au sud.
Dans l'aprss-midi, de quatre heures un quart A
six heures un quart, gros bombardement. It semble
que cela ne prendra jamais fin et les nerfs commencent
A 6tre i bout. Deux gros boulets contre 1'6glise au
nord; heureusement les murs sont solidement batis,
de sorte qu'il n'y a presque pas de dommage. Des
briques avaient volk jusque sur les degrbs de I'auteP;
F6glise 6tait remplie d'une 6paisse fumee et odeur de
poudre. Lis vitraux n'ont pas trop souffert. Deux
bombes sur le collge. Une femme paienne est bless&e
par des 6clats d'un obus qui itait tomb& sur la
<ath6drale. Avec elle deux enfants sont blesses, mais
personne des trois mortellement. Le soir, calme.
Jeudi, If imars. - De cinq heures trente du matin
jusqu'isix heures trente, violent bombardement. Des
bombes volent pas plus haut que 15 metres au-dessus
de nos t&tes. Rien a faire. A quatre nous disons lie
briviaire dans une chambre, personne n'ose se risquer
au dehors. Trois bombes dans la maison des Sceurs,
-oi le dortoir est mis a lenvers et le faite du toit enlev6
au-dessus de la chambre de la mire Sup6rieure. Trois
bombes: tombent dank- la cour de larsidence, mais
vont donner dans une colonqe de la veranda, juste
devant la chambre de Mf. Zigenhorn, dans laquelle
dormaient encore sept s6minaristes. Sans cette colonne
tous 6taient atteints. La sainte Providence nous pro-
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tige tous. Une bombe sur la chambre de M. Schmid
fait un trou d'un metre et demi de diametre, mais la
couche d'argile de 15 centimetres au-dessous des tuiles
*.amortit 1'l6an. Une bombe dans la cour de la r6sidence
pros du r6fectoire, A
•o metres au plus de la cave oi
se trouvaient alors plusieurs missionnaires et beaucoup
de s6minaristes et autres. Dieu merci, pas d'accident.
Encore deux bombes contre 1'gglise, au meme endroit
qu'hier; mais les murs sont solides : blessures au mur
ext6rieur et quelques vitraux ditruits; pas d'autre
malheur. Une bombe sur le coih nord-est du s6minaire,
qui traverse une chambre. Dieu merci, ni morts ni
blesses.
A sept heures et quart, nous osons sortir, et & trois
nous allons communier. Impossible de dire la messe.
Dans l'apres-midi,on nous laisse un peu en repos.
M. Lebouille fait un essai pour pouvoir se rendre a
Tangshan et faire mettre au courant les puissances
ktrangeres de la maniere dont nous sommes bombard6s, entierement contre les droits des gens. La
tentative 6choue par suite de l'intervention intempestive d'un chritien et d'un mandarin.
Le soir, pas de bombardement. A dix heures de la
nuit, vive canonnade. Nous remarquons nettement que,
entre les coups de fusil, on tire force petards, tandis
qu'en meme temps les soldats frappent sur des boites
a ptrole pour imiter le bruit de la mitrailleuse. Nous
supposons que les troupes du gouvernement vont se
retirer, et nous nous endormons avec cet espoir.
Vexndredi, Ij mars. - Quelle d6sillusion! Nous
sommes r6veill6s par le bombardement, qui dure de
six heures un quart jusqu'd dix heures sans arreter.
Nous n'osons pas sortir pour aller communier. A
neuf heures un quart, un avion des troupes de Moukden
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passe sur la ville. II ne jette pas de bombes, mais non
plus aucune nouvelle. La mission a de nouveau
beaucoup i souffrir, surtout le Siminaire, oi one
grosse bombe tombe sur le dortoir, sous lequel se
trouve la cave oi les femmes s',taient r6fugi6es. Une
grande partie du mur du dortoir, sur une longueur de
5 metres environ, est enlev6e; les plaques de t6le qui
couvrent le toit et la veranda sont roul6es comme des
feuilles de papier; presque toutes les fen&tres sont en
miettes; plusieurs chissis et portes sont arrach6s; la
cave a son plafond partiellement deprimb au-dessus de
la tete des femmes. Dieu merci, pas encore d'accident,
c'e qui est impossible t expliquer sans une intervention
speciale de la Providence. Sur le college, de nouveau
une grosse bornbe, maist pas de malheur.
A deux heures, le bombardement continue. Notre
cuisinier est un type admirable. Dans une cuisine oi
un carreau entier, et autour
les bombes n'ont pas laissa
de laquelle trois bombes sont tombees, il reste a son
fourneau, et notre repas est pr&t i temps comme s'il
u'y avait pas de bombardement. Et cependant, parfois,
il tremble de peur. Un autre domestique, ancien
soldat, se trouve aussi partout oi il y a du travail et
du danger. C'est lui qui a hiss6 le drapeau et a, a cette
occasion, requ une balle dans sa manche, mais heureusement n'a pas 6tC bless&. Faire les commissions en
ville aupres di colonel sous les balles, arracher les
eclats des blessures, ou il y a un travail a faire qui
demande du calme et d t'courage, il y est.
Samedi, '3 mars. - Nous sommes &tonnisde n'etre
pas r6veill6s par les coups de canon. Le canon pres
de la porte du Nord tire seul de temps en temps et
fait trembler la r6sidence. A la porte du Sud aussi ii
y a relativement repos. Ce matin, pas encore de sainte
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messe. Onze heures et demie, la femme blesske il y a
dexa jours dans It college par un eclat de shrapnell
meurt A Pinstant. Ce sont deux morts A l'interieur de
la Mission. Un avion qui a survol6 la ville ce matin a
laiss6 tomber une bombe sur la partie nord de la
Mission; heureusement, la bombe n'a pas 6clat6. Un
vieux gardien du convent des scears arrive en courant,
apportant le projectile sur son dos, sans se douter
qu'il pent A chaque instant etre ecartele. Immidiatenmet on fait d6poser la bombe dans un coin 6cartt
d« jardin, en attendant que des soldats vienneat
1'emporter. Elle a 2o-centimetres de diametre et 40 de
longueur, avec quatre caillettes a I'arriere. Le silence

continue.
De cinq heures trente a sept heures, gros bombardement. Les .fenetres nous tombent devant le nez en
morceaux. Oa s'enfuit vers les caves. Encore quatre

on cinq bombes sur le terrain de la Mission.
Dimance, 14 mars. - Jour de pillage, parles troupes
de Moukdea qui oat pOnktri, a six heures moins le
quart, sur le terrain de la Mission et ont pillijusqu'd
one heure de laprss-midi. Affreux. Tout ce qni avait
quelque valeur et pouvait etre emport6 ils l'ont pris;
14 ohi ilsbue pouvaieat pas entrer, ils ont bris6 les
portes; apres quatre heures de travail ils ont forc leI
coffre-fort. Us nous ont plus d'une fois menack avec
leurs fusils ou des couteaux. M. Ortmans a regu une
blessure A la cheville. Impossible de decrire comment
ils se sont conduits : ils nous menacaient comme des
betes fkroces. Un d6sordre indescriptible dans. toutes
les chambres qui, toutes, ont et6 pillkes quatre ou cinq
fois. Ils nous ont fouilles sept A huit fois, toutes les
montres oat dispara, plus un centime dans la maison. Dans les sacristies une desolation lamentable; heureu-

-

735 -

sement ils n'ont pas beaucoup emporti; c'6tait trap
grand pour mettre dans leurs poches. Ils oat essaye
de forcer la porte du tabernacle; en le faisant tomber,
la table d'autel a kt6 brisee, mais ils n'ont pas pat
toucher aux saintes Especes.
Voici a peu pres la suite des faits :
A six heures moins le quart, M. Ortmans entend on
grand vacarme dans la cour; ii sort a moitie habille
pour voir ce qui se-passe. A 1'entr6e de la residence, il
tombe sur une troupe de bandits de Chirin, avant-garde
de I'arm6e de Moukden, qui le menacent. de leurs
fusils et pistolets pour ie forcer a dire oi etaient
caches les soldats de l'armee du gouvernement. Comme
il maintenait qu'il n'y en avait aucun, ils se mirent i
tirer des coups de feu a ses pieds dont l'un lui p6n6tra
dans Ia jambe, un pen au-dessus de la cheville.
M. Vonk et moi, nous nous trouvions chez M. Willemen,
dans la chambre de M. Ortmans. Tout a coup, la porte
s'ouvre brusquement et trois bandits entreat avec
M. Lebouille, M. Lan et un mandarin lui n'avait pu
s'enfuir avec les troupes du gouvernement. Il venait
ici pour emprunter de l'argent et le donner auxsoldats pour sauver la ville du pillage. Les brigands
I'avaient saisi et fouille entierement; il tremblait
,. pour sa vie.
M. Lebouille dormait encore dans a cave B sixhexresun quart, avec les seminai-stes et un confreze chinois,.
quand un chretien vint I'avertir que les troupes deMoukden etaient dans la cour interieure delaresidence.
IIne le crut qu'a moitie, s'habilla rapidement et voulut

aller voir. Tout le monde dans la cave voulait leretenir ; quand il arriva ' la porte de la cave, sept sol-

dats s'y trouvaient qui braquerent leurs fusils sax In,.
prits a tirer s'il faisait mine de resister.
Nous nous trouvimes ainsi reunis dans la chambre
^

"

*

*.
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de M. Ortmansqui lft pillie six a sept fois sous nos
yeux sans que nous paissions bouger, les fusils itant
dirigs sur nous. sIlnoas ont fouill6s cinq on six fois.
Pendant ce temps des scenes plus odieuses se passaient dans la cave. Les bandits avaient deja Aplusieurs
reprises tire dans la cave. Is arrachirent le frere
Geerts de la cave, et, apres biea des bourrades et des
coups, il 6tait tomb, sur les genoux, s'attendant a chaque
instant a une balle dans le dos ou dans la tate. Un
chr6tien, en effet, avait requ une balle a travers le cou et
avait expire apres quelques instants sur l'escalier de
la cave, assist6 encore par le'frtre dans ses derniers
moments. Us ont ensuite emmen6 .le frere vers le
coffre-fort pour I'ouvrir, mais qu'y pouvait le pauvre
frere? Apres quelques menaces encore its Ie lichirent.
Versneuf heures, ils commencerent par petitsgroupes
, visiter l'une apres l'autre toutes les chambres. De la
chambre de M. Ortmans nous pouvions entendre
comment ils enfoncaient a coups de crosses toutes les
portes et forcaient les armoires avec leurs baionnettes.
Pourvu qu'ils ne trouvent pas le coffre-fort! nous
disions-nous. La chambre du procureur M.'van Ravesteyn, encore a Tientsin, n'avait pas encore 4t6 forcee.
Mais celle-li eut aussi son tour. Quand le bruit se
r6pandit qu'on avait trouv- le trbsor, une foule de
soldats accoururent.' Pendant deux heures nous les
entendimes travailler a forcer le coffre. Un chr6tien,
ancien soldat, eut le courage d'aller voir si les officiers,
arrives tout juste en ville, nepourraient pas nous venir
en aide. II eut la chance d'en rencontrer un, un de ses
amis, pres de la porte meme. II l'amenaaussit6t avec.
un autre officier encore. Mais il ne put rien faire, et
les soldats qui se trouvaient dans Ia chambre de
M. van Ravesteyn, autour du coffre-fort, pres d'une
xentaine, ne bougcrent meme pas quandil les menaga
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de son revolver. II vint done nous dire que le mieux
itait encore d'ouvrir le coffre. MM. Lebouille et Wjllemen y allerent, mais.la serrure avait &l si malmenke
qu'il fut impossible de l'ouvrir. Et ce fut un bonheur,
car tous les soldats avaient leurs revolvers en main
prets A tirer sur les autres si on ne lear dounnait pas
assez A leur gre. Si M. Lebouille avait reussi a ouvrir,
il y aurait eu une bataille f6roce dans laquelle il aurait
probablement laiss6 la vie. Ce ne fut que bien longtemps apres que les soldats reussirent a l'ouvrir et
enleverent tout I'argent.
Qiand,vers onze heures, les soldats avaient presque
tous quitt- le terrain de la Mission, quelques nouveaux
arriverent. L'un surtout, en voyant qu'il arrivait trop
tard, devint furieux comme une bete feroce. Une grenade d'une main, un couteau de bouchtr de l'autre, il
resta A nous menacer pendant une demi-heure; de son
couteau il donna un coup sur 1'6paule de M, Willemen sans le blesser heureusement. A la fin, voyant qu'il
n'y avait rien a tirer de -nous, il s'en alla.
Nous r6solfmes alors d'aller en ville, voir ce qu'il y
aurait A faire. Aucun d'entre nous n'avait encore
mange. Pris de -'gglise, nous rencontrames de nouveau
trois bandits, qui imm6diatement dirigerent leurs fusils
sur nous et voulurent nous forcer A donner la clef du
tabernacle, ce qui naturellement fut refuse. Pendant
ces menaces et explications, yn officier vint a passer et
avec quelques bons mots il reusst a &carterles bandits
et nous proposa de nous mener au colonel qui venait
juste d'arriver. Tous les officiers furent trbs aimables
pour nous. Aussit6t, une dizaine d'entre eux vinrent
avec nous sur le terrain de la Missio• pour chasser
tous les pillards qui s'y trouvaient encore. M. Willemen
put indiquer encore aux offciers le monstre qui nous
avait pendant une demi-here menaces de sa grenade

-738et de son couteau. Les officiers le dipouillerent et
I'ont peut-etre fait fusiller ensuite.
Le terrain de la Mission 6tant ainsi nettoy6 des pillards, nous piumes, vers quatre heures, aller prendre
quelque chose a la cuisine. Quand nous en sortimes, il y
avait de nouveau des soldats dans la cour interieure '
piller. MM. Willemen et Vonk sautent aussit6t pardessus le mur et ont lebonheur de rencontrer aussit6t
un officier : celui-lM meme que le general avait nomm6
pour veiller a ce qu'il n'y eftt pas de pillage. Les pilleurs
furent ainsi prestement mis a la rue.
Une garde de trente hommes assura d6sormais
notre s6curit6.
En ville, on a pill jusqu'a jeudi soir, les trois premiers jours ouvertement, ensuite en secret et sous
divers prktextes.
Durant presque toute la.semaine, nous avons eu la
visite d'officiers sup6rieurs. Is 6taient honteux de ce:
qui s'tait passe.
Maintenant que I'avant-garde de I'armie, composee
des brigands de Chirin et de Hei-loung-kiang, est
pass&e, nous commencons a revivre.
D&crire les scenes de pillage, je n'en ai pas le courage, ni de dipeindre l'itat des chambres. Surtout
celle de M. Ortmans, celle de Mgr Geurts, les autres,
et principalement celle de M. van Ravesteyn, sont
mbconnaissables. Tout ditruit, -ouvert a coups de
crosse de fusils, tout ripandu sur le parquet, meme
les papiers les plus secrets de Mgr Geurts (j'ai couru
ces papiers emportbs par le vent). Les sacristies
ath6drale et de. la chapelle de Monseigneur
ansp &tat indescriptible., Heureusement, ils
Steiit4s de plier ou aplatir qeJiques calices ou
's-en emporter beaucoupi ilalheureusement
art6 les deux lunules d'exposition. Les
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digits du bombardement et du pillage sont incalculables; presque toutes les vitres casshes, presque
toutes les portes brisees. Beaucoup de toits devront
etre renouvel6s, presque toutes les toles qui servent
de couverture 6tant trouees par les balles.
LE PETIT MESSAGER DE NING-PO.

19 avril 1926.
Monseigneur P.-M. Reynaud. - 11 y a un mois et
demi environ, un sans-fil de Bordeaux, r6p6t6 par la

station de Koukaza, annonqait a la Chine. la. mort de
S. Gr. Mgr Reynaud, survenue a Paris le 23 fevrier.
Ce fut pour tons ses amis et tous ses admirateurs,
pour tous les missionnaires qui ont vncu sons sa direction paternelle, pour tons les ev4ques de Chine qui
veniraient en lui leur doyen, ce fut, dis-je, une douloureuse surprise en meme temps qu'un sentiment deprofonde tristesse. Quelle peine ce lui dut etre,
disions-nous, quel sacrifce que de mourir loin"de la
Chine qu'il aimait si profond6ment,. , laquelle il avait
donue avec son coeur la plus grande partie de salongue et belle existence!
( Vois-tu, 6crivait-il A une parente dans les premiers

jours de janvier, alors que, dejA 6puis6 parle terrible
mal qui devait bient6t L'emporter, il quittait Rome

pour rentrer a paris, mon seul desir est de me r6tablir
assez et assez vite pour retourner en Chine et mourir au milieu des miens, dans ma famille d'adoption. C'ktait son droit, ce semble. Le soldat vent tenir le

terrain gagna sur l'ennemi; le laboureur s'endort content le soir pros des moissons qu'il va bient6t cueillir;
le pere de famille n'est jamais completement heureux
que lorsqu'il est au milieu des siens. Et quel vAillant
que cet 6v&que! quel travailleur! quel pere aussi pour
la nombreuse famille des missionnaires, des soeurs,
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des chr6tiens, des pauvres, des paiens meme, qui,
parce que malheureux, devenaient ses enfants!
C'etait son droit done de venir mourir & Ning-Po;
c'eft etC sa recomp.ense : Dieu ne 1'a pas voulu. II est
mort au loin, en France, o0 la contiance de ses confreres l'avait envoyi mettre au service de sa Congregation les lumieres de sa longue experience, de son
jugement si droit et si perspicace, de son zile prudent
et ardent & la fois. Rome mime,moii il dut se rendre,
oi il eat a cceur de gagner son jubili, malgri sa
fatigue extreme, et de n6gocier en faveur de sa chore
mission, s'6claira de ses conseils avises et de sa connaissance des choses chinoises. Et alorp, quand il
songeait an retour, il tomba.
Pour nous aussi le sacrifice fut immense; doublement
ressenti, et pour lui dont les derniers jours furent sans
doute bien tristes, quoique certainement r6sign&s, et
pour nous qui, perdant notre pere, n'aurions meme,pas
la consolation de conserver sa d6pouille mortelle et de
pouvoir prier sur sa tombe.
S, Le faire revenir, a peine osions-nous y songer. Et
cependant, le jour m&me de la douloureuse nouvelle, un
teligramme de Shanghai riclamait a Paris le corps du
cher difunt. Des chritiens, dans leur pift6 filiale,
avaient r6solu ce retour et se mettaient en devoir de
I'obtenir a leurs frais. Quelques jaurs durant, ils
renouvelerent leurs instances et finalement requrent la
riponse tant disiree: a Au premier.bateau, celui du
12 mars, Mgr Faveau s'embarquera, vous ramenant,
prpcieux d6p6t confit i sa sollicitude, les restes mortels de celui que nous pleurons. n Ils furent beureux
alors, ces bons chr6tiens, et nous, nous sommes fiers
et a bon droit de ce geste tout A Ph'onneur de ceux qui
le firent et de celui qui sut 'inspirer, A leur tour, les
Messageries Maritimes chargies du transport voulurent
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donner au defunt un t6moignage de haute estime en
accordant non pas seulement une reduction de i5 ou
20 p. Ioo, mais la remise totale des frais, en raison
v des services signal6s rendus a 1'influence francaise
en Chine durant quarante-sept ans o. C'6tait le texte
meme de l'inscription de Monseigneur dans l'ordre de
la Legion d'honneur.
Jeudi dernier i5 avril, I'Angers accostait &Shanghai
et M. Lepers, provicaire, prenait livraison du pr6cieux
dep6t confi a Mgr Faveau. Le dimanche, 18 avril,
nous recevions religieusement &Ning-Po le cercueil de
notre bien-aim6 PNre et Pasteur.
Ce fut,dans l'apres-midi de cc jour, une c6r6monie
grandiose, comme Ning-Po n'en vit sans doute jamais,
c6r6monie dont la majest6 religieuse contrastait singulierement avec ces corteges funebres, tapageurs et
grotesques que nous voyons si souvent d6iler par les
rues, sans ordre, sans dignit6, sans tenue. Comme
autrefois aux jours de fete ct de gloire, aux jours des
anniversaires religieux de Sa Grandeur, aux jours de
ses decorat(ons par la Chine, par la France, c'6tait son
peuple, sa famille entiere, qui lui disait, helas! de
quelle facon diff6rente, avec le meme ceur et la m&me
reconnaissance, sa v6niration, son amour et pour cette
fois ses-regrets. Ce fut avant tout, je pourrais dire
uniquement, une manifestation religieuse. II y avait la
les enfants de nos orphelinats, ces petits, ces petites
que Monseigneur aimait tant, avec qui lui, le grand
homme, le Ta Jen, savait se faire si petit; les 616ves
de nos ecoles, 1'4cole des garcons de la ville, du faubourg, le college Saint-Joseph, tous en uniforme, avec
leurs bannieres; les 6i1ves de nos s6minaires, du petit
seminaire, un cierge h. la main, puis le clerg6, c'esta-dire la croix et les deux acolytes, et, revetus du
blanc surplis, les clercs de notre grand s6minaire, tous
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les missionnaires en surplis egalement, prcidant
'officiant en chape, M. Lepers, provicaire, qi-an
ponton da vapeur fit la levee du corps selon les regles
liturgiques. C'est la premiere fois sans donte que sur
la voie publique en cette ville de Ning-Po, en pleine
foule paienne, se deronuait une procession religieuse
et le silence marque de cette multitude regardant
dtfiler devant elle cette autre multitude de chrdtiens
recueillis et priant en silence, montrait rimpression
profonde produite sur la masse.
Le corbillard a la chritienne, c'est-a-dire en noir,
surmont6 de la croix, entoure de symboles et d'inscriptions mortuaires catholiques, htait porti,par huit
bommes robustes et suivi des religienses, europ6ennes
et chinoises, Filles de la CharitA de nos trois maisons
et S(eurs du Purgatoire avec leurs orphelines,'leurs
ecoles. Fermaient la marche les chr6tiens et chr&tiennes de la ville et des faubourgs, auxquels s'etait
jointe la foule des paiens amis on curieux d'un spectacle qu'ils n'avaient jamais vu. Cependant, en dehors
de La croix et des bannieres, en plus des drapeaux
cravatis de deuil qui servaient a grouper en corps les
diverses unites du cortege, rien de ces ornements
criards qui visent dans les funarailles chinoises i remplacer la pompe et lasoleanit6 si absentes par ailleurs.
Une fanfare par exception, mais celle d'un petit orphelinat paien qui vint de lui-meme demander ane place
dans le deuil, demarche spontanre qui souligne d'une
fagon touchante la reconnaissance du pauvre envers
Ie bienfaiteur du pays. Monseigneur n'aurait pas voulu
d'une fanfare quelconque de louage; celle-la, du
petit orphelin, il 1'aurait accept&e aussi. Comme
insignes, port6es sur des brancards et disposbes avec
art sur des coussins de soie, les d6corations du d6funt,
decorations civiles des ordres chinois du Dragon et de
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I'epi d'Or, de Plordrefrancais de a LUgion d'honneur;
elles ne figuraient 1k, en belle place, que pour rappeler
Faction charitable, bienfaisante, chr6tiennement civilisatrice de celui qui n'6tait plus : d6corations religieuses; sa croix pectorale 6tait la aussi, et si l'on eit
demand6 pourquoi, c'est que, en dehors du symbolisme
liturgique, cette croix eut une touchante histoire. Les
chr6tiens de Hangchow la lui offrirent a l'occasion de
sa cinquantaine d'&ge. Un jour, elle disparut; discr.tement, pour le profit d'une bonne oeuvre, Monseigneur
avait fait vendre la chaine d'or massif. Elle fut rachetoe
par une pieuse dame chretienne et renvoy&e a son proprietaire charitable. Mais A la suite de cetexploit elle
resta longtemps cacheedans les profondeurs d'un coffrefort, Monseigneur n'osant plus la porter, n'en ayant plus
le droit, disait-il : sainte pudeur d'une admirable
charit6 qui rougit et se trouble, parce que la g6nereuse dioc6saine a imiti son g6nireux pasteur.
On fit en cet ordre, par le bund, le tour de la r6sidence que Monseigneursilongtemps habita, pour entrer
par le grand portail dans l'6glise de Kangpo, qui sera
d6sormais le lieu de son repos. Le cercueil d6pose sous
le porche, on chante le Miserere mei, Deus, puis le

.Subve/iteangeli et apris une derniire oraison le clerg6
se retire en psalmodiant le De profundis, tandis que la
l'int6rieur et au dehors de l'6glise,
foule, mass6e
vient saluer encore une fois celui que si souvent elle
contempla ici dans les splendeurs de la sainte liturgie.
Le temps, sombre et menaqant le matin de ce jour,
s'6tait fait serein et radieux. Durant la c6r6monie du
soir le soleil brillait an couchant; puis quand tout fut
fini et que la-foule se fut dispersee, peu a pen l'ombre
du soir envahit l'eglise, enveloppant d'un mmme silence
et d'une meme majest6 et le cercueil et les quelques
fidles qui s'attardaient A prier et pleurer encore.
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Les etoiles s'allumerent au ciel pour commencer la
veillie des morts.
24

avril.

Mgr Faveau, qui resta fiddle jusqu'au bout au d6p6t
confi1
sa pi&t6 filiale, officia pontificalement; les
missionnaires 6taient nombreux, accourus de leurs
postes lointains; il y en avait du vicariat voisin, frere
du n6tre, d6lgu6s de Hangchow, de Chuchow, de
Mapong, de Kashing, de la procdre de Shanghai;
avec les sceurs de Charit6, les religieuses indigenes,
ils faisaient au d6funt une couronne d'honneur. Parmi
les invites, M. le Consul de la Grande-Bretagne a
Ning-Po, M. le Commissaire des douanes chinoises,
nos quelques catholiques franqais et itrangers, les
notables et la foule, la foule des chr6tiens, la foule
des paiens se pressant dans l'enceinte beaucoup trop
petite pour prier, pour voir, pour entendre : spectacle
impressionnant pour elle et si nouveau que cette 6glise
drap6e de noir et etincelante de lumieres et de guirlandes de feux electriques, retentissant de chants
inconnus, au milieu de c6r6monies que ne virent jamais
les habitu6s des pagodes bouddhiques; et tout cela en
I'honneurde celui que, durant plus de quarante ans, le
pays entier connut et v6nera sous le nom de l'eveque
Djiao, Djiao Tsu-Kiao, qui maintenant est la, ramen6
de si loin par I'affectioD de son peuple. Evidemment
la c&r6monie n'est pas sans tristesse; la r6alit6 s'impose; il est lI sans vie celui qui si longtemps dirigea
les destin6es de la Mission, animant tout de son zle
d'ap6tre, prechant de parole et d'actes la charite
catholique, aurbolant de son influence la religion et
la France. Mais combien grandiose, combien majestueux ce deuil! N'est-ce pas ainsi qu'aux jours de la
Grande Guerre, on entourait de ses regrets, de son
admiration, le general tombe a l'ennemi? Ses fidiles
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racontaient tout bas ses exploits; et son drapeau, ses
decorations, ses armes lui faisaient une parure d'honneur : de la tranch&e oi il fut ramass6 il passait de
plain-pied dans la gloire.
C'est bien ainsi que nos chretiens chinois dans leur
grande tristesse avaient voulu ces obseques : un
triomphe. Et ce fut un triomphe. En dehors de 1'6glise
dont I'ornementation resta absolument liturgique, nos
alles, transformees en passages couverts pour suppl6er 4 l'insuffisance de I'espace, racontaient en mille
faoons diverses le merite de cette vie. L'affluence des
chr6tiens, les rangs serris des enfants de nos colleges,
de nos orphelinats et de nos ecoles, la presence des
notabilites chinoises et des personnages officiels,
I'empressement des invites, les messages de condo16ance respectueuse et les regrets de ceux qui n'ont
pu venir, les flots presses de la foule qui, la journ~e
entiere, ne cessa de defiler dans 1'6glise et les corridors
de la residence et dans nos avenues factices, tout

t6moignait d'une facon non 6quivoque de la reconnaissance et de 1'admiration pniverselles.
Dans la salle d'honneutr oi, autrefois, il recevait les
mandarinrs,le portrait de Monseigneur avec ses a6corations encadr6es, dont une inscription chinoise racontait
en abreg6 la touchante histoire; Ie long des murs dans
le salon, la salle A manger, oi tout a l'heure il y aura
Stant de convives, dans les corridors, des tentures de
soie portant en larges caracteres d'or des inscriptions
louangeuses, pleines'de sens profond et de parfait
a-propos, comme excelle A les faire la litt6ratureraffin6e chinoise. En haut de la bande, la d6dicace au

defunt; B gauche, vers le bas, la signature du donateur; je lis au hasard : a L'Orient et l'Occident unissent
leur douleur; la vraie doctrine est une; sa charit6 fut
large comme le lac (le lac du Si-hou A Hangchow) et
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profond comme la mer, etc. n. Ont sign6 : le gouverneur civil de Hangchow, le gouverneur de Kiangsi,
l'ancien pacificateur de Ning-Po, le Tao-yng ou pr6fet
de la ville et les autres. Au fond, c'etait, racont6 a
l'antique, en langage chr6tien on paien, seion 1'auteur,
la vie, les vertus, les actions, la doctrine du d&ced&.
C'6tait done aussi, par Ie fait meme, avec la facilitM
donnee a tons ce jour-lI d'entrer et de pinktrer partout, une pridication litteraire en meme temps qu'une
oraison funebre de haut style. Apres la cer6monie,qui
dura longtemps, les tables se dressirent A la chinoise
et a l'europeenne, oit s'assirent quelque chose comme
six cents convives. Tout se passa pour le mieux, ce
qui fait honneur au bon fonctionnement du comit6
d'organisation, crb6 des le debut pour faire le necessaire et couvrir les d6penses inevitables en pareille
circonstance.
**

Grace A l'initiative admirable des g6n-reux chr&tiens, que nous ne saurons jamais assez remercier,
Mgr Reynaund selon ses d6sirs, reposera donc an

milieu des siens. u ai"eu de sa grande famille qu'il
a taut aimbe. L&pi-,
hliale lui 61Ive un monument
dans.l'6glise par•_ .xale de Kangpo, aupres de la r6sidence qu'il a si longtemps habitee. Hc requies mea in
swculum srculi; hic kabitabo quoniam deegi earn; Mon-

seigneur sera content des siens.
C'est 1'6loge du pasteur d'avoir su inspirer a son
people one v6enration si profonde, une affection si
sincere; c'est I'bloge aussi de ses fid~les d'avoir si
bien appr6ci6 leur eveque, d'avoir taut insist6 et travaill6 pour poss6der son tombeau. Is ont r6ussi; que
ce soit la leur premiere recompense!
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Mais il en est une autre : elle m'est suggirie par
l'Pglise en la fete de la Translation des Reliques de
saint Vincent dont Monseigneur fut le si digne fils:
Aupres des restes mortels de celui que Dieu fit si
mis&ricordieux pour secourir tant de mistres humaines,
nous apprendrons la grande leqon de la divine charit6
que sa cendre semble respirer encore, pour la pratiquer avec plus de zlee, pour en profiter avec plus
'
d'abondance.
In Memoriam. - Parmi ceux qui ont eu le bonheur
de connaitre de pros S. Gr. Mgr Paul-Marie Reynaud,
il en est sans doute plus d'un qui, a l'annonce du
d&ecs du v6n6re prelat, a secrktement formul6 le voea
qu'une plume autorisbe 6crive un jour la vie de celui
qui fut un grand 6veque. A qui entreprendrait -e nous
mettre sous les yeux, de conserver a notre souvenir
les faits et gestes du long et fertile 6piscopat de celui
que nous pleurons, serait assur6e la reconnaissance'
et des missionnaires. qui ont travaill6 sous sa direction
dans ce vicariat de Ning-Po, et celle des nombreux
amis et admirateurs que comptait tant en France
qu'en Chine feu Mgr de Fussulan. Autant et mieux
que ses restes mortels que nous avons la consolation de
garder parmi nous, cette biographie nous rappellerait les labeurs et les succes, les 6preuves et les joies,
et aussi les methodes de celui qui peut &treappelk le
fondateur de la mission du Tchekiang. Ce serait en
meme temps qu'une haute lecon d'apostolat et d'difi cation un recueil int6ressant d'experiences profitables,
une contribution pratique a l'histoire et au mouvement des missions de Chine.
A tous il serait doux de connaitre le futur ap6trc,
6live au college de Saint-Jodard (Loire), novice &
Saint-Lazare sous la sainte et suave direction du v6n6r6
M. Chinchon, 6tudiant en th6ologie, quand M. Alauzet,
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succ6dant au premier, inaugura des methodes plus
austeres et que M. Reynaud mirita du Tres Honork
Pere, M. A. Fiat, un t6moignage officiel de reconnaissance pour le tact, le bon esprit, la prudence avec
lesquels, doyen des etudes, il sut manceuvrer les esprits
m6contents et maintenir dans un moment difficile
I'esprit d'obeissance et de rigle.
Nous aimerions 1lire les debuts de son apostolat
en Chine, oi il arrivait le 27 septembre 1879, tour a

tour vicaire, a Ning-Po, d'un venerable confrere chinois,,M. Vincent Fou, qui 6tait pour lors cure de la
ville, directeur du s6minaire Saint-Vincent aux lies
Chusan et charg6 de la paroisse Saint-Michel de
Tinghai, en meme temps que directeur de la maison
des sceurs de Charite ou il trouvait dbja notre v6n6ree
sceur Gilbert qui lui survit; sa douleur, quand, au lendemain du 8 aoit 1883, il apprit du meme coup et la
mort de S. Gr. Mgr Guierry et sa d6signation comme
provicaire; sa surprise, son epouvante, quand, malgr6
sa jeunesse, il n'avait que vingt-neuf ans et onze mois,
le 7 mars 1884, il etait design6 par la confiance de ses
sup6rieurs et le choix du Saint-Siege pour gouverner
le vicariat ou il n'itait que depuis quatre ans et six
mois 1 . Et ce vicariat c'6tait une province entiere de
ving-cinq millions d'habitants et il n'avait pour I'aider
dans cette tAche immense qu'une poignie de pretres,
dont plusieurs uses, plus encore par le travail que par
les ann6es. Mais en plus d'une jeuness6 ardente il
avait pour lui l'enthousiasme du zele,l'amour des ames,
qui lui inspira sa devise : Da miki animas! Des toutes
premieres ann6es de l'episcopat de Mgr Reynaud, il
i. II fut sacre & Ning-Po, dans P'iglise de 1'Assomption de FiotreDame, Ie 29 juin 1884, par Mgr Bray, vicaire apostolique du Kiangsi,
assisti de NN. SS. Gamier, vicaire apostolique du Kiangnan, et Devos,
vicaire apostolique de la Mongolie Orientale.
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existe encore parmi nous des t6moins qui pourraient
apprendre a ceux venus plus tard et qui savent peu de
chose de ces commencements, comment le nouvel
ilu, ayant organise les quelques oenvres que ses pr&d6cesseurs avaient cre6es, bient6t avec la largeur de
vues que nous lui avons connue, ducens in altum, en
fonda de nouvelles et combien nombreuses! pendant
les quarante annees que la Providence le conserva a
I'affection de son troupeau. Tout cela meriterait d'etre
racont6 et montrerait ce que realisirent l'ardent amour
des ames, le zele pieux pour la maison de Dieu, le
talent d'administration qui furent I'apanage de notre
pasteur regrett6. Ce serait successivement I'histoire de
la fondation de la communaut6 indigene des Vierges
du Purgatoire, qui n'a fait que prosp6rer depuis lors,
de 1'6cole des midecins-catechistes, de la fermeorphelinat de Chusan, du college Saint-Joseph, cr6ation de postes nouveaux, ouverture de chapelles,
transfert sur de vastes terrains d'ceuvres qui 6touffaient
a I'6troit en des espaces limit6s, le tout entremel6 de
luttes, de tribulations, de d6sastres1 _ d'incendies, de
pillages, de mfassacres, d'inondations, de typhons, de
toutes ces tribulations enfin qui donnent i la pr6dication 6vang6lique sa frcondit6 merveilleuse, a I'homme
apostolique son vrai merite devant Dieu. Et nous
; pourrions alors comparer les chiffres aux chiffres, faire
des statistiques 6loquentes. Car on alla de I'avant toujours; lentement d'abord, puisqu'en 1894 les chr&tiens ne sont encore que 9419, 38oo i peine de plus
qu' la mort de Mgr Guierry oi ils n'6taient que Sooo
et quelques. Les pr&trese*taient 2o au lieu de 15; puis
le mouvement s'acc6lbre : en 191o, les chr6tiens sont
devenus 28 59, les pr&tres sont passes au joli chiffre
de 47, dont 22 indigenes, au lieu des 6 indigenes du
debut. Tout etant mir pour une division, le Saint-
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Siege prilevait, sur le vicariat d'origine, le vicariat de
Hangchow, et Monseigneur, qui deji en 1898 avait
donn6 au Kiangsi un chef de valeur en la personne
de son provicaire, Mgr Ferrant, de mimoire toujours
vn&ree, avait de nouveau la consolation de donner i
la jeune 6glise son provicaire encore, I'homme desa
droite, S. Gr. Mgr Faveau, qui continue si heureusement lU-bas et d6veloppe si largement l'ouvre commencee.
Au dernier relev6 de juin 1925, le tableau general
des fruits spirituels nous donnait pour Ning-Po, qui en
go19 recommencait avec 19422 chr6tiens et 26 pr&tres,
le beau chiffre de47 176 catholiques et 52 pretres, dont
34 indigenes, tandis que Hangchow de son c6te, pour
la meme p6riode, passait de oooo 26ooo chr6tiens,
de 21 a 48 pr&tres. C'est done au total un accroissement de 66ooo fidles et de 85 pr&tres sur les l66ments
du d~but. Nous voici pour la seconde fois a la veille
de divisions importantes. Une mission canadienne de
langue anglaise a pris djia possession de la prefecture
de Tsucheou : il n'est bruit que de l'6rection prochaine d'une pr6fecture apostolique indigene dans le
Taichow, d'un nouveau vicariat plus au sud. Comme
on Ie voit, bien avant La parole pcntificale, Mgr Reynaud avait compris et realisI le duc in alium, soit pour
1'6vangelisation des masses paiennes, soit pour la formation du clerg6 indigene, soit pour la constitution
des eglises nouvelles. Qu'il nous soit doux de le constater I
.Mais celui qui entreprendrait de dire par le d6tail
tout ce que nous venous seulement d'esquisser, ne se
trouverait-il pas confondu devant une tache immense?
Ne serait-ce pas du meme coup l'histoire de notre
vicariat? Cette histoire, le defunt przlat r&vait bien
de la composex un jour; c'est dans cette pens6e qu'il
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cherchait, compulsait, collationnait des documents.
Dans les diff4rents voyages que les interets de sa
Mission lui firent entreprendre, soit a Paris,. soit &
Rome, il se rendait dans les grandes bibliotheques
pour ticher de decouvrir dans de vieux livres ou d'anciens manuscrits ce qui avait trait au Tchekiang et
aux premiers essais d'6vangelisation de cette province.
Ce qu'ei~t tC I'inter&t de ce r6cit les lecteurs du Petit
Messager de Ning-Po peuvent aisement l'augurer, eux
qui ont pu lire dans ce modeste bulletin certains articles dus & la plume de Sa Grandeur. Or, ce n'6tait lI
-que des fragments destines &entrer dans le cadre plus
vaste que leur auteur projetait. Mais d'autres soucis,
d'autres travaux plus pressants d'abord, puis dans ces
toutes dernieres annies un 6tat de sante precaire qui
lui rendait p6nible le travail intellectuel, ont 6et cause
que notre Aveque n'a pu mener a terme cet "ouvrage
qu'il tenait pourtant a coeur. Qui prendra 14 plume
pour utiliser ces reserves??
Le biographe qui nous aurait parle dans Ie. sens des
reflexions que je viens d'6mettre ne nous aurait montrUque ce que j'appellerais la personnalit6 extirieure
de Mgr de Fussulan, personnalit6 marquante, ,ertes,
et comme telle muritant de retenir l'attention des missionnaires actuels et futurs de ce vicariat qu'il a tant
aim6 et aux inter&ts duquel il s'est si noblement
devou6.
Toutefois, ce que nous appricions avant tout dans
un homme, ce que nous plajons au-dessus de sa belle
Sintelligence, de la rectitude de son jugement, de ses
rares talents, de ses connaissances 6tendues, de ses
grandes entreprises, ce sont les dons du coeur et entre
ceux-ci nous donnons la premiere place a Ia bonte.
Dans la irbs haute estime ou nous tenons cette qualite chez nos semblables, peut-6tre entre-t-il bien quel-
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que peu d'egoisme, mais n'est-elle pas aussi un reflet
attirant de celui que nous aimons a nommer la Boate
meme, le Bon Dieu?

L'historien attendu de la vie de Mgr Reynaud pourrait sans nul effort d'imagination nous parler de son
esprit de foi,de sa grande piete,qui paraissaient dans
son-recueillement profond, auss .bien que dans la
majestueuse gravit6 avec lesquels ii remplissait les
fonctions pontificales; de l'humble opinion qu'il avait
de lui-m&me, de sa deference aux ordres de l'autorit6
sup6rieure, aux avis memes de ses subordonnis, de
son entibre soumission a la divine volonte, et nous citer
li-dessus plus d'un trait 6difiant. Je me figure neaninoins qu'il donnerait comme note caracteristique de
cette grande ame la bont&. C'est qu'en effet notre
Monseigneur fut bon, profondiment, sinchrement bon
et c'est ce qui lui a conquis la sympathie et I'affection de tous ceux qui de loin on de prbs I'ont
connu.

Cette bont6 s'6tendait a tout et a tous. Elle se manifestait par une tendre compassion envers ceux qui
souffraient on 6taient dans la peine, venant au secours
des uns dans la mesure du possible, tendant la main
pour eux, quand lai-mmie n'avait plus rien i donner,
consolant les autres d'un de ces mots du coeur dont il
avait le secret. Cette bont, etait delicate; elle devinait les miseres cach6es et n'attendait pas pour les
adoucir qu'on les lui eit exposees; elle prkvenait les
d6sirs que la timidit6 d'aucuns emp&chait de manifester ; elle saisissait avec un tact parfait 1'occasion
d'adresser un dloge, des felicitations, des encouragements. Indulgente, elle excusait les faiblesses humaines, oubliait les torts comme si jamais its n'avaient et6
commis, prenait la defense de ceux sur lesquels la
l6gerete de certains jetait du discredit, prenait les
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hommes du bon c6t6 et les utilisait au mieux de leurs
talents et souvent aussi au mieux de leur bonne
volont6 qui n'arrivait pas a compenser de regrettables
lacunes; de quoi il souffrait sans mot dire. Enfin, et
cela est arrive, s'il fallait par raison de devoir et de
maintien du bon ordre, parler ferme, la bontA 6tait la
pour temp.rer la juste s6v6rit6; le pere plaidait mis6ricorde et toujoursh la fin le mot qui disait 1'affection,
le chagrin sincere eprouv6 de la peine n6cessairement,
mais involontairement, caus6e.
Avec cela, comme pour faire valoir sa bont6, pour
la rendre accessible a tous, une simphciti extreme, qui
n'excluait nullement d'ailleurs une exquise distinction
de manires; elle le rendait facile a tous, aux petits,
peut-etre plus encore qu'aux grands, ne trouvait jamais
personne importun, le mettait toujours a la disposition
de quiconque le voulait voir, a tel point que. plus
d'une fois des personnes de,son entourage se permiSrent de lui repr6senter respectueusement mais inutilement qu'il se prodiguait trop.
Ce serait peut-etre le cas, sinon de raconter en d6tail, du moins de rappeler certaines dates, certains
faits qui illustreraient singuli&rement notre these. Par
exemple, en x885,il intervientauprs de 'amiral Courbet, qui bloquait les c6tes de Chine pour obtenir des.
passes de riz en faveur du pauvre peuple. En 1898,
alors qu'un incendie a rdduit B la misere tous les habitants d'un vaste quartier de Ning-Po, il organise des
souscriptions, det collectes en faveur des sinistr6s. En
1912, durant la famine de Shaohing, il va lui-meme
Sprisider en personne la distribution des secours; ce
fut une rude piriode pour lui et ses missionnaires. 11
distribua aux affames plus de 15oooo francs, p6aible-

ment quetes de partout. 11 y perdait un missionnaire,
M. Louat, qui succombait de fatigue; un autre allait
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a l'h6pital,

et Monseigneur lui-meme, a bout de forces,
dut, sur des ordres formels, se resigner A quitter la
place. En 1917, lors des inondations du Nord, Monseigneur prescrivit une quete dans la Mission et envoya
les premiers secours. C'est alors que, touch6 de compassion an recit des infortunes extremes dont un
t6moin oculaire lui fait le r6cit en le suppliant de
faire quelque chose pour ces malheureux qui vont
pbrir, Monseigneur, A bout de ressources, ayant deja
envoye 700 piastres, offre ce qui lui reste, son manteau; puis, epouvante du bruit que 1'on fait sur son
nom, honteux des honneurs qu'on lui d&cerne, desireux de justifier, du moins aprbs coup, des louanges
imm6rit6es, il prend de I'audace: il crit an SouverainPontife, a tous ses collegues, les 4vuques de Chine
dont il est doyen; et le Pere commun des fidles, dans
sa pauvrete, et nos vicaires apostoliques, si 6prouves
par la grande guerre, font & Mgr Reynaud la magnifique reponse que l'on sait. Quand, dais le cycle de
tribulations qui s'abattent periodiquement sur ce malheureux pays de Chine, c'est notre tour, et que, par
deux ans de suite, les typhons sont venus au Chekiang
d6truire les rbcoltes sur pied, enfoncer les digues,
abattre les chaumieres et emporter des milliers de

vies humaines, Monseigneur oublie ses pertes (elles.
etaieat lourdes cependant, puisque une premiere fois
nous eCimes pour 28000 dollars de d6egts, pour 8Ioool'annee suivante), et, quiteur infatigajle, il se remet
en campagne. Mais s'il quete encore, s'il quite tou-

jours, ce n'est pas pour nous; il n'y aura pas an cent
pour la Mission elle-meme, ce sera pour les pauvres
victimes du flau, et une fois de plusles missioanaires
auront ordre de donner encore leur temps, leurs fatigues, leurs dbpenses, meme an besoin, de sacrifler le
travail desmissions pour sauver la vie des malheureux
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et assurer par leur presence dans les comites de
secours une juste r6partition des aum6nes.
Cela, c'est ce que l'on sait, ce que l'on a pu lire en
maintes relations diverses; mais, lorsque, an soir du
18 avril, j'ai vu an pied du cercueil dans 1'ombre et la
solitude de la nuit tombante des formes humaines
pour ainsi dire ecroul6es dans leur douleur, 6touffant
des sanglots et prolongeant leur triste veillee dans les
larmes et la priere; quand, tons les jours, j'ai pu voir
les groupes de nos chr6tiens multiplier leur pelerinage a ces restes vCne'rs; quand, de 1'un ou de I'autre,
j'ai entendu des allusions discretes, des confidences
relatives au cher disparu, alors j'ai mieux compris ce
que je devinais djaI, que, en plus de ces faits merveilleux relates plus haut et qui sont du domaine public,
il y eat d'autres charites, et combien! dont le secret,
connu de Dieu seul, a laiss6 chez beaucoup au plus
profond des coeurs un impirissable souvenir.
Si tous ceux qui, a un titre quelconque, ont eu des
' rapports avec le Vicaire apostolique de Ning-Po penvent rendre t6moignage de ces differents aspects de
Sla bont6 deson caeur et en donner maintes preuves, je
n'etonnerai personne en affirmant que les premiers a
les avoir admires et a pouvoir parler en toute connaissance de cause, ce sont ses missioonaires. Ah ! combien il fut bon pour eux et combien il les aima!
Quelle intime- satisfaction il eprouvait quand, soit a
*.'occasion des retraites annuelles, soit pour commimorer quelque joyeux anniversaire, il les retrouvait,
.accourus des quatre coins du Vicariat, r6unis autour
de sa personne! Comme il s'int6ressait a leur sant-,
Sse plaisait a leur parler de leurs ceuvres, encourageait
leurs efforts, lonait leurs succes, les consolait de leurs
d6boires! Comme it veillait a ce qu'ils fussent bien
traites pendant leur sijour dans la residence 6pisco-
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pale, voulant compenser les privations qu'ils rencontraient chez eux! Puis, an d6part, c'Ataient des souhaits de bon voyage, de prompt zetour, un conseil,
un avis si aimablement donnes; parfois, le don d'un
livre, de quelque ornement d'6glise ou d'objet de
pikte.
Nous vivions, durant ces quelques jours, une vie
de famille; nous nous sentions comme, si j'ose dire,
les enfants d'un meme phre. Quelle saine gaiet. pendant ces r6cr6ations, que de francs eclats de rire
partaient des groupes qui se formaient au basard et
dans lesquels notre chef venait prendre place! Rien
d'ktriqu6, de compass6, de froidement solennel; ce
genre ne fut jamais de mise a ces reunions dans la
demeure 6piscopale, mais un laisser-aller de bon ton
qui permettait a chacun de suivre ses goits du moment.
Il est arrive que des 6trangers A la Mission, missionnaires ou s6culiers, fussent presents a quelqu'une de
ces fetes de famille; ils n'en revenaient pas de 1'entrain
qui y r6gnait, de la respectueuse familiarit6 qui
r6glait les relations dut vicaire apostolique avec ses
collaborateurs, et ils avouaient ingenument n'avoir
rencontre cela qu'a Ning-Po.Or, qui avait riussi a faire de ces quelque cinquante missionnaires de nationalitEs diverses, de
caracteres disparates, de temperaments diff6rents,
comme une seule famille dont les- membres s'entr'aimaient comme des frdres? Qui maintenait chez eux cet
excellent esprit? A ces questions chacun r6pondrait
que c'est A notre iveque qu'on devait ces heureuses
dispositions, et que son tact exquis et son inalterable
-bontj en furent responsables. Et avec une fiert6 legitime, nous nous entdndions dire : c Vous etes heureux,
vous,. d'avoir un tel chef : gardez-le longtemps! V
Dois-je ajouter que le m&me accueil empressh et bien-
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veillant 6tait r6serv6 a quiconque, en dehors des
susdites circonstances, se rendait a Ning-Po? Peuvejt
Sen parler a bon escient tous ceux qui en ont fait
I'experience.
Ce que je ne saurais dire cependant, car c'est le
secret de chacun, c'est la grande bont6 de Sa Grandeur
*dans ses rapports particuliers avec les membres de
son clerg6. Si chacun d'eux voulait ou pouvait nous
rapporter les conversations priv6es qu'il eut avec son
6veque, nous mettre sous les yeux les lettres qu'il en
reCut, nous d6tailler les marques de bienveillance
dont il fut I'objet de sa part, nous reveler les bienfaits
dont il lui est redevable, nous poss6derions lI un dossier qui, plus 6loquemment que tout discours, prouverait que la faible esquisse ici trac6e de la bonte de
Mgr Reynaud, loin d'etre exagerie, reste bien au-dessous de la r6alite. Tenez, par exemple, ce mot d6licieux de Monseigneur a un de ses pretres qui, ayant
eu a passer par les mains des chirurgiens, venait de
lui en donner la premiere nouvelle : a Pardonnez-moi
la comparaison, r6pondait I'6veque, mais je crois
Squ'une mere qui entend balbutier son enfant pour la
premiere fois n'eprouve pas plus de joie que moi en
lisant vos bonnes lignes. Mon anxiet6 etait a son
comble quand j'ai appris que l'operation avait &t6
plus longue et plus s6rieuse qu'on ne prevoyait
d'abordA))
Et ce trait qu'on me cite, et que je cite a mon tour,
exemple de ce qui s'est pass6 si souvent. C'etait un
Vendredi saint, apres I'office; un missionnaire tla hate
pr6parait ses hardes et bouclait ses valises pourrejoindre' son poste. Monseigneur entre dans sa
chambre, tenant'une bouteille a la main. ( Tenez, mon
cher, voici une quinquagenaire; elle est plus vieille
que vous; c'est du porto, du porto de cinquante ans
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que ma Sceur visitatrice envoya i sceur Gilbert pour
feter ses cinquante ans de vocation. Soeur Gilbert me
l'a apport&e en disant : u Les sceurs ne peuvent pas
boire cela, ce serait un pechi; c'est bon pour an

ivaque. P.renez, Monseigneur, prenez-la; c'est une
medecine pour lorsque vous serez fatigue; Ca vous
fera du bieu. Elle a tant insist6, la bonne sceur, que j'ai
bien df accepter. Mais il n'y a pas que les &veques a
se fatiguer; les missionnaires se fatiguent aussi. Tenez,
cachez-la vite dans votre valise. Mercredi, c'est votre
fete : vous la boirez i notre sante. • Et le mercredi
suivant, nos missionnaires de Shaohing degustaient
pour la premiere fois, et sans doute aussi pour la derniire, du vin vieux de cinquante ans; enont-ils appriciA
le bouquet? Mais a dix ans de distance le missionnaire en question savoure .encore pr6cieusement dans
son cour qu'il embaume le souvenir de I'exquise et
paternelle bont6 de son tres aimi et regretti Monseigneur.
Et que d'autres traits du m8me genre! Oh! qu'e!le
est bien vraie la r6flexion que faisait quelqu'un en
- m'annoncant la mort de notre vicaire apostolique:
u Chacun de nous pouvait croire qu'il poss6dait toute
la confiance de Monseigneur. u Et cette autre r6flexion
surprise sur bien des levres : i Ah! sir ! j'6tais un de
ses priviligi-s! n Ce fut son secret : il se donnait tellement tout entier A cbacun, sans rien dimninder de ce
qu'il r6servait aux autres,. que, en toute v&rite, on
pouvait se croire I'objet d'une toute particuliere affection. C'est que Monseigneur fut toujours, et pour tous
les siens, missionnaires et seturs, plus qu'un, ami, un
ptre. Et quel perel et dans ce coeur de pere, quelle
affection!
Est-il besoin de dire apris cela combien les mis-.
sionnaires veniraient leur &veque? combien aussi ils
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I'aimaient? estime et affection qu'ils se plaisaient a lui
exprimer, selon les circonstances, par les souhaits
qu'ils lui adressaient pour le nouvel an et sa fete
patronale, par 1'empressement qu'ils mettaient a
prendre part a quelque fete extraordinaire dont il
6tait le heros, par la bonne volont6 qu'ils apportaient
a lui obbir, par la confiance absolue, I'entier devouement qu'ils lui timoignaient.
Mais aussi combien profonde a 6t6 leur tristesse au
reii du t6legramme leur annoncant qu'ils 6taient
'orphelins, quand nous comptions les jours, que par
avance nous gofitions les joies du retour si impatiemment disir6!
Toutefois, s'il est une consolation a notre douleur,
ce sont les t6moignages qui nous sont venus de toutes
parts a I'annonce de sa maladie et de son d6ces: de
Rome d'abord of la T. H. Mire Maurice signalait
elle-m'me Ja docilit6, I'aimable gaieti, la patience
- inalterable, la douce pitde de son auguste malade; de
Paris ensuite, ou des ames compatissantes ont recueilli
pour nous, avec une pieuse v6neration, les souvenirs
ddifiants des tout derniers jours, la patience encore
du cher malade, croissant en proportion des souf-

frances, son admirable renoncement, sa calme r6signation devant la mort, et encore et toujours sa bontC,
son affabilit6, son sourire persistant au deli du tripas.
Sc.Oh! comme on voyait an premier abord qu'il 6tait
amaigri! &crivait-on, en revenant de prier aupres de
sa d6pouille mortelle; mais cette impression disparaissait aussit6t devant une autre qui saisissait et
qu'on ne pouvait oublier : c'cst la serenit 6 , bien plus,

la joie cileste rayonnant de ce visage et qui laissait
Sdeviner la beatitude dans laquelle le serviteur de Dieu
S'6tait endormi. Toutes nous avons ressenti cette
impression frappante et malgr6 le regret qu'emportait
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avec lui ce bon Monseigneur, on ne pouvait se lasser
d'admirer ce reflet du bonheur 6ternel qui s'est arr6t6
sur lui. , Et en revenant des obseques : u Nous etions
lI plus en votre nom qu'au n6tre; aussi les prieres
6taient-elles pour vous et pour la Chine, car si l'on

priait pour le v6nbr6 d6funt, instinctivement on se
retrouvait a le prier, tant le souvenir de sa vie si sainte
et si belle et de ses derniers moments si idifiants
nous donne l'intime persuasion qu'il est dji oun puissant intercesseur aupres du bon Dieu. )
A ces lettres si pr6cieuses pour nous, joignons les

lettres de sympathique condoleance de Son Excellence Mgr le Dl66guA apostolique et des iveques de
Chine, les associes de sa charit6, des missionnaires
si nombreux qui tous v6neraient en Mgr Reynaud leur
doyen, leur frere ain6, leur modHle. Nos amis nous
ont 6crit aussi, nos marins surtout, pour nous dire
leur douloureuse surprise en evoquant avec un souvenir 6mu les jours heureux passes a la Mission, le
( Foyer du Marin ,, dont Monseigneur 6tait 1'lme et
la joie et ia vie.

En plus de ces souvenirs qui ;avivent notre tristesse en la consolant, il nous reste de notre Pere aim6
1'affection qu'ii nous garde, affection profonde qui
survit au tr6pas, sa protection qu'il nous assure, les
traditions qu'il nous I~gue de charit6, de bon esprit,
de zele. Nous avons sa depouille mortelle qui reposera dans notre 6glise de Kangpo, dans la chapelle
fun6raire que lui d6die la pit6 filiale de ses chr6tiens. C'est 14 que nous irons payer notre dette de
reconnaissance et m6diter nos devoirs.
Et maintenant qu'il a pris place dans la lignbe de
ces pontifes illustres qu'il c-lebra si merveilleusement

au concile plinier de Shanghai, comme les fondateurs
et les organisateurs de l'Eglise de Chine, Laudemus
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viros glorioso et Parentes nostros in generatione sua,

conservons sa m6moire, exaltons son ceuvre, non plus
seulement par le monument l6ev6 & ses restes v6nbres,
mais par l'attachement ind6fectible aux leqons de

son apostolat parmi nous.
Mementote Preepositorum vestrorum qui vobis locuti
sunt verbum Deil
tloge funMbre de Sa Grandeur Mgr REYNAUD
par Mgr COSTANTINI, d~ilgus apostolique.
MES TRES, CHERS FRtRES ET MES. ENFANTS
BIEN-A1MIS,

Je desirais ardemment embrasser le v6enrable
doyen des eveques de Chine, Mgr Paul Reynaud, dans
son vicariat et le fl6iciter de l'extension qu'y avaient
prise les inter&ts chritiens. Hilas! c'est sa sortie de
cette vie que nous pleurons. Cependant, ce m'est une
consolation de lui rendre le dernier devoir de la
piet6, de deposer sa d6pouille mortelle dans cette
6glise et de m'associer a vos prieres. u Nous vous
demandons, Seigneur, de vous montrer favorable a
l'me de votre serviteur Paul pour qui nous immolons
la victime de louange, suppliant instamment Votre
MajestS que par ces pieux suffrages elle mbrite de
parvenir au royaume eternel.
Ce n'est pas un pompeux kloge que j'ai l'intention
de prononcer, mais plutbt je veux rappeler, pour
servir d'exemple, la figure de cet kv6que qui, courageusement, avec prudence et avec succis, s'est acquitt6
de ses fonctions de ministre du Christ parmi les
infidbles, afin que, bien que d6funt, il parle encore et
vous anime a tout souffrir, pourvu que de toute
'maniere le Christ soit pr&chb.
Au concile pl6nier tenu , Shanghai, Paul Reynaud
26
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dignement les 6veques et les missionnaires qui

nous oat precedes dans I'apostolat chez les nations
paiennes et qui out accompli d'immenses travaux;
pour le mieux montrer, il avait emprunt6 A I'Ecclisiastique ces paroles : ( Louons ces hommes pleins de
gloire qui sont nos peres et dont nous sommes la race. i
Cet 6loge de la sainte Ecriture.convient en toute
verit4 *AMgr Reynaud qui, par un long 6piscopat,
enflamm6 de zEle apostolique, bralant d'une charite
infatigable, a vicu au milieu de vous comme un pere
plein d'affection.
a Tout bon arbre prodait dq bons fruits, dit
Notre-Seigneur Jesus-Christ. C'est par leurs fruits
que vous les connaitrez.,
Or, voici que de toutes parts dans le vicariat
j'apercois des monuments remarquables de cette sollicitude pastorale -. ce sont les eglises, les snminaires,
les institutions charitables, les collages et les ecoles
pour l'6ducation de la jeunesse, etc.'
Mais outre cesconstructions mat6rielles, nombreuses
et dignes d'attention, apparait aux regards an autre
edifice plus brillant, spirituel celui-ci, de fait plus
durable que le b~onze, je veux dire 1'Eglise de Dieu
quiformbe de pierres vivantes s'e61ve jusqu'aux cieux.
Quand, en 1884, Mgr Reynaud prit la direction du
Vicariat,.on y comptait six mille chretiens; actuellement, ils sont cinquante mille; pour lors, toute la
province n'avait que six pr6tres indigenes; aujourd'huidans ce seul vicariat ils sont trente-sept,' et de
nombreux el6ves de grande espirance sont formns
dans les s6minaires. De plus, il a fond6 la societi des
Vierges du Purgatoire qui comprend soixante-dix
religieuses, et il a itabli diverses confrbries pour
nourrir la pi&t6 des fiddles.
SAussi trouvai-je ici, d6ja realis6 heureusement, ce
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que le Souverain Pontife Pie XI, dans sa derniere
Encyclique Rerum Ecclesiae recommande et ordonne.
C'est pourquoi ces avis si sages et ces rggles ne
constituent pas un mince Rloge pour Mgr Reynaud.
II s'est fait tout a tous, il a aim6 les Chinois et a 6t6
aim6 par eux, et il a apport6 le plus grand soin dans
la formation du clerge indigene; les cinquante-neuf
pretres que lui-meme a ordonn6s seront sa couronne
imp6rissable.
Le Souverain Pontife dit : a Si chacun d'entre vous
doit veiller a ce que !e nombre de ses 616ves indigenes
atteigne son maximum possible, il faut en outre vous
,efforcer A les bien former et a cultiver en eux la
saintet6 qui convient a la vie sacerdotale et I'esprit
d'apostolat uni an zle pour le salut de leurs freres,
de sorte qu'ils soient prtts jusqu'I sacrifier leur vie
pour leurs compatriotes et leurs concitoyens. II
importe toutefois souverainement de leur procurer en
m&me temps l'acquisition des sciences profanes et
sacrees, non pas vague et sans ordre, incompl~te et
pour ainsi dire abr6gee, mais ils doivent etre munis,
pendant la plriode habituelle consacree aux 6tudes,
d'une bonne provision de connaissances. ,
C'est, a quoi s'est applique de toute son 6nergie
Paul Reynaud; il n'a 6pargn6 ni les d6penses, ni les
travaux pour que le clerg6 indigene filt a la hauteur
de sa tache : aussi ne doutons-nous pas que ce meme
clerge r6ponde a tant d'affection.
Le Souverain Pontife rggle : , Qu'entre missionnaires
europbens et indigenes il n'y ait aucune diff6rence et
qu'il n'intervienne aucune ligne de d6marcation, mais
qu'ils soient unis entre eux par les liens du respect et
de la charit6. ,
Cette concorde fraternelle, c'est avec un bonheur
tres grand que je la vois resplendir ici.
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Enin, le Pontife dit : ( Puisque le divin Pasteur
nous demandera compte du troupeau qu'il nous a confi6,
chaque fois qu'il paraitra necessaire, plus opportun ou
plus utile pour etendre les limites de la sainte 1 glise,
nous n'h6siterons en aucune facon a transf6rer les
territoires des missions d'une socit•t
& une autre, a
diviser et a subdiviser, a confier de nouveaux vicariats
et des prifectures au clerge indigene on & d'autres
soci6ts. ,
Paul Reynaud, d6ji en g19o, avait pris soin de
dimembrer le vicariat de Ning-Po et d'iriger le
nouveau vicariat de Hangchow. Et l'an dernier,
comme s'il avait fait le testament de sa sollicitude
pastorale, il proposa an Saint-Siige de partager la
vigne du Seigneur en cinq missions distinctes, dont
l'une serait confie au clerg6 lazariste indigene s6culier, les autres & d'anciens et a de nouveaux missionnaires.
II a pr6vu avec bonheur le r6sultat des travaux
apostoliques lorsqu'il s'est applique a implanter
l'Eglise: mais. nous esperons que du ciel, par ses
prieres et ses benedictions, sans se lasser, il sera
favorable a cette enfance spirituelle.
Mgr Reynaud est mort; mais il a et6 trouv6 pleinde
jours, et il vit et vivra dans ses oeuvres, selon ces
paroles de Notre-Seigneur Jesus-Christ :a Si le grain
de froment ne meurt apres qu'on l'a jet6 en terre, il
demeure seul; mais quand il est mort, il porte beaucoup
de fruits. ,
Mgr Reynaud avait pris comme devise: a Donnez-moi
des Ames. ; II a donni sa vie pour elles. Et voici que
djai les champs blanchissent, prets pour la.moisson.
De ses vertus personnelles, de sa vive intelligence
et de ses multiples talents, de la piet6 et.de la charit6
de ce digne fils de saint Vincent, de son amour et de

-

765 -

sa d6votion envers la chaire de Pierre, de son 6galit6
d'humeur dans la prospirite comme dans I'adversiti,
vous avez &t6les timoins pendant de longues annes.
Qu'il me soit permis de ne rappeler qu'une chose :
c'est que la vie de Mgr Reynaud confirme ce principe
souverain de 1'apostolat chr6tien : la conversion des
paiens se fait avant tout par la sanctifcation personnelle des missionnaires.
Le dernier mouvement de ce tres noble coeur fut
une effusion de tendre pikt6 envers la Bienheureuse
Vierge Marie; ce fut le d6sir d'elever un sanctuaire
digne d'Elle au bourg de Chen-kia-men, dans File
Chu-san.
VENERABLES FkREES ET CHERS ENFANTS,

-

Mgr Reynaud, apris avoir fait le jubil6 a Rome, et
ayant requ la benediction du Souverain Pontife, est
dec6d' en France le 23 f6vrier de la presente
annie. Mais son coeur aspirait ardemment vers sa
patrie d'adoption et vers ses enfants chinois qui lui
etaient si chers.
Et la pi6t6 filiale qui a poussi les chr6tiens de
Ning-Po a reclamer le corps du Pire bien-aime pour
qu'il reposAt du sommeil de Ia paix au milieu de ses
enfants, honore 1'evqque en mame temps que les
chretiens.
Et moi, chers fils de Ning-Po, je vous adresse de
tout coeur des 4loges mnritts pour ce grand et remarquable devoir de pi6t6 et de charite.
Mais qu'elle vive dans vos coeurs la trbs douce figure
de votre Pere, et que sa voix que vous 6tiez accoutumbs
a entendre continue sans cesse a resonner sans bruit
a vos oreilles; lui qui vous a dirig6s vers la vie 6ternelle et qui maintenant, bon Pasteur, vous y attend.

-

766 -

S'il faut graver sur la tombe d'un si grand homme
une kpitaphe speciale, il est permis de tirer do saint
ivangile ces paroles:
J'ai connu mes brebis; et mes brebis m'ont connu.

SYRIE
Lettre de M. AouN, pritre de la Mission, d
M. VERDIER, Sup&ieur giniral.
Tripoli de Syrie, le

12

juillet 1926.

MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,

Votre binddiction,s'il vous plait.
Je viens, par cette lettre, vous donner, mon Trbs
Honor6 Phre, un petit resum, -de notre mission de
Tripoli de Syrie, cette ann6e.
Accompagn6 d'un collaborateur, j'ai donn6 cette
.annee, depuis aofti925 jusqu'au mois de join 1926,
14 missions, 76oo confessions genarales.
Durant les mois d'aoft, septembre, octobre, novembre, mars, avril et mai, nous avons pr&ch, 8 missions
-tres consolantes par la foi, la pikte et I'assiduit&. Tons
les habitants de ces villages assistaient assidiment i
tous les exercices. On commencait les messes une heure
avant le j6ur et on finissait les exercices deux heures
apris le coucher du soleil.
Tous, hommes et femmes et leurs enfants de
sept ans et au deli, se sont approchEs des sacrements.
I y a eu beaucoup de reconciliations. Le grand
ennemi des villageois sont les haines, les rancunes et
les restitutions.
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Au mois de d6cembre, nous avons entrepris une
nouvelle campagne. Nous sommes alles chez des chretiens ou plut6t chez des martyrs qui ont souffert les
persecutions, l'exil, la nudit6, la faim, etc.; chez des
chr6tiens-chasses de leurs villages, a qui on a bridl les
maisons, la moisson, les eglises et tous les objets
qui s'y trouvaient : tableaux, bancs, livres, etc., etc.
On leur a inflig6 tout cela, parce qu'ils sont chritiens,
Donc, ces bons chr6tiens ont souffert tout cela pour
Jesus-Christ.
Dans les montagnes des Alaouites ou Aulairies, qui
s'etendent depuis Tripoli jusqu'a Antioche et qui
forment actuellement un petit Ptat appel ]Utat des
Alaouites, il y a 3o villages maronites qui comptent
7 ooo habitants. Il y a plus de 4o ooo schismatiques,
7ooo0 musulmans-et 250 ooo Alaouites.
Les catholiques sont diss6mines dans ces montagnes
i une grande distance les uns des autres. Quelques
fois, il nous fallait dix a douze heures pour aller
d'un village &Y'autre et cela par des chemins impossibles.
Il y a six ans, j'ai passe six mois dais ces montagnes, oh j'ai prech6 15 missions, et la plupart de ces
villages voyaient pour la premiere fois un 'mission-naire; cette annie, j'ai pris Ie littoral commengant par
Tartouz jusqu'a Lattaqui6.
Tartouz, A une journ6e de Tripoli < ses habitants
sont presque tous musulmans. II y a parmi eux quelques
schismatiques et 50 maronites catholiques. Pas d'6glise
pour les catholiques. On a converti un magasin en
6glise, ou j'ai pr&chi durant une semaine. Le gouvernement a fait bAtir un h6pital desservi par 7 sceurs de
Notre-Dame-de-la-Dilivrance.
De lU, nous sommes allis i Hihoraibite, village .
deux heures de Tartouz. Les habitants de ce village
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sont tous maronites. Durant la grande guerre, le gonvernement turc les a exiles tous a l'intirieur, sous
pretexte qu'ils donnaient des renseignements aux
Franqais qui etaient ktablis dans l'ile de Rouade, visA-vis de leur village. Leur 6glise a 6et brdtle avec
tout ce qu'il y avait dedans. On voit actuellement des
murs noircis par la fum&e, des ornements d6chir6s,
2 chandeliers de 70 centimetres de hauteur, noirs
comme du charbon, un tableau du prophtte klie
coupe par 1'6pde des infidales, etc.
Tons les habitants de ce village ont fait leur
devoir.
Un second village, Daher Saffra, A quinze heures
de Hihoraibite, a 6et plus maltrait6 encore.
Les infidiles chassirent les chr6tiens de ce village
au nombre de 3ooo, s'installirent dans leurs maisons
et s'emparirent de leurs biens.
Les pauvres chr6tiens, d6pouilles de tout, erraient
a travers les montagnes, se cachaient dans les grottes,
supportant la faim et les souffrances pour l'amour de
J6sus-Christ. Les Alaouites, apres deux ans de sijour
dans ce village, sentant l'arriv6e de l'arm&e francaise,
brdlirent le village, emportant avec eux tout ce qu'ils
avaient trouv6 chez les chretiens.
Actuellement, il y a a peine 800 Ames dans ce village, an lieu de 3ooo.
Un troisieme village, a six heures de Daher Saffra,
a eu le m&me sort que les deux autres.
Eh bien! mon Tris Honori Pere, ces bons catholiques perdirent les biens temporels, mais non les
biens spirituels. Leur foi, leur courage, leur patience
sont admirables. DIs que nous arrivions dans un village, les gens quittaient tout, abandonnaient leur tra-vail pour suivre les exercices de la mission. Quelquesans venaient de bien loin et avec un temps affreux de
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pluie et neige. Aussi, nous sommes restis un peu plus
de temps chez eux qu'ailleurs, pour les instruire. Ils
en avaient bien besoin.
A Banias comme a Tartouz, les habitants sont
presque tous musulmans. Depuis vingt ans, quelques
families maronites sont venues s'itablir a Banias. Elles
comptent zoo personnes. Tous profit&rent de la mission.
Lattaquie, capitale du petit ktat Alaouite, possede
une paroisse latine de 1oo ames, et une paroisse
maronite de 5oo ames. Les autres habitants sont
musulmans et schismatiques au nombre de 75 ooo Ames.
Le grand nombre des musulmans nuit 6norm6ment
aux jeunes gens catholiques. La honte, le respect
humain, le mauvais exemple rend les catholiques
tildes, faibles et insouciants dans la pratique de la
religion. Cependant, presque tons profitbrent de la
grace de la mission.
Partout nous avons impose la M6daille Miraculeuse,
le scapulaire du Mont-Carmel, 6tabli l'archiconfr6rie
du Saint-Rosaire et la Congregation de l'ImmaculeeConception. Outre I'instruction, l'administration des'
sacrements, surtout les confessions generales, nous
avons aid6 un pen ces paroisses en donnant des ornements, du linge d'6gtise, des images, des objets de
pi.t6, etc.
Je finis, mon Tres Honor6 Phre, en demandant
votre biendiction pour nos missions et pour toute la
province de Syrie, et suis votre trbs ob6issant et
d6vou6 fils.
Aoun JEREMIE.

AFRIQUE

MADAGASCAR

FORT-DAUPHIN, par M. CANITROT (suile)
CH.APIRE V. -

Les Frangais fondent Fort-Dauphin (Suite)

Sur le navire Saint-Louis, Rigault avait fait embarquer, avec le capitaine Cocquet, Pronis, Foucquembourg et 40 hommes, dont quelques-uns 6taient huguenots, comme lui. Etait-ce avec intention que Rigault
avait choisi un si grand nombre de coreligionnaires?
'.Peut-etre n'aurait-il pas ite fach6 de fonder une colonie t riformee ),,aMadagascar... On lui a pr&te ce
desir... 11 serait plus vraisembable de penser que,
rochelois lui-meme, ii s'adressaren hate A des amis et
connaissances pour monter ce navire de fortune
qu!'tait le Saint-Louis.
Jacques Pronis on Prony 6tait n6 a La Rochelle le
6 octobre 1619. 11 avait done neuf ans lorsque Rjche-

lieu affama la ville par onze mois de siege. Calviniste
et vaincu, il devait garder rancune aux catholiques
d'avoir mis, par la main du cardinal, les huguenots sur
le meme pied que les sujets ordinaires du roi.
Agent de la Compagnie, il est design6 comme chef
de la colonie future. II prend possession, au nom"du
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roi de France, de File Mascareigne on Bourbon, de
Diego Rois ou Rodrigue, de Sainte-Marie et de la
baie d'Antongil, et arrive enfin a Sainte-Luce, aussi
glorieux qu'un conqu6rant, an mois deseptembre 1642.
Gouverneur d'une terre nouvelle a l'age de vingttrois ans, sans autre contr6le que sa propre volont4,
on peuts'attendre a des icarts et des exces de ce jeune
homme, et se preparer a les excuser en partie. II en
commettra d'inqualifiables.
Quatre ans auparavant, au mois de juillet 1638, un
autre navire de Dieppe avait fait la meme route. Apres
avoir touche 1'ile Rodrigue, A Mascareigne (nom du
Portugais Mascarenhas, .qui la d6couvrit), et A Maurice (ainsi appele par les Hollandais en 1598, en
l'honneur du prince d'Orange, Maurice de Nassau), le
Saint-Alexis avait, lui aussi, abord6 au port de SainteLuce.
Alphonse Goubert, qui commandait le Saint-Alexis,
avait voulu, en passant i Maurice, y couper du bois
d'bbene. 11 en,fut empkch6 par les Hollandais et dut
se contenter de protester aupres du gouverneur Van
der Stee.
Outre le capitaine Alphonse Goubert, le maitre
Jacques Soulas, Robert de Perroie, Salomon Goubert,
Guillaume Reade, Jacques l'Amy, Robert de Barne,
Sebastien Drouard, Jean Asseline, pilotes, quartiersmaitres ou canotiers,le Saint-Alexis comptait 73 hommes
et 13 garqons.
Quoique tres 16grre, cette flfte de 3o4 tonneaux
portait 22 canons (c pour combattre vaisseaux espagnols ou mahom6tans ),et 6tait renforcee sur les.
flancs de doublages bien corroyes, c'est-a-dire que les
quilles etaient rev&tues de planches recouvertes de
peaux de bceuf, pr&caution consid&rte a cette 6poque
comme indispensable eontre'les tarets.,

On avait entass6 dans la dite fflte, outre ce qui
itait nicessaire pour sa difense, stretd et vivres, des
outils propres i bitir et i cultiver la terre, et une
barque d6mont6e de plus de ioo tonneaux.
a La marchandise ftait en corail fin et faux, paten6tres (chapelets) en verre, chaines, bracelets, pendants d'oreilles, ceintures de toutes couleurs de terre,
d'6mail, de cristal..., cuivre dore et argenti, perles de
Venise, agates, couteaux, miroirs, sonnettes, clochettes et autres sortes de quincailleries pour trafiquer. )
C'est Francois Gauche, de Rouen, embarqu6 le
15 janvier 1638 A Dieppe, A.1'ge de vingt-deux ans,
qui nous donne tons ces d6tails (int6ressants pour qui
les entend une premiere fois)
« A notre arrivIe, le roi de cette province nous vint
trouver. On l'appelait Andrian-Ramaka, ayant A sa
suite plus de 400 hommes, tant blancs que noirs, tate,
pieds et jambes nus. Ce roi avait le teint un peu
enfum6, mais plus blanc que ne sont les Castillans. II
portait une petite braie ou calecon de coton ray6 de
soie du pays. Les 6pauiles 6taient couvertes d'un manteau carr6 de meme 6toffe qui lui servait de tunique,
ceinte par le milieu, descendant plus bas que la ceinture. 11 portait une chaine de corail fin en 6charpe.
Ses cheveux 6taient longs et arrondis par le dessous,
au lieu que ceux des nigres qui I'accompagnaient
etaient trouss6s par le dessus avec des filets de coton,
en forme,d'une bourguignotte. II etait d'une taille
fort haute, le visage hardi, sans barbe, la langue et les
dents, de meme que tous ceux de sa suite, noirs comme
jais luisant. 11 tenait en main une espkce de pertuisane ayant le fer long d'un pied et demi.
4 Ceux qui l'accompagnaient portaient chacun en la
main, un paquet de 5 javelots de 5 pieds de long, le
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fer desquelF long de 4 pouces etait dentel6 des deux
c6tis.
a~Les noirs 6taient arm6s de 5 javelots ou bien d'une
sagaie ayant le fer long d'un pied, 6troit et bien tranchant, et, au bras gauche, d'une rondache de bois,
ronde, de 2 pieds de large, couverte de cuir de bceuf,
peinte de telle couleur qu'il leur plait.
u Les blancs 6taient habill6s comme le roi, sinon que
celui-ci etait couvert de rouge et ceux-l d'etoffe de
coton bleue ray&e de fils de soie rouge.
c Les noirs 6taient affubles dans un manteau bleu,
les principaux avec des calecons, les autres sans calecons.
i Notrq capitaine fut au-devant de ce prince, accompagn6 de 20 des n6tres armis, jusqu'au village qui est
6loign6 du port de Sainte-Luce environ de trois porties de fusil... Andrian-Ramaka nous fit delivrer
20 bceufs, 4 chevres, 4 moutons, 12 chapons et du riz
tant que 8 negres en pouvaient porter. Cela fait, il
prit cong6 de nous en nous invitant a aller le visiter
dans Fanjahira oit il faisait sa demeure. P
Fanjahira - aujourd'hui Efrantsa, la France, comptait alors 4oo cases. (cLe roi avait la sienne sur
le bord de la rivibre, au milieu de la grande rue... ,
Ramaka recut Goubert et ses seize hommes d'escorte
a en son petit logis, parce que le sien ordinaire avait
-tW brfl6 ;. Les cloisons etaient faites de planches et
le toit couvert de raty. (On y entrait par six portes; sur
le seuil de la principale qui regardait le levant, Raaiaka
etait assis sur un tabouret (pouf) fait en nattes, ayant
sa lance proche de lui. A sa droite etait un autre
a pouf » pour le capitaine Goubert et a sa gauche un
troisieme pour son gendre Andrian-Tsiarony, court et
gros de taille. ,
SRamaka, qui s'exprimait en langue portugaise, fit
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faire bonne chrre a ses invitis, durant dix jours. Ceuxci, apres avoir savoure maintes tasses de c siky n on
a miel cuit avec de l'eau n et admire les vilany (marmites en terre luisante et noire (argile et graphite),
rondes et larges par le dessous et 6troites par la
bouche), frent en partant ccun salut de leurs armes a
feu au milieu de la place du village. Cette decharge
6tonna tellement le menu peuple que la plus grande
partie tomba a terre de peur ,.
Revenus a Sainte-Luce, et en huit jours ayant mont6
la barque que portait le Saint-Alexis, le capitaine Goubert et le maitre Soulas ne tardcrent pas a etre en
d6saccord. Celui-ci maintenait qu'i4 fallait charger le
navire de bois d'6bbne et s'en retourner en F.rance. Le
capitaine, au contraire, soutenait qu'il fallait .passer
outre et chercher quelque bonne prise...
Pendant ce debat, a la maladie s'abattit sur eux ,;
pour changer d'air, ie Saint-Alexis descendit i Itapera,
au port de Sainte-Claire, ou, a demi pourri, il fut
abandonni sur le rivage. * Les Tanosy en firent leur
profit, emportant tout ce qn'il y avait de fer, bandes,
chevilles et clous. , Ils apportrent de tous c6tes du
vin de miel a l'iquipage, qui, ccainsi ne fit autre
chose qu'ivrogner et paillarder ),.
Aux premiers mois de 1642, -quatre vaisseaux se
trouvirent en rade d'IRapera: le Saint-Alexis, couch6
sur le flanc; la barque de 1oo tonneaux; la Margerintede-Diefpe, de 200oo tonneaux, commandee par Digart;
et un navire hollandais, 'Eendrackt.
SVan der Stee, le gouverneur de Maurice, etait a
bord de ce dernier. II avait achet6 io5 esclaves a
Antongil et etait descendu jusqu'k Ldkara pour traiter
de la cire, etc,.. 17 marins du Saint-Alexis demand&rent aussit6t A etre embarqubs sur 1'EendracAt pour
passer au service de la Compagnie des Indes orientales.
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Alphonse Goubert prit passage avec une bonne partie des marchandises sur la Marguerite, et le maitre
Jacques Soulas, ayant charge la barque d'6bine,
cuirs, cire et gomme, prit la mer avec 19 compagnons.
Cinq hommes seulement du Saint-Alexis restirent
dans l'Anosy : Gauche de Rouen, Sebastien Drouart,
Jacques du Val, Abraham te Gaigneur et Isaac Meldroa de Dieppe.
Andrian-Masikory, seigneur de Manalo, c fort satisfait de la d6pouille du Saint-Alexis dont il s'6tait
appropri6 la plupart des ferrures ,, fit porter par ses
hommes les ballots et ontils des cinq Francais en son
village.An bout de six semaines de vie commune, la cordialit6 me.naant de s'enfuir, pour n'en point rompre
les derniers liens, Rouennais et Dieppois partagerent
les marchandises, et Meldron avec Duval passirent
chez Ramaka, a Fanjahira.
Masikoro ktait un pere pour les trois Francais qui
avaient accepti de vivre en son village de Manalo; et
ceux-ci, pour tant d'amitib, lai rendaient honneur en
sa demeure et service A la guerre.
Tout Ie village accourait a la maison du " Vazaha »
(itranger) pour admirer, non seulement la petite fontaine qui par des conduits en bois y versait son eau,
mais surtout un petit moulin A vent que Fr. Cauche
avait 6tabli en ce , meme logis pour tourner la broche
devant le feu. It n'y avait personne, an commencement, qui ne lui apport4t de la viande pour la voir
cuire devant lui ,.
Aux jours de r6jouissance publique,Andrian-Ramaka
ne d6daignait pas de 1'inviter a Fanjahira et le priait
d'exercer ses talents de musicien, pour la plus grande
joie et satisfaction de son peuple. Toujours serviable,
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notre Rouennais 6bahissait I'assistance, tant6t par an
air de hautbois, tant6t par unp ritournelle de la cornemuse a souffloir, ou l'6motionnait par des coups de
mousquets, de fusils et pistolets dissimul6s sous du
feuillage.
En ces jours-la, Ikazy, la femme de Andrian-Masikory, se mourait de langueur et de jalousie parce
qu'elle avait. appris que son mari avait dessein d'6pouser une autre fille d'Andrian-Ramaka, sa sceur
Imiza. Masikory manda I'ombiasa. Le guerisseur arriva
portant sur la hanche gauche, attache a Ia ceinture,
un morceau de bois carre perc6 de trous. Dans I'un de
ces trous, 'il y avait un morceau de corne, dans un
autre une dent de crocodile, en celui-ci du bois jaune,
en celui-l1 de la poudre, de l'huile, du sable, etc. II
versa de 'huile et du sable sur une palette et les
melangea avec le pouce. Puis il etendit ceite pate et
traca dessus des lignes jusqu'au nombre de 27. Cela
fait, I'ombiasa demeura sur pied, immobile et songeur,
pendant prbs d'un quart d'heure. II ordonna ensuite
aux domestiques de lui aller chercher neuf choses diff6rentes: de la terre prise en tel endroit, un tesson
de pot cass6, de l'6corce de tel arbre, de la racine de
telle plante, de certaines feuilles, un morceau de bois
fich6 en terre depuis longtemps, une dent de cochon,
des rognures d'ongle et de la come de bceuf. II mela
le tout et le posa. sur la tete d'Ikazy en disant : I, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9- Cela fait, il ordonna d'entasser tous
ces ingredients en un lieu qu'il d6signa. Comme la
malade ne-guirissait point, il fit tuer un bceuf par un
roandriana et en recut le sang dans un grand plat en
bois, dans lequel il trempa le doigt du milieu et en
toucha en cinq endroits le visage de la malade, qui,
pour toutes ces niaiseries, ne se porta pas mieux. Mais
l'ombiasa, au contraire, cut sujet d'etre satisfait, car
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on lui donna en r&compense une vache et deux charges de riz en paille.
Malgr6 une double saigibe trop tardive pratiqu&e
par Cauche, Ikazy tr6passa. Son corps fut rould dans
une natte fine ( sur laquelle fut cousu un drap de
coton et de soie, puis on mit le tout dans les deux
pieces creuses d'un tronc d'arbre qui furent lies avec
des cordes tout autour: cela lui servit de cercueil n.
L'ombiasa de 1640 n'6tait pas inferieur a celui de
1920 ; il laissait mourir de leur belle mort les malades,
lorsqu'il ne les tuait pas, mais il palpait de plus riches
honoraires.
Le cercueil descendit la riviere en pirogue jusqu'a
Trano-Vato, en face de a l'islet » oit se trouvait le
cimetiere des grands de l'Anosy, et fut mis en terre
dans une petite case devant laquelle, au levant, 6tait
dress6e une pierre haute de douze pieds et flanqu6e
de a deux figures en bois ainsi que de grandes comes
de boeufs j).
Les c Vazaha » de Manalo avaient pris part aux
funerailles et rentraient au village, lorsque Ramaka
leur annonca qu'il &tait arriv6 un navire francais a
Manafiafy.
C'etait le Saint-Louis. Sebastien Drouard se rendit
aussit6t & Sainte-Luce saluer les nouveaux venus et
s'enqu6rir de leurs intentions. La visite revue, Pronis
le suivit avec six hommes A Fanjahira presenter ses
hommages a Ramaka et lui demander permission de
bItir un fort au port de Manafiafy. Andrian-Ramaka,
qui etait renseign6 sur le petit nombre des nouveaux
venus et sur leurs forces rdduites par la maladie,
accorda a Pronis ce qu'il demandait. La d6putation
alla ensuite passer cinq jours a Manalo, chez Fr. Cauche. On s'y regala sans doute d'eau fraiche et de vin
de miel, mais on y r6gla aussi les affaires. < Nous
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demeurames d'accord, dit Cauche, que Pronis me laisserait six mois de temps pour d6biter ma marchandise,
au bout desquels je ne pourrais plus traiter que pour
ma nourriture et mes habits. ) I16tait bon de faire
reconnaitre l'autoriti de la Compagnie et sa toutepuissance accordie par privilege du roi.
A son retour de Sainte-Luce, Pronis trouva ses
compagnons en piteux ktat;'douze 6taient morts et les
autres restaient fort d&courag6s.
Le Saint-Louis etait remont6 vers la Matatana pour
charger de I'6bbne, de la cire, et, le chargement fini,
Cocquet le ramenait a Sainte-Luce lorsqu'un coup de
vent poussa le navire contre un ecueil, sur lequel it
s'entr'ouvrit a demi. Le malheureux capitaine, dises-

perant a de retourner en France sur son navire, monrut de d6plaisir ).Les oficiers et les matelots, au lieu
de gagner le port le plus proche, 6chouirent le SaintLouis &Ranofotsy o a(ils se hutthrent avec leurs voiles
soutenues de fourches en attendant leur barque qui
6tait a Sainte-Luce. A l'exception des canons, cordages et voiles, ils vendirent aux chefs Antatsimo poudre, plomb et ferrements. Ce qui, par apres, causa la
mort de plusieurs Francais, donnant 'hardiesse aux
grands d'Anosy d'entreprendre la guerre contre nous ).
Sur ces entrefaites, le Saint-Lawent, conduit par
Gilles de R6gimonit, mouillait & Sainte-Luce le o1mai
1643. (En achetant ce premier navire, la Compagnie
Snaissante avait vouln lui donner ce nom symbolique et
avait fait placer l'image de ce saint derriere la poupe.)
Rigimont a amenait au sieur Pronis soixante-dix Francais de renfort avec toutes sortes d'outils pour bitir
et cultiver la terre ).II n'etait pas homme a perdre du
temps.
A peine descendu dans 1'iHabitation de SaintPierre », - ainsi appelait-on le petit fortin oi s'6tait
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log6 Pronis - il envoya Sebastien Drouard vers la
Matatana A la recherche du bois d'ebbne, et Cauche
dans I'Androy pour le ravitaillement.
Le - Roi, de 1'Anosy faisait volontiers bon visage
aux passagers qui relachaient a Sainte-Luce; mais, se
souvenant trop des Portugais, il n'avait aucune envie,
en permettant A d'autres 6trangers de s'6tablir sur ses
terres, de se pr&ter a une seconde experience douloureuse. Or, les passagers de trois navires, c'6tait trop
d'6trangers de mnme race i. Sainte-Luce, au gr6
d'Andrian-Ramaka.
u Incites a la sourdine par les t blancs ,, les indi-

genes conspirerent contre les Francais, mais le sieur
Pronis alla trouver Andrian-Ramaka et 1'apaisa par
presents, de telle sorte que les Tanosy n'osbrent
rien entreprendre. »
Is laiss&rent aux Antavaratra et aux Antaimoro le
soin et surtout la responsabiliti de les debarrasser de
ces h6tes genants.
Douze Francais furent envoy6s par Pronis Ala Matatana ( pour y faire habitation ,, et a l'instigation de
Ramaka, les Zafiraminy Antaimoro, ses parents, en
firent massacrer six au passage d'une rivibre, comme
ils partaient en reconnaissance vers Mananjary.
De son c6ti, R6gimont avait exp6di6tane douzaine
d'hommes A la Matatana pour couper du bois d'&bene
sous la conduite de son fils et de Drouard. L'un de
ces hommes, ( un mauvais garnement, Bonvallot, ne
pouvant souffrir qu'un ngre eft derobequeique chose
de peu de valeur dans sa hutte, lui coupa les oreilles
et les cloua sur un tronc d'arbre..Ce negre vint. de
nuit avec un tison pour mettre le feu a cette butte.
Bonvallot tira un coup de fusil, cassa la cuisse du
negre qui put traverser a la nage la riviere voisine.
Retrouv6 le lendemain, on lui attacha une boite de
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deux livres de poudre aux pieds, et... il mourut incontinent ).
Le chef du pays, Andrian-Panolahy (la tortue mile),
arma aussit6t ses gens et massacra dix hommes, dont
le ils de Regimont, fit ouvrir le ventre A Bonvallot,
lui arracha le cceur, etc.
Ainsi commeneait-on a reconnaitre et appr6cier de
part et d'autre les bienfaits de la civilisation.
Ramaka, a cette nouvelle, fit paraitre qu'il etait
fort attrist6 de la perte du ils de Regimont et d'un
peintre t( qui lui avait naguere promis de le portraiturer ». De son c6t6, Fanolahy, de crainte d'etre
soupconn6 d'avoir particip6 au crime, envoya en
cadeau a Fanjahira deux bracelets d'or, quatre d'argent, un gros collier A cinq rangs entremel6s de
canons d'or, un habit, etc., presents que Ramaka ne
pouvait dedaigner.
De retour an pays des Ampatres on Antandroy, avec
trente bceufs, Cauche s'.tait arrete deux jours i Manalo,
lorsqu'on vint lui dire qu'un vaisseau 6tait sons voiles
a la rade prochaine. 11 se rendit a bord. C'6tait un
Danois qui, apris avoir rode avec sa chaloupe autour
des rades'voisines, vint jeter l'ancre a Taolanara.
II revenait des Moluques et de la Chine,' et n'avait
pu doubler le cap de Bonne-Esperance.
Regimont, ee apprenant qu'on avait donn6e connaissance aux Danois des ports et de l'itat de l'ile, se
facha n. Pourtant, un commis danois etait venu le
saluer A Sainte-Luce. Cinq jpurs apres, il fit 6quiper sa
barque et, avec Pronis et Cauche, s'en alla vers Taolanara. Le Danois,-* la vue de la barque qui doublait
Mananjo, croyant avoir affaire a un ennemi, pavoisa de
rouge ses bastingages et ses hunes, et se mit en 6tat de
combattre. u II n'6tait pas fort d'6quipage, et, qui plus
est, le navire 6tait vieil.
Des qu'il eut reconnu les
D
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Frangais, , ce ne furent qu'allegresse, accolades,
festins, etc. ), et presents r6ciproques.
Pendant les deux journ6es que R6gimont, Pronis et.
Cauche avec seize de leurs hommes passerent a Taolanara, ils visiterent la presqu'ile et la jugerent a propre
pour y faire habitation ,.Aussit6t, a une partie de ceux
qui 6taient en l'habitation de Saint-Pierre emporterent
leurs hardes et vinrent habiter Taolanara ».
Louis XIII venait de mourir, et Louis XIV enfant
lui avait succ6d6. Mais ces 6v6nements, importants pour
un peuple, on les ignorait en Anosy. J. Pronis ayant a
donner un nom a son 6tablissement nouveau, eut le
bon gofut politique de I'appeler, en t6moignage de
respect pour celui qu'il croyait 6tre encore dauphin,
le Fort-DabPkin.
Cela se passait en novembre ou decembre 1643.
Le capitaine Gilles de R6gimont quitta la rade Dauphine le 17 janvier 1644. Son vaisseau, le Sain/-Laiwrent,
avait 6tCle premier a faire flotter le pavillon de
France sur des eaux francaises dans les mers des
Indes.
II arriva heureusement &Camaret le 17 juin, ayant &
son bord F. Cauche qui, aprbs six ans de tranquille
sejour,. avait dfinitivement abandonn6 1'Anosy.
CANITROT.

ETATS-UNIS

THE VINCENTIAN.
La runiox annuelledes Dames de la Chkaiti. - Elles
se sorit r6unies le second dimanche apres P&ques air
seminaire Marillac, a Normandy, dans le Missouri.
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M. Foley leur rappela d'abord 1'exemple des saintes
femmes qui servaient Jesus de Jeurs biens pendant sa
vie apostolique et ii montra que les Dames de la Charit6
font la meme chose, puisque J6sus-Christ considere
comme fait A lui-meme ce que l'on fait aux pauvres. II
mqntra qu'L notre 6poque il y a pen de vraie charit6;
c'est une epoque de progrss, d'accroissement scientifique, de systemes, d'organisation, de reforme des
iaux de la soci6te; mais il y a peu d'amour pour les
pauvres. La pauvret, la maladie sont combattues parce
qu'elles sont ennemies du bien commun, un obstacle a
Pavancement &conomique, un scandale et un reproche
pour les nations civilisees. Mais quelle diff6rence avec
la charit6 qui voit Jesus dans les pauvres! Aussi, comme
l'assistance publique, organisee, est. froide avec ses
bureaux et ses commissions! Vous, an contraire, vous
allez au pauvre.avec votre cceur.
L'orateur annonca ensuite aux dames qu'il allait leur
distribuer le nouveau manuel des Dames de la
Charit6.
THE NIAGARA INDEX.
M. Abraham Joseph Rvan naquit LNorfolk (Virginie)

le 15 aoaft 1838. 11 fit ses premieres 6tudes chez les
SFrres de Saint-Louis. II aimait plus les livres que les
jeux; des quatre heures du matin,il 6tudiait ses lemons
dans son lit. Ce fut un genie. II pouvait en meme temps
lire et prendre part & ce qui se faisait autour de lui. II
n'6tait jamais en repos et ne se contentait jamais d'une
seule occupation. En 85i, il entendit I'appel de J6sus
et entra au college Saint-Vincent de Cape Girardeau.
Apres deux ann6es d'6tude, il fut requ dans la Congr&gation de la Mission. J1manifesta une activit6 excessive au siminaire interne. II 6tait 1'activit6 personnifi6e,

peut-6tre un peu extreme dans son zele; mais c'6tait sa
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caract6ristique et Ryan garda ce d6faut jusqu'a la
mort. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec ardeur. II
y avait de l'ardeur dans son travail,.mais pas de r6gularit 6 . Son ardeur avait besoin d'etre temper&e. II fit
les vceux le i" novembre i855.
11 fit son scolasticat & Saint-Mary's Seminary, A
Perryville; il fut un itudiant serieux. Il aimait beau-,
coup le livre du P. Faber: Le pricieux Sang. Pendant
son scolasticat, on l'envoya & l'universite Niagara, oit
il continua ses 6tudes et fut nomm6 professeur de
rh6torique. Pendant qu'il resida a Niagara, il fut d'une
grande activit6 pour le travail litteraire'dA l'universit6.
11 est note comme doue d'une grande diligence, d'une
recherche active de la science, de grands talents; on
l'appelle un des neilleurs 6crivains. On a de lui des
po6sies, des travaux litt6raires remarquables.
II fut ordonn6 pr&tre & Saint-Louis, le 2 septembre 186o. On'e nomma missionnaire missionnant et il
precha avec ardeur et activite. Alors 6clata la guerre
civile entre le sud et le nord des Ptats-Unis. On le
nomma professeur de th6ologie a tape Girardeau. II
s'engagea comme aum6nier dans l'armie du Sud. Il
est rest6 legendaire danscescontries pour ses prouesses
hbroiques et pour ses poesies enthousiastes.
Aprbs la guerre il continua Ase devouer pour 1'glise
et il mourut en 1886.
L'article suivant est intitul6 : Abraham Ryan, pobte
et mystique. On donne ensuite quelques po6sies et
discours de lui.
Mai z926. - Robert Emmel Vincent Rice, de la Congr6gation de la Mission, naquit & Barrens en 1837, fut
ordonn6 pretre en 86o et devint sup6rieur de Niagara.
Son nom est symbole de courage et de force. 11 fonda
une soci6t6 litteraire pour perfectionner 1'dducation
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des 6tudiants auxquels ce pr&tre, saint et savant, s'int6ressa toujours activement.
THE GATE KEEPER, 1926.
De belles illustrations ornent ce volume: Atat-major
de Gatekeeper, chapelle de Saint-Vincent, salle de
reunion, portraits des professeurs, Saint-Vincent's
school. Seniors: portraits des jeunes gens et des jeunes
filles comme ils sont maintenant et comme ils 6taient
il y a vingt ans.
II y a plusieurs soci6t6s :
Seton Dratfatic Club; Marquette Dramatic Club.
.Seton League: School civic League, tablie en 1925
par sour Madeleine, pour faire r6gner l'ordre dans la
maison; Comith of courtesy; School spirit; Chevaliers
de Marie : soci6t6 6tablie en 1924 pour encourager les
jeunes gens a avoir plus de devotion a la sainte Vierge
et pour d6velopper la communion fr6quente; Enfants
de Marie : il y a reunion le premier vendredi de chaque
mois; on e6cite l'offce et soeur Madeleine fait une
instruction;. Mariflac Society, formie pour aider les
pauvres et pour donner aux jeunes filles le goiut de la
charit6. C'est un auxiliaire.des Dames de la Charit6;
durant 1'annee passee, ses membres ont fait des merveilles pour aider les pauvres; reunion chaque lundi.
St. Peter's orchestra: The Glee Club, compos6 des
vingt-cinq meilleurs chanteurs et chanteuses de High
school; The- crusade : croisade missionnaire des 6tudiants catholiques. On recueille de 1'argent pour les
Missions: Keokuk cercle.
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MEXIQUE

Nous aimons A constater la transformation et la
presentation tres artistique du A Boletin ), organe des
associatipns des Enfants de Marie, qui contient, entre
autres choses, une biographie de M. Aladel.

ANTILLES

La Milagrosa,dans son num6ro de fivrier, nous entretient principalement de la reception de M. Atienza,
commissaire pour les Antilles.
. La fete organisee en son honneur an a Centro
Gallego , (Havane) r&unit plus de 2000ooo lves des
Filles de la Charite, ainsi que toutes les associations
religieuses et sociales dirigees par les PNres Lazaristes.
Le nombre de personnes pr6sentes depassa Sooo.
Suit un court expose historique de l'6tablissement
des Filles de la Charit6 4 Cuba, empprunt6 k la
Prensa de la Havane.
Des leur arriv6e, en 1847, les sours prirent la direction de la a Maison de maternit6 et Bienfaisance n et
de tous les h6pitaux civils et militaires.
En 1886 fut constitude une vice-province ayant & sa
t&te la sceur Margarite Batles et dont M. Jer6nimo
Viladas assuma la direction spirituelle.
La d6votion ala Medaille Miraculeuse se r6pand
chaque jour davantage & Saint-Domingue (Antilles),
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bien qu'il n'y ait 1U aucune maison de la doublefamille; ce sont les RR. PP. du Cceur de Marie qui
s'en font les ardents propagateurs.
A La Havane mourut notre cher fr&re Denis Abad,
tres bon et pieux coadjuteur qui demeura plus de
quarante ans dans la province.
A noter un article de M. Sainz : t Saint Vincent et
le jans6nisme. n
CULTURA.

La revue hebdomadaire de nos confreres de La
Havane devient de plus en plus int6ressante. Elle
s'attache a combattre les erreurs et les prijugis,a
enseigner et d6fendre les v6rites catholiques.
Notons l'article intitul6 a l'aglise & Cuba ) (emprunt
du Diario de la Marina), qui atrait aux droits du clerg6
non indigene et reclame pour les pr&tres 6trangers qui
consacrerent toute leur vie A l'apostolat & Cuba, tels
que le R. P. Fibregas, S. P., et M. J. Alvarez, C. M.,
le meme traitement que pour le clerge natif de l'ile.
II convient de signaler 6galement I'article
a Triomphe f6ministe », exposant la fondation par
les confreres de La Havane d'une ceuvre sociale, sous
le titre : a Cat6licas cubanas ) (Catholiques cubaines).
Par les souscriptions de 12ooo dames et jeunes
files, I'autique palais des Condes de Fernandina fut
converti en sanatorium.
Deji une somme de $ 263 239,68 y a &t6 consacr6e
en 1'espace de cinq ans. La m&me oeuvre soutient deux
ecoles du soirqui preparent les jeunes files. L'ceuvre
est repr~ynt6e en diverses villes de la R6publique.
Les confrbres de Santiago de Cuba ont cr6e une association semblable.
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SAN SALVADOR

lCOLE APOSTOLIQUE DES PAULINOS.

Les Lazaristes sont arrives au Centre Amerique en
1862.
Ils missionneit au Salvador depuis vingt-cinq ans.
Ils ont 6vang6lis6 36o villes, entendu 6ooo00oo confessions, 16gitimi I5ooo families.
Le 15 janvier 1925, on a ouvert f'dcole apostolique.

HONDURAS
Mgr Dr Augustin Hombach, archeveque de Tegucigalpa, dans un opuscule intitul6 t( 9toiles fixes ,, traite
de l'origine du monde et de l'homme.
En vingt-trois chapitres, sans parler du prologue et
de l'6pilogue, I'auteur expose et refute avec une egale
clart6 la doctrine de darwinisme. Le but du livre est
d'atteindre le peuple; car, si ces erreurs trouvent de
moins en moins cr6dit chez les savants, elles ont
encore une emprise pernicieuse sur les masses.

BRESIL

MISSION DONNEE A L'H6PITAL DE LA MARINE
A RIO DE JANEIRO

Sachant combien vous. vous interessez aux oeuvres
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de l'6tranger, je viens vous faire le r6cit d'une petite
mission donnee 4 nos marins, du 4 au 8 mars, pour
leur faciliter I'accomplissement du devoir pascal.
Nos malades ne sont pas hostiles a la religion, au
contraire, ils en aiment par instinct les ceremonies;
mais 6leves pour la plupart dans des campagnes tres
iloign6es des 6glises, ils sont d'une ignorance compl6te; a notre arrivee dans cet h6pital, il y aura bient6t
neuf ans, ils venaient a la chapelle par curiosit6, faisant leurs reflexions tout haut sans se gener, se tournant autant du c6te de la porte que de l'autel.
Maintenant leur tenue est irr6prochable et idifie
ceux qui les ont connus autrefois; n~anmoins, la confession les effraie encore, soit par respect humain,
soit par la malheureuse influence du protestantisme et
du spiritisme qui cherchent toujours a se glisser parmi
eux.
L'annee derniere, an mois de mai, avec l'assentiment des autorit6s suprieures, on avait essay6 pour
la premiere fois de Ipr&cher une petite mission qui
avait donn6 des r6sultats assez consolants.
Je crois vous avoir dit que ce sont les RR. PP. B&n6dictins, nos plus proches voisins, qui ont la bont6 de
desservir notre chapelle et de pourvoir de jour et de
nuit aux besoins spirituels de l'h6pital. Notre zbl6
aum6nier D. Henrique, ayant obtenu le consentement
du ministre de la Marine et de M. le Directeur, invita
deux Redemptoristes hollandais, le P. Pedro et un
de Rio, , venir 6vang6liser nos marins, ce qu'ils firent
avec un cour et un divouement de viritables missionnaires, ne comptant ni leurs peines ni leurs fatigues.
Notre chapelle itant trop petite pour contenir l'assistance, an autel fat dress6 sur une des terrasses, et
le bon Dieunous ayant favoris6s d'un temps magnifique, rien ne vint troubler les exercices.

-789Durant quatre jours, chaque matin, messe a sept'
heures, durant laquelle on alternait les pribres et les
chants, accompagnes par un petit harmonium portatif; suivait le sermon que tous &coutaient avec
grande attention.
Pendant la journ6e, les ze~Is missionnaires parcouraient les salles, causaient avec les malades, on se
tenaient a la chapelle pour entendre les confessions.
Le soir, a quatre heures et demie, seconde pridication
soivie de la b6n6diction-du saint Sacrement.
Le lundi, la cl6ture de la mission fut bien consolante. A six heures, le T. Rme abbe mitr6 du monastire de Saint-Benoit nous fit I'bonneur de venir c6lebrer la messe de communion g6nerale, entourk des
jeunes oblats, en costumes d'enfants de chceur. La
terrasse 6tait comble, mais le silence et le recueillement ne laissaient rien a d6sirer. A l'ivangile, le
directeur de la Mission adressa une touchante exhortation aux assistants: continuant pendant la messe &
leur suggerer les actes pr6paratoires a la communion,
r6ptp6s par les voix miles de nos jeunes gens avec une
.foi qui devait toucher le Cceur du Divin Maitre. Le
moment solennel arrive, dans un ordre parfait, environ
deux cent vingt de nos marins s'approchirent de la
table sainte; les actes et les chants d'actions de grices
continuerent jusqu'A la fin de la messe, suivie de
1'6mouvante renovation des vceux du bapt&me, tous
r6pondant en choeur aux demandes du cat6chisme
faites par le missionnaire.
J'oubliais de vous dire que les communiants portaient comme marque distinctive un petit crucifix
6pingle sur la poitrine par an ruban rouge qu'ils conservent et auquel ils attachent un tris grand prix.
Le T. Rme P. abbe se retira bien console et 6difi6
de leurs bonnes dispositions.
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L'apres-midi, & trois heures et demie, devait avoir
lieu la cl6ture de la mission.
La procession s'organisa sur la terrasse devant la
chapelle, d'oi allait sortir le tres saint Sacrement. La
croix en tete, nos marins, formes sur deux rangs, parcoururent la grande avenue de l'h6pital, bord6e d'un
c6te par les salles des malades, de l'autre par la mer,
recitant le chapelet on chantant : a Nous voulons
Dieu n, avec l'accompagnement de quelques musiciens
du regiment naval. M M. les directeur et vice-directeur,
tons deux bons catholiques, suivaient le saint Sacrement, en grand uniforme, ce qui causa une excellente
impression.
Sur la v6randa du dernier pavilion avait &t dress6
un reposoir bien pieux dans sa simplicit6. Orn6 de
bougies et de fleurs, il tait domin6 par la statue de
notre MAre Immaculde, la douce etoile de la mer. On
reprit le meme parcours, mais se dirigeant cette fois
vers la terrasse o& s'etaient donh6s tous les exercices
de la retraite..Le directeur de la Mission donna alors
ses derniers avis, puis le Tantum ergo et, apris le saint,
la b6nediction papale qui cl6ture chaque mission.
Le c6elbrant, qui 6tait le Rme P. abbe des Binedictins
de Pernambuco,,avait peine a retenir ses larmes; le
directeur et le vice-directeur ktaient aussi.profond6ment emus. Le P. Pedro les remercia alors du concours si aimable qu'ils avaient pret6 pendant tous ces
jours, et notre aam6nier remercia i son tour les missionnaires de leur infatigable d6vouement.
Puis Aclat&rent les vivats a la religion catholique,
au Br6sil, a la marine,- etc., et-chacun se separa au
chant du cantique qui leur est special : u la Vierge da
marin ), dans lequel nos fis demandent k l 'toile de
la mer de les pretbger au milieu des plrils de la traversee et de les conduire heureusement au port.
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Voila un petit aperqu de notre mission; veuillez prier
un peu pour que les fruits en soient durables. Depuis
neuf ans, nous avons souvent semi dans les larmes;
si, dans notre pauvre champ, le Divin Maitre a pu
glaner quelques kpis qui ont donne un peu d'all6gresse
a son Coeur si misericordieux, a lui seul en revient la
Sgloire; qu'll daigne les recueillir dans son grenier da
N...
"
ciel.

CHILI
Lettre de M. OLIVIER, Pritrede la Mission,
a M. ROBERT, secretaire gnlaral.
Cauiquenes, 28 avril 1926.
MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdre de Notre-Seigneur soit toujours avec nous!
Pour un fils de saint Vincent, ii est toujours int'ressant de se rendre compte du culte, de la d6votion,
de l'amour qu'on a pour son pere.
Pour moi, je suis peut-etre en meilleure situation
que quiconque, ici au Chili, pour une telle constatation. En effet, ma vie de propagandiste m'oblige a
visiter la plupart des paroisses et, par consequent,
de voir si saint Vincent y est en honneur. Je dois
'vous dire que notre saint Fondateur est connu et que,
grice aux conferences de saint Vincent, d'hommes et
de dames, il a son culte 6tabli dans bien des paroisses.
Voici ce que je viens de remarquer ici dans l'6glise
paroissiale de Cauquenes :
Dans le sanctuaire ,e trouvent deux colonnes surmonties de. statues. La, premiere reprisente saint
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Louis de.Gonzague, patron des fils de Marie (societh
d'hommes florissante an Chili, dirig6e par les Pires
jisuites et sur laquelle reposent beaucoup d'esp6rances). La seconde represente saint Vincent, patron
de. conf6rences de ce nom. J'interrogeais un bon catholique de la ville, un de ses membres les plus actifs,
sur Pacquisition de cette statue. II me r6pondit que
fun des ddsirs de la soci&t avait &tC de mettre en
evidence le grand protecteur de toutes les ceuvres de
charitb pour qu'il y eft plus de g6n6rosit6 et que les
bourses se deliassent plus facilement. En effet, me
dit-il, depuis qu'il est lU, il y a un renouveau dans
'ceuvre et nos chers pauvres reqoivent des secours
plus abondants. " Un de me* fils, ajoutait-il, est tris
devot de ce petit vieux saint, comme il rappelle. II le
regarde, dit-il, toutes les fois qu'il va a l'6glise et il
lui sourit de plus en plus qu'il s'approche de lui.
Plaise a Dieu que la constatation naive de cet enfant
soit effective et que dans notre cher Chili, saint Vincent continue A sourire A bien des jeunes gens et jeunes
flles pour qu'augmentent les phalanges des deux
communautis.
Fernand OUVIER.
i. p. d. I. m.

.

VARI9TtS

.CORRESPONDANCE DE JEAN LE VACHER
PAR M. GLEIZES (suite)

II y eut d'autres infractions contre lesquelles le
consul reciamait en vain. De tqmps a autre aussi des.
corsaires arrivaient en France, se sauvant d'Espagne
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ou d'Italie, on 6chouaient sur les c6tes. Sur les riclamations cette fois des Algeriens,Jean Le Vacher obtenait des ministres qu'ils fussent rapatries aux frais
de la Chambre de commerce de Marseille qui s'y pratait avec une admirable bonne volont6. Une fois,
cependant, on tarda trop a renvoyer quelques Turcs a
Alger, ce qui allait devenir une cause de guerre.
Voici, a ce sujet, la premiere lettre de Jean Le
Vacher &Colbert:
c D'Alger, le 6 decembre 1679.
c MONSEIGNEUR,

/

a Je me donne I'honneur d'6crire la presenth a
Votre Grandeur pour lui representer que sept Turcs
on Maures de cette ville, qui 6taient esclaves en
Espagne, d'oa ils se sont par la fuite procur6 la liberte,
ont, dans leur passage a la mer, rencontr6 Un vaisseau
francais qui les apris et portes a Marseille, oii on les
a mis sur les gal&res, a ce qu'ils ont t6mQign6 a leurs
parents en cette ville, lesquels ont pQrt6 leurs plaintes
au Seigneur Dey, qui, a cette consideration, et pour
une autre prise d'icique le (mauvais) temps a port6e a&
La Rochelle, oh on la retient, a 6crit an roi pour
supplier Sa Majest6, en consideration de la paix qu'il
y a depuis tant d'ann6es entre la France et les Turcs
de ce pays, laquelle ils desirent conserver inviolablement, qu'il lui plaisevouloir donner les ordres n&cessaires tant pour la restitution de ladite prise que
pour la libert6 de ces sept pauvres Turcs ou Maures
injustement detenus & Marseille.
( Ledit Seigneur a pour ce sujet express6ment fait
passer en France l'agent de la Compagnie du Bastion
pour porter les lettres qu'il ecrit au roi, en rapporter
au plus t6t la r6ponse, et la r6ponse a d'autres pric6dentes que ledit Seigneur a 6crites a Sa Majest6.
»7
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a II vous plaira, Monseigneur, procurer et obtenir
du roi les ordres n6cessaires pour la restitution de la
susdite prise et la libert6 de ces sept Turcs on Maures
de cette ville injustement detenus a Marseille, a ce
que, par la premiere occasion, ils puissent repasser en
ce pays, oii je suis avec respect, en l'amour de NotreSeigneur et de sa tres sainte Mere, Monseigneur,
votre tres humble et tres ob6issant serviteur.
c J. LE VACHER, vicaire apostolique. »
(Affaires itrangires.Carton Affaires religieuses et Missions
dans les fays barbaresques.)

Efn France, on fit droit aussit6t a la demande du
consul. Les Turcs 6chou6s & La Rochelle furent
ramenes a Alger. On retira les sept autres des galeres,
au retour du voyage oi elles 6taient. On les aurait
aussi renvoyes & Alger; mais on se proccupait en ce
moment de retirer de cette ville les Franmais qui s'y
trouvaient, en les Cchangeant avec les Algkriens qui
6taient en France. Cette affaire traina en longueur.
Duquesne, qui avait mission de la traiter, n'alla pas i
Alger. Le commissaire de marine Hayet et un d6pute
de la chambre de commerce de Marseille s'y rendirent
et ils arriverent a un accord. Hayet 6tait retourn6 en
France d'oit il devait ramener les Alg6riens. Les sept
Turcs en question restaient detenus a Marseille et on
crut qu'on pouvait leur faire faire' deux ou trois
voyages sur les galeres, ce qui tait un moyen pour
eux de gagner leur pain. Les plaintes qu'ils enecrivaient a Alger y excitaient des col9res que-Jean Le
Vacher avait beaucbup de peine a calmer. Aussi,
comme Dutault le rappelait plus tard au ministre de la
Marine, a ce bon Pere 6crivait continuellement en
France a pour faire connaitre la gravit- de la situation et supplier d'envoyer les sept Turcs sans tarder.
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Le 6 septembre 1681, on &tait d&cide B Alger A
d6clarer la guerre; le consul obtint un sursis de deux
mois.
Les deux mois n'6taient pas 6coules et, le 17 octobre,
les Alg6riens avaient &crita la Cour une lettre assez
conciliante, lorsque, le lendemain 18, Jean Le Vacher
fnt appelk au Divan. II va dire aux &chevins de Marseille ce qui s'y passa :
c D'Alger,ce 18 octobre 1681.

a MESSIEURS,
c Je joins la pr6sente a celle que je me suis donn6
I'honneur de vous 6crire par cette mnme commodit6,
pour vous aviser que les Puissances de ce pays ont, ce
matin, fait assembler le Divan extraordinairement,
jy ayant convoqui, outre les personnes qui s'y trouvent
ordinairement, tous les Reis ou Capitaines des vais-

seaux corsaires, les officiers et janissaires, m'ayant
fait aussi appeler, oui il a fallu me porter, A cause de
mes indispositions qui ne me permettent pas de cheminer. Les susdites Puissances ayant repr6sent6 de
nouvelles plaintes que leur ont faites les Turcs et
les Maures de.ce pays qui sont en France i cause de
leur dithnement et de ce que, depuis qu'il a plu au
roi leur conceder la liberte, on les a contraints de

faire trois voyages a la galore, le Divan .'ayant
entendu a, avec les susdites Puissances, d'un mutuel
consentement, rtsolu la rupture de la paix avec la
France; I'ont tons acclam&e et proclamee d'une mame
voix en ma pr6sence, ce que je n'ai pn empecher,
quelque instance que je leur aie faite, leur repr6sentant de ne vouloir rien precipiter, pour ne pas s'attirer
1indignation d'un - puissant roi comme 6tait notre
invincible monarque, lequel avait bien voulu jusqu'a
present les honorer de son amitie; outre que j'espirais

que dans penu-de temps leurs Turcs et Maures leur
seraient envoyes, lesquels etaient possible prcsentement rembarques pour repasser. J'ai agi suivant 1'avis
qu'il vous a plu, Messieurs, me donner par votre
derniere lettre, A quoi ils n'ont voulu aucunement
dif6rer, ayant persist6 a me dire que la paix 6tait de
ce moment rompue de leur, part avec la France, et
que j'en avisasse; et que, nonobstant cette rupture,
tous les batiments marchands frangais qui voudraient
venir n6gocier en ce pays y seraient toujours les bien
recus, et que quand il plaira au roi de m'envoyer
l'ordre de repasser en France, ils me le permettront
sans difficult4.
(t Je donne avis de tout ce que dessus a Mgr le
marquis de Seignelay, par laIlettre ci-jointe qu'il vous
plaira lui envoyer en diligence, et le supplier, comme
je fais, d'en informer le roi, et obtenir de Sa Majeste
les ordres n6cessaires pour l'armement de quelques
vaisseaux pour courir sur les pirates, et emp&cher le
mal qu'ils peuvent causer au commerce de France et
aux Francais qu'ils peuvent a l'avenir rencontrer a la
mer. Ils arment pr6sentement-tous les vaisseaux qui
sont au port pour les aller chercher.
u Je ne doute pas, Messieurs, que, la pr6sente
revue, vous n'avisiez de cette- rupture de paix en tous
les lieux, et notamment tous les commandants des
batiments marchands qui sortiront dor&navant de
Marseille et autres lieux de la Provence, A ce que, en
6tant avertis, ils se tiennent sur leurs gardes.
a La lettre des Puissances de ce pays que je vous
avais adress6e par cette prisente commoditt, jointe A
une que je me suis donn6 I'honneur d'6crire a Mgr le
marquis de Seignelay, ne servent pr6sentement I'une
et l'autre de rien, a cause de la rupture de la paix
intervenue depuis. Neanmoins, si vous trouvez bon
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d'envoyer le paquet a Mgr de Seignelay, avec la lettre
ci-jointe, vous 1'enverrez.

a Je suis tres cordialement, en l'amour de NotreSeigneur et de sa tres sainte Mere, Messieurs, votre
tres humble et tres obiissant'serviteur,
jJean LE VACHER, vicaire apostolique.,
(Chambre de commerce de Marseille, A. A. Article 467.)

Cette rupture pourrait tqonner dans les circonstances
o~ elle se produisit. Elle fut l'oeuvre de Baba Hassan,
le maitre tout-puissant d'Alger, qui, ayant besoin
d'argent pour le siege d'Oran qu'il poursuivait, se
laissa gagner par l'or du juif Jacob de Paz, un personnage d'ailleurs actif ethabile. Les Juifs avaient inter&t
a la guerre. Ils achetaient a vil prix en Barbarie les
prises qui en provenaient pour aller les revendre en
Europe.
(A suivre.)

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

MANUEL DES ENFANTS DE MARIE, a I'usage des associations itablies chez les Filles de la Charite. (Nouvelle
idition, r926.)

Lettre-priface de M. FRANCOIS VERDIER, -Supirieur
giniral des pritres de la Mission et des Filles de la
Chariti, Directeur genxral des Enfants de Marie, A
M. EDMOND CRAPEZ, pritre dr :a Mission.
MONSIEUR EI 'BIEN C

CONFRtRE,

a grdce de Notre-Seigneur soit - e vous pour jamais!
La derniire 6dition du ManAei ,is Enfawts de Marie

-- 798 itant 6puisee, vous avez la charitable pens6e d'es
preparer une nouvelle. De cette pensee, je vous
remercie au nom des nombreuses associees repandues
dans le monde. Vous ne comptez pas moins de cent
cinquante mille de ces associbes et vous estimez &
deux mille cent vingt-deux le nombre des associations
qui les groupent. Ceci pour relever 1'importance du
remerciement que je vous adresse, au nom des deux
milliers d'associbes.
Votre pens6e est-charitable, puisque vous preparez
aux nouvelles generations qui, aux receptions des
diverses fetes mariales, viendront combler les vides
que la mort ot le choix d'une autre vocation font, au
cours des ann6es, dans les rangs des associees, Ie
pr6cieux petit livre qui sera consign6 A chaque recipiendaire, avec les traditionnelles paroles: u Recevez,
ma chore enfant, ce livre ou sont renfermis les riglements et les pieuses pratiques de 1'association et
soyez toujours fid~le a les bien accomplir. o
Ce livre sera pour elles, nouvelles arrivees et nouvelles recues, le liere de leurs priires, le livre des
lumiires et des conseils dont elles ont besoin pour
leur situation presente comme pour celle de leur avenir,
le livre de perfectionnement spirituel par 1'ascension
clans la piete, ses sources et ses effets; le livre qui
sagement r6glera, sanctifiera leur vie de chaque jour,
aux diverses 6poques de 1'ann6e chr6tienne; le livre
des souvenirs qu'elles aimeront a rappeler plus tardI
le livre qu'on a facilement en main et qu'on pentt
consulter A tout instant, leur Manuel, en un mot, et ceS
mot explique bien la chose. Soyez remerci6 de letr
avoir pr6pare et 6dit6 ce livre si utile.
A la charitC, qui vous a inspire la r6edition pr&sente, vous avez joint une sage intelligence, et de celk
encore il convient que vous soyez remerci6. Vous aveo
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pens6 qu'une r66dition, meme d'un livre excellent, ne
devait pas toujours etre n6cessairement la reproduction mat6rielle pure et simple de l'1dition priecdente,
surtout quand ce livre est destin6, et c'est le cas, i
aider et 6clairer les ames, selon la diversit6 des
circonstances et des temps.
Sagement vous conservez ce qui fait et doit faire
le fonds invariable du Manuel, parce que ce fonds
contient et exprime, avec la plenitude de la v6rit6, ce
qui constitue la nature de l'Association des Enfants
de Marie, ses reglements fondamentaux et son organisation d6finitive. Cela nous vient du premier directeur
et ligislateur de 1'Association, du v6narable et saint
M. Aladel qui 6crivait, si l'on peut dire, sous la dict6e
de la confidente de Marie, c'est-a-dire de la seur
Catherine Labour6.
SNon moins sagement, vous conservez certaines mises
au point, adaptations ou 6claircissements qui fgurent
dans les editions subs4quentes A celles faites par
M. Aladel lui-meme, c'est--dire aux trois premieres
iditions.
Mais, non moins que sage, votre 6dition, pratiquement intelligente, offrira aux Enfants de Marie une
methode, de nos jours fort appr6ciie, d'assister avec
profit pour leur piite aux offices religieux de leur
paroisse. Puisse-t-elle avoir aussi cet autre heureux
risultat de les attacher toujours'plus fortement a Ja
vie paroissiale! Elles doivent, en cela comme en tout,.
&treles meilleurs modules parce qu'elles sontetdoivent
rester toujours les meilleures paroissiennes.
Vous insistez, et avec raison, sur l'apostolat qui est
devolu aux Enfants de Marie, etant donan les necessit6s spirituelles des temps presents. Ap6tres,.
lles 1'ont toujours 6t6, parce qu'elles devaient i'ktre;.
mais I'apostolat qui leur 6tait recommandd et qui
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paraissait leur etre seul possible 6tait I'apostolat au
sein de la famille, pros des proches et des amis, tres
limit6 en somme. Sans negliger, bien entendu, cette
premiere, ancienne et d'ailleurs toute naturelle maniere
d'apostolat, vous leur sugg6rez l'dde et les moyens
d'un Satre mode d'apostolat, a plus grand rayon, plus
compr6hensif et plus actif, en parfait rapport avec la
ginerosit6 de leur age et 1'ardeur de leur zele.
II n'est pas jusqu'I la pr6sentation mat6rielle du
Maxuel oh vous n'ayez apport6 quelque heureuse nouveaut6. De nos jours, on aime que le bon livre soit
aussi un beau livre. Faut-il s'en plaindre? En tout cas,
vous avez d6sir6 et r6alis6 votre d6sir que le Manuel
se presentit bien, car il se pr6sente bien.
Tout ceci m'amene I vous redire mon remerciement,
tant en mon nom qu'au nom de toutes celles a qui
s'adresse et i qui parviendra le Manuel, nouvelle
edition.
Je le b6nis de tout mon cceur et au nom de saint
Vincent. Que la Vierge Marie Immacul&e l'agr6e et
-ui obtienne, par la grice de Dieu, de r6aliser son but
et sa raison d'etre. Que ce Manuel soit une aide aux
Enfants de Marie pour mieux connaitre, comprendre
et aimer leur Association; qu'il les aide & devenir les
parfaites imitatrices de Marie, comme elles en sont les
enfants; qu'il les aide, A cet effet, i mieux acquerir
lesvertus qu'elles ont promis de pratiquer, a I'imitation
de leur sainte et immacul&e Mere, c'est-A-dire sa
puret6 angl6ique, son humilit6 profonde, sa parfaite
ob6issance et son incomparable charit6.
L'annee qui commence aujourd'hui -raminera le
cinquantibme anniversaire de la pr6cieuse mort de
soeur Catherine Labour6, rappel6e a Dieu le 31 d6cembre 1876.~Cet anniversaire m'est une- occasion
favorable pour recomipander A toutes les Enfants de
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Marie la cause de cette venirable servante de Dieu,
confidente de Marie. Je leur demande done de prier
beaucoup et avec grande ferveur pour que Dieu manifeste la saintet6 de celle qui fut la privil6gi6e de
1'Immaculee Mhre de nos associees. Fassent leurs
ardentes prieres qu'au jour deji prochain du centenaire des apparitions,et par suite de la naissance de
l'Association des Enfants de Marie, nous puissions
invoquer et louer, chanter et prier la Venerable soeur
Catherine, devenue, en vertu de l'autorit6 supreme de
l'Eglise, la bienheureuse Catherine Labourk.
Et maintenant, aprbs avoir remercie, je vous b6nis,
Monsieur et cher Confrere, comme aussi je b6nis
toutes les associations du monde entier, me disant
dans les saints Coeurs de Jesus et de Marie, de'vous:
comme de toutes les associees,
Le tout d6voui serviteur,
F. VERDIER,
i. p. d. 1. M., Sup. gen.
Paris, le i1 janvier 1926.
M. Baeteman nous prie d'annoncer dans les Annales
les deux livres suivants qui vont paraitre A l'occasion
de la beatification de notre martyr abyssin :

1° VERS LA LUMIARE. - Abba GkŽbrk-Michail,pr&tre
de la Mission, martyris6 en Abyssinie, par M. COULBEAUX, pretre de la Mission. Grand in-8 de 362 pages,
avec 4 chromos et 6 planches hors texte. Prix : 12 fr. 50o;
2° Abba Gh~brl-Michail, pretre de la Mission, martyrise en Abyssinie, par M. J. BAETEMAN. Plaquette
de 48 pages. I fr. 5o.
A I'occasion de la Beatification, 1'on a fait imprimer
quatre images en couleurs, repr6sentant :
I" Le bienheureux A. G.-Michael (portrait);
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2* Le bienheureux A. G.-Michael, avec sa cangue,
en prison;
3" Le bienheureux A. G.-Michael suivant, enchaine,
les troupes de Theodoros;
4" Le bienheureux A. G.-Michael mourant, enchaink.
L'exemplaire: o fr. 25; la douzaine : 2 fr. 5o.
Le tout, en vente : Procure des Lazaristes, 95, rue
de Sevres.

SUPPLEMENT

Au moment oh s'achive Pimpression de ce numiro des
Annales,nous apprenons que nos deux confreres, MM. FranCois et Gruyer, seront biatifis le. 17 octobre. Naus donnons
k cette occasion une petite notice des futurs bienheureux,
due a la plume de M. Coste.

LOUIS-JOSEPH
I. -

FRANCOIS

Le pritre de la Mission

Louis-Joseph Francois naquit, le 3 fivrier 1751, i.
Busigny, commune du departement du Nord, d'une
famille de cultivateurs. Joseph Francois, son pare, et
Anne Legrand, sa mare, lui inspirerent, d4s.l'enfance,
des sentiments d'une tendre pi&t6, jointe I une foi
profonde. A la fin de ses 6tudes classiqoes, qu'il fit
an collge de Cateau-Cambresis, sous la direction
des Peres jesuites, il sc sentit attire vers la famille
spirituelle de saint Vincent de Paul.
1 n'avait que quinze ans et demi.quand il entra aa.
s6minaire interne de Saint-Lazare, le 4 octobre 1766.
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Son temps de probation termine, it attendit te 4 fCvrier 1769, lendemain da jour oji it achevait ses dixBait ans, pour prononcer les quatre vceux en usage
dans la Compagnie.
II fut toujours de ceux qui savent gofter les charmes
de la vie de communaute. Ses lettres, pleines du bonheur qu'il 6prouvait, iveillerent dans le coeur de ses
frtres et d. ses sceurs un sentiment de noble 6mulation. Jean-Baptiste vint le premier; il fut recu dans Ia
Congregation de la Mission le 25 aout 17721. Le
..15 juin 1775, Marie-Louise itait admise chez les Filles
de la Charit6. Le 26 mai 1779, Jean-Jacques Francois
entrait, a son tour, an siminaire interne 2 .
- Louis-Joseph n'itait plus & Saint-Lazare quand
Jean-Jacques s'y pr6senta. Ses supirieurs lui avaient
confi une chaire dans un grand s6minaire. Le jeune
professeur profitait du pen de temps que ses classes
lui laissaient pour s'adonner an ministere de la predication. a M. Francois, 4crira plus tard M. Boullangier 3, avait montr6 dans ses jeunes ann6es une grande:
ardeur et des talents rares pour la vraie eloquence. w
Ses succes le signalrent- I'attention de M. Jacquier, Sup6rieor geniral, qui lui donna, le i3 octobre.
1781, la direction du grand seminaire de Troyes.
Le nouveau sup6rieur n'avait que trente ans; mais,
pour qui sait voir et comprendre, la jeunesse n'exclut
pas l'experience. M. Francois justifia pleinement la
confiance que ses superieurs avaient mise en lui, trop
r. Jean-Baptiste Francois 6tait n6 le 3 janvier 1753.
2.Jean-Jacques Frangois, 6 le 25 mai 176o, falsait partie do sAmiaire Saint-Simon, i Metz, au moment oh le gouerememcnt r~voiutioanaire ferma les 6tablissements religieux.
3. Relation de M. Boullangier, pzrtre de la Mission, 6crite i Londres
en 1791 on 1792, & la demande de M. Barruel, longtemps co•servie

chez les J6uites de l rue ds Potes et publi6e &Rome ea g915, dana lPosiiosuper imtroduadiue Cacus, Sumnwmium ex offOio, p. 167 et wSiv,
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pleinement peut-etre a son gre, car on l'arracha bientbt
i un 6veque et a un diocese auxquels il s'itait attach;,
pour 1'blever aux plus hautes fonctions de la Compagnie.
M. Francois Bourgeat, alors-secr6taire g6ndral,
comprit, apris 1'Assembl6e g6nerale de juillet 1786,
que son age et ses infirmit6s ne lui permettaient pas
de remplir convenablement ses fonctions. Sa d6mission fut accept6e et son emploi offert A M. Francois'.
Le jeune secretaire general occupa dignement ce
poste eIeve. C'etait desormais un personnage en vue.
Comme on le savait bon pr6dicateur, il fut recherche
par des auditoires d'elite. La maison de Saint-Cyr,
fond6e en 1686 par Mme de Maintenon pour l'education de deux cent cinquante jeunesfilles pauvres et
nobles, s'appretait a c616brer par an triduum solennel
le centenaire de sa fondation. Les religieuses de
Saint-Louis, qui dirigeaient I'6tablissement, inviterent
trois orateurs de talent. M. Francois parla le second
jour. 11 fit avec beaucoup. de dilicatesse l'loge de
Mme de Maintenon et de son oeuvre et ne minagea
pas les conseils pratiques a ses jeunes auditrices. Les
d6sordres de la Cour de Louis XV 6taient encore presents a toutes les m6moires. M. Francois en traca un
tableau saisissant et courageux pour montrer &quelles
consequences funestes peut conduire le libertinage.
c Quand il n'y a plus ni principes ni regles fixes,
s'6cria-t-il, la corruption assiege les tr6nes pour trafiqu'er ayec les souverains du sang des peuples; la
justice ne connait plus de droits que ceux de la seduction; les armies fr6missantes voient leurs chefs, coaronnis de victoires, condamn6s i l'oubli et le caprice
i. M.' Frangois fut nomme secretaire g6enral entre le 05 juillet et ie
ier octobie 1786.

-- 8o5 d'une femme mettre A la tete des hommes sans experience, des 'guides insensis,,plus redoutables, pour,
leurs legions, que le fer ennemi. 'Pour satisfaire les
goilts d'une PhrynP1 , qui, dans de meilleurs temps,
n'efit connu que l'ignominie, on verra le genie de
l'imp6t A ses ordres accabler les provinces, fouler les
peuples, eteindre la source des g6enrations et acc&l6rer la ruine des ]tats. Les dignit6s du sanctuaire
deviendront le prix de 'or ou le fruit de l'intrigue; la.
libert6 du ministre 6vangelique sera enchainte; H6rodias demandera la tate de Jean-Baptiste et elle lui
sera accordbe; 1'tloquence sacree ne sera plus qu'un
trafic scandaleux entre l'adulation et le credit; l'orateur courageux n'aura plus que l'exil A attendre; et la
sainte voix de la verit6, seule ressource des princes et

des peuples dans des jours si affreux, n'osera-plus se
faire entendre. i-

Voila comment parlait M. Francois, dix ans aprfs
la mort de Louis XV, devant un auditoire o6 se
voyaient peut-&tre des personnes qui avaient souill6,
par leur conduite scandalguse, Ia Cour du roi defunt.
Le discours fut imprim6 et dedi6 par son auteur &
M. de Lubersac, 6veque de Chartres, dont le diocese
s'etendait jusqu'a Saint-Cyr.2
La r6putation grandissante de M. Francois se
r6pandit dans les dioceses. II 6tait intimement li6 &
M. de Barral, 6evque de Troyes, et a M. de Lubersac,
qui lui donna le tigre de vicaire g6n6rat. II fut un des
x. Phryni, femme de moeurs 16gIres et courtisane celibre, nrs k
Thespie (Gr&ce).. Elle vivait vers l'annie 33o avant Jesus-Christ.
Saint-Cyr, le
a. ltoge de Madame de Maintenon. Discours prononc4
tecond jour de la fete seculaire, en 1786, par M. Frxnaois, pritre de la
8
-Mission. Paris, 1787, in- , 78 pages. Dans I'approbation place i Is fin
de son Oraison funabre de Louise-Marie de France, nous lisons, au
sujet de M. Franaois, qu'il etait a dejk connu par l'Anne centenaire de
Madame de Maintenn, dont le public a paru satisfait Y.

-- 8o6 pridicateurs les plus recherch6s de son temps pour
les retraites ecclisiastiques. Les eveques ne le laissaient repartir qu'apr&s avoir obtenu de lui la promesse qu'il reviendrait rendre le meme service a ler
clergY.
A Saint-Lazare m8me, M. Franuois avait souvent
l'occasion de parler en public, surtout devant les
membres de la Conference des mardis, qui accouraient
.plus nombreux les jours o .ildevait prendre la
parole.
11 n'y a donc pas lieu de s'6tonner qu'on ait encore
songe a M. Franqois pour proaoncer, le 25 avril 1788,
I'oraisoa fundbre de Mme Louise de France, cette
angelique fille de Louis XV qai, apres avoir expie
dans le Carmel de Saint-Denis, sous le nom de MarieThbrbse de Saint-Augustin, par use vie toute de
puret6 et de mortification, les desordres de son pre,
6tait morte en odeur de saintet6 Ie 23 dCcembre 1787.
11 n'y cut qu'une voix pour louer 1'orateur. M. Fraaqois publia son discours en I'accompagnant de notes
explicatives', et, comme sesecherches lui avaient mis
en main des materiaux abondants, il congat le dessein de donner plus tard au public des m6moires sur
la vie de la pieuse Carmelite que la France venait de
perdre.
Lorsque M. Francois prononcait cette oraison
fawnbre, la Congregation de la Mission n'avait plus
de Superieur g6nAral. M. Jacquier &taitmort le 6 novembre 1787 et I'Assembl6e chargee de lui donner un
successeur 6tait convoqu6e. M. Cayla de la Garde fat
K. Oiraism f/mre de his iauwe, irhs piadsswe, tris exarlluenieprinra
Laiw-lfarie de Frawre, rekiesate cawmie souA&i -o de Thrse t , fra*mie daess ?Pgw de Caruites de A rme de GreSint-Asg•s•tig
,s€e, Ze
avril z788, par M. Fiagois, prtre de &lMision. (PAi 's
Mrigot, 1788, in-, 95 page.)
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lu le 2 juin 1788, au premier tour de scrutin. Quelques jours apres mourait au s6minaire de Saint-Firmin
le supirieur de cette maison, M. Cousin.
Cet 6tablissement, un des plus importants de la Congr6gation, reconstruit et consid6tablement agrandi a
la suite d'une decision de I'Assembl&e generale tenue
en 1774, n'itait autre que I'ancien college des BonsEnfants, oi la Compagnie avait pris naissance. Dans
I'intret de Saint-Firmin, M. Cayla consentit a se
priver du pricieux concours que lui apportait, pour
l'administration de la Compagnie, son secr6taire
general.
Au seminaire, dont on lui confia la direction,
M. Francois trouva trois collaborateurs : ]tienne de
Langres (34 ans), Joseph-Mansuet Boullangier, procureur (31 ans), et Jean-Louis Desessement, professeuar
(36 ans), qui eat son changement le 14 novembre 1790
et ne fut pas remplace dans ses fonctions. II y avait
encore trois freres coadjuteurs. La d6pense, la lingerie
et la sacristie itaient'confiees au frere Louis Danois;
la cuisine, au frere Pierre-Joseph Le Roy; le frire
Jean-Baptiste Ducroux etait probablement cliarge de la
propretV .
Les seminaristes 6taient nombreux. La maison recevait d'autres pensionnaires, mEme laiques. L'un d'eux,
Jean-Antoine-Joseph de Villette, proche parent de
I'ancien sup6rieur, chevalier de Saint-Louis, ancien
capitaine du r6giment du Barrois, donnait un tel
exemple de vertu qu'on l'appelait a le saint de la
maison' M.
i. Arch. nat., S. 685o.
a. M. Emile Villette, ancien Superieur giniral de la Congr6gation de
la Mission, a crit la vie de ce saint homme dans une brochure intit.u
le : Un enfat di Coaeat swiel et martyr, Jean-AISoine.-Joseh de Vili de la relaigion a sh•niaire de Seaixt-Firsin; a
lete, msssacri em
Paris, le 3 se1feenre &79a. Paris, zgo3.
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Un pretre de la maison de Lyon, Philippe-Bernard
Adam, venu a Paris pour ses affaires personnelles en
juillet 1789, resta jusqu'en 1792 I'h6te de M. Francois.
Peut-&tre eut-il quelque emploi dans le s6minaire;
mais c'est peu probable.
M. Frangois prenait la direction de Saint-Firmin i
un moment difficile. Les esprits perspicaces croyaient
apercevoir les signes avant-coureurs des graves d6sordres qui devaient rivolutionner la France pendant les
dernieres annies du dix-huitieme siicle.
Le 13 juillet 1789, alors que Saint-Lazare 6tait
envahi, pillA, saccag6 pendant une journ6e entibre, le
superieur de Saint Firmin fut heureux de donner
l'hospitalit6 chez lui, jusqu'au lendemain, au Sup&rieur
g6neral, A deux de ses assistants et A quelques 6tudiants.
L'Assemble Constituante allait bient6t suivre
I'exemple de la populace en pillant, mais sous le convert de la loi, non plus seulement une maison religieuse,
mais tons les biens eccl6siastiques sans exception. La
discussion, ouverte leIo octobre, fut close, le 2 no-:
vembre, par le vote d'une loi qui mettait tons les biens
ecclesiastiques A la disposition de la nation, A la
charge, pour l'ltat, de pourvoir d'une maniere convenable aux frais du culte, A I'entretien de ses ministres
et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et
d'aprbsles'instructions des provinces. M. Cayla, Superieur g6neral et membre de I'Assemblee, prit la
parolepour soutenir les droits de Fl'glise. M. Francois
les d6fendit A son tour dans un opuscule intitule:
Opinion sur les biens ecclsiastiquest.
Cet opuscule est attribu6 k M. Frangois par d'Auribeau (AMnoires
C.
pour seroir d rthsloire de la persicution franaise, t. I, p. 75), la Biographie universelle, t. LXIV, p. 438, et Guillon (Moaryrs.de la joi, 4 vol.
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La 19 i de spoliation votee, 1'Assembl6e Constituante
songea aux moyens de la faire executer. Une autre loi,
du 12 novembre 1789, obligea tous les benificiers
eccl6siastiques et sup6rieurs d'6tablissements a faire
une declaration d6taillee de leurs biens meubles et
immeubles et des charges dont ces biens 6taient grev6s.
M. Francois s'ex6cuta le 27 f6vrier 1790. Son rapport,
depos6 d'abord au greffe de la Commune de Paris, a
6te verse depuis aux Archives nationales'.
Nous y voyons que la situation financiere du seminaire etait loin d'etre brillante. Avant 1763, SaintFirmin recevait sa part des biens affect6s
I'instruction publique et disposait de quelques bourses. Tout
cela supprim6, il fallut vivre avec les 172 livres que
donnait, chaque ann6e, le clerg6 de France, les 7000
livres que rapportaient les loyers de quelques maisons
d6pendantes de Saint-Firmin et les pensions que l'on
demandait aux 61lves et aux h6tes du s6minaire 2.
II y aurait eu li'de quoi couvrir les charges ordinaires de l'6tablissement-; mais aux charges ordinaires
s'ajoutaient les dettes, et ces dettes 6taient lourdes.
M. Cousin avait emprunt6 40000 livres, qui n'6taient
pas encore remboursees; on devait, de plus, 18ooo
livres i des fournisseurs et entrepreneurs de travaux
divers 3. Les factures restaient en souffrance et les
cr6anciers r6clamaient. Le pauvre procureur se tirait
d'affaire comme il pouvait. II demandait . ses fournisseurs de prendre patience et quand ceux-ci,.las d'attendre, menataient de recourir aux tribunaux, il signait
in-z2, Paris, i82, t IJI, p. x23). Sur les 6crits de M. Frangois en ge•ral, voir la plaquette de M. Amile Vilette : Les (Euvres de M. Franfois,
s. I. n. d.
I. Arch. nat., S. 685o.
2. D&claration de M. Frangois au directoire du departement, du
12 aobt 1791. (Arch. nat., S. 685o).

3. Arch. nat., S. 685o-
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des billets & ordre payables en plusieurs termes pea,
espaces. Malgr4 ses efforts et ceux de M. Francois, it
ne put 6viter les procis. La boulang-re et 1'epicibre
porterent plainte an Chitelet et les debiteurs furent
mis en demeure de ne pas differer plus longtemps 1 .
Sans les liberalit6s de Saint-Lazare et des autres maisons de la Congregation, Saint-Firmin auraitdu fermer
ses portes.
II. -

Le difenseur de P'glise

La Revolution pr6parait &M. Francois des embarras
autrement graves que les embarras financiers. Le 12
juillet 1790 fat vot6e la Constitution civile du clerg6,
qui bouleversait l'organisation eccl6siastique en France
dans ce qu'elle avait de plus important, le choix des
pasteurs. Aux termes de la Constitution, les membres
du clerg6 exercant un emploi public etaient tenus de
pr8ter serment a de veiller avec soin sur les fid&les qui
leur 6taient confi6s, d'etre fideles a la nation, a la loi
et au roi et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution d6cr6tie par I'Assemblbe nationaleet acceptee
par le roi 2 ' .
L'Assembl6e.diclara, le 27 novembre, que les serments seraient exiges dans la huitaine du jour ot sa
decision aurait rev6tu, par I'approbation royale, force
de loi, sons peine de revocation immEdiate, et que toute
violation de la parole donne- entrainerait la privation
du traitement, de 1'emploi et des droits de citoyen
actif.
Le faible Louis XVI sanctionna, le 26 d6cembre,
le vote du 27 novembre. La persecution religieuse
allait entrer,dans une phase nouvelle.
i. Arch. nat., H. 2554 et 3288.
a. Constitution civile du clerg6, titre II, art. ai et a.
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Les membres de 1'Assec4lee Constituante qui appartenaient au clerg6 furent appelhs les premiers, le 4
janvier 1791, I pr&ter le serment constitutionnel. Le
dimanche suivant 9, le clerg6 de Paris avait a remplir
la mme. formalit6. Les hauts dignitaires da diocese
et les ecclesiastiques attaches aux s6minaires, aux colMlges, aux h6pitaux et a l'arm6e furent convoquhs A
Notre-Damie par ordre de la municipalit6. Les cures et
les vicaires devaient preter serment dans leurs paroisses respectives. Le parti des abstentionnistes fut plus
nombreux que celui des asserments. On ne compta
pas un seul jureur aSaiat-Firmin'. M. Francois nous
dit lui-meme, dans un kcrit qu'il donna au public, les
motifs de sa conduite: v Jurer sans voir clairement la
verite et la justice dans i'objet de mon serment, c'tait
m'exposer t jurer de maintenir 1'erreur et I'iniquit.L
Mon serment etait au moins t6meraire et la religion
m'apprend que tout serment t6meraire est un crime. P
M. Francois avait toujours pense qu'il ne fallait pas
pr&ter le serment, bien qu'il efit au d6but des doutes
sur le sens que comportait la formule. Le donte fit bien
vite place au soupqon. Le ton imp6rieux et menagant
avec lequel le serment etait prescrit, respece de violence avec laquelle ilttait extorque, le d6pouillement
et la pers6cution qui devaient atteindre les pretres
insermentes le mirent en defiance. Quand il vit la
presque unanimite des 6veques prendre parti contre le
serment et la Sorbonne donner son adh6sion,ilcomprit
i. Le serment me fat pas demandn az pr&tres de ]amaisonde SaintLazare.(Voir Picot, jMYiires ftoi serir tkisire ecc~siaiiue jeMdMaa
le dix-huitie sicle, t. VI, p. 65; lettre du Directoire du dipartement
au ministre de 'Intbtieur, du zo mars 179a, Arch. Nat., S 6590.) Le
Tableau comparatif exact et inr rtiualcesatat les mors des acdciadiiqges
tr&Il seret cviqu le diwmckes d
de la vill de Paris qui at
de
16 janvier 179 et de ceCux gi me lat fa pt ft range ies pirs
Saint-Lazare parmi les naojareur%.
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plus clairement que l'Assecrbl6e Constituante voulait
entrainer le clerg6 dans un schisme.- II approfondit la
question, examina les raisons pour et contre et cornmuniqua an public, au mois de juin 1791, les risultats
de son enquAte.
Telle fut I'origine de Mon apologie ', qui eut un grand
et lIgitime succis. Apres avoir montr6 en termes saisissants que l'Assembl6e nationale n'avait pas le droit
de modifier les limites des dioceses, de destituer les
6veques, de transmettre la juridiction, 'dechoisir les
pasteurs an m6pris du pouvoir que Dieu a donn6 au
Pape sur son Iglise, et de supprimer les vceux de religion, il dbveloppe la formule du serment, mettant a nu

tout ce qu'elle contient d'impie et de sacrilege: M
Moi,
cu'r, pretre ou eveque, je jure de maintenir de tout
mon pouvoir la Constitution civile dn clerg6. Je jure
de maintenir une Constitution qui ne me presente que
des nouveaut6s dangereuses, des usurpations crimiielles et des attentats sacrileges; une Constitution qui,
a la place de l'Iglise qu'elle depouille de ses droits
les plus sacr6s, substitue une assembl&e profane et
seculiere; de reconnaitre dans cette Assemblee une
puissance que Jesus-Christ ne lui a point donn6e et
qu'elle s'attribue contre la disposition de J6sus-Christ
et des ap6tres. Je jure de maintenir de tout mon pouvoir des d6crets erron6s, contraires a lafoi et scanda-.
leux, des d6crets contraires a la d6finition des Peres
et des conciles; de ne reconnaitre dans le Pape qu'une
,primauttsans juridiction, dans l'1glise d'autre puissance de gouvernement que la puissance teinporelle,
d'autre mission que celle qui vieut des hommes, de
I Cet opuscule parut en 1791, entre Ie 14 etl e 3i janvier. D'une part,
la Defense de Aton aologie contre M. Henri Gr6goire, p. 35, le dit du
mois de janvier; d'autre part, I'allusion au discours prononc6 par Mirabeau Ie x4 janvier ne pernmet pas de le placer plus t6t.

-

813 -

maintenir le d6pouillement des 6glises, l'aneantissement des fondations, 1'abolition des vceux religieux;
de r6v6rer les intrus que Jesus-Christ repousse et que
l'Assemblee etablit et de rejeter les pasteurs canoniquement instituis. Je jure de maintenir de toutes mes
forces la destitution de tous les 6veques de France,
quoique prononc6e par une Assembl6e sans caractere
et contre toutes les rkgles; de regarder comme nulles
toutes les foactions qu'ils pr6tendent exercer et de ne
plus voir que des perturbateurs de l'ordre public dans
ces hommes que 1'esprit de Dieu a 6tablis pour gouverner l'glise de Jesus-Christ. Je jure enfin de maintenir de toutes mes forces une Constitution qui, des
ruines de l'Vglise fond6e par Jesus-Christ, fait sortir
une ]glise nouvelle qui n'a de fondement et d'appui
que dans l'opinion des hommes. »
II faudrait lire les pages admirables danslesquelles
M. Francois r6fute les objections des assermentes;
elles sont pleines d'entrain, de verve et d'esprit.
L'opuscule se termine sur ces mots : MVous ne jurez
done pas? Plut6t la mort. Mourir de faim est un mal,
mais il y a encore un plus grand malheur a vivre
apostat ou infidble a sa religion. » Nous verrons plus
loin que M. Francois eut le courage de pr6efrer la
mort au serment.
Mon apologie eut en quelques mois sept editions an
moins 1 . Dans les deux dernibres, M. Frangois eut
recours A un stratageme pour faire p6n6trer son opuscule dans les milieux ou il risquait de ne pas etre In.
II 1'intitula: Mon apologied'aprksleserment civique dans
le vraisens de la Constitutionet rev•tu de tous les motifs
I. Mon apologie est anonymc; son auteur nousest connu par M.Boullangier (Relation), d'Auribeau op. cit., p.LXXV), la Biographieuniverselle,
Barbier (Dictionnairedes aonymes, no s1068), Quirard (La France
lifttraire,t. III, p. 194). Barruel L'ardedithe dans sa Collection accid
liactifue, t. VIII, p. g6 et suiv.
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rdunis poi en justifier la prestation. A la scale lecture
de ce titre, il y avait 6videmment de quoi tenter les
assermenths en quete. d'arguments favorables a leur
cause.
Les partisans do serment ne pouvaient laisser sans
r6ponse un ecrit de cette nature. Un pretre qui se
disait patriote et ami sincere du clergA, lai opposa une
brochure insignifiante 1 , qui debute par ces mots:
a L'esprit de parti annonce beaucoup de confiance
dans l'6crit qui parait depuis quelques jours, intitul6

Mo apologie. *
Dans sa lettre pastorale de prise de possession
(24 mars 1791), I'abb6 Grigoire, 6veque intrus da
Loir-et-Cher, attaqua violemment la brochure de
M. Francois, a tissue, disait-il, de faux raisonnements
et d'injures ,, et alla jusqu'i mettre en doute la bonne
2
foi de son auteurL
M. Francois ne voulut pas lui laisser le dernier mot.
La difense de a Mon apologie * contre M. henri Grigoire, publiM pea aprcs le 4 avril 1791, eut elle-meme,
en pea de temps, jusqu'A sept 6ditions 3 .
Entre I'apparitionde Mox apoogie et de la Difense,
M. Francois avait publiC cinq aatres tracts.
A lavue du mo3vement de resistance qui !'itait fait
jour sur tons les points du territoire, I'Assemblie
Constituante avait tena, elle aussi, A faire l'apologie
de sa Constitution. Mirabeau composa un premier travail qui ne fat pas jug6 assez habile. Chassey en
proposa ua second, plus mod6r, qui fut acceptdx. Le prseruaif adressc aux fritres de bonme foi • ar s rtre fatriole,
4
sinc•re du -dergf, 179) an-, Pris, as pag.
fl'i
2. Dans sa lettre, I'abb6 Grdgoire reconnat que Mow apoogie etait
r6paadee & proeaion.
3. Pans, 179i is, , 4Spages. M. FrawaFi eat dem.i comme iteukr
de oet 6crit pem Boulangier, Qu61ard t i Biquemird-rsiaersd ..
L'autear pale d'un d6cret du 4 avril I79; IA brochure eat doac
posterieure.

-

815 -

L'Assembl6e ordonna qu'il en serait fait lecture dans
toutes les paroisses ( sans retardement, un jour de
dimanche, a l'issue de la messe paroissiale, par le
cur6 ou an vicaire et, i leur d6faut, par le maire ou le
premier officier municipal' >,.
II 6tait bon d'iclairer le peuple sur la valeur d'un
document qni devait recevoir une telle publicit&.
M. Francois prit la plume et donna I'Examen de FInstruction de IAssemblie nationale sur la Constitution du
clergi 2 . Chassey avait termin6 son Instruction par ces
mots : Fxanqais, vous connaissez maintenant les sentiments et les principes de vos repr6sentants; ne vous
laissez done plus 6garer par des assertions mensongeres. n Ce fut aussi la conclusion de M. Francois.
Les partisans du serment rieptaient partout que les
adversaires de la Constitution cr6aient dans l']glise
,de France un schisme ficheux et leurs paroles trouvaient echo chez beaucoup. M. Frangois, qui avait deij
montre l'inanite de cette accusation dansMon apologie,
en donna une refutation plus 6tendue dans une autre
plaquette qui portait pour titre: Reflexions surla craiute
du schisme par laquele ox essaye de jestifier la prestation
du serment civiques . K Cette objection qu'on fait tant
valoir, dit-il avec beaucoup de bon sens, se r6duit A
dire qu'il faut se rendre soi-meme coupable du
. D.cret du 11 janvier 1791.
2. Opuscule anonyme, attribu6 & M. Frangois par la Biographis
auiversele, Barbier (nO 6173) et Qu6rard (op. dil., t. II, p. 194). II eat
au moins trois iditions. M. Rouet (Notices bi'liograpigMerar la tiiiaiasde la CongrEgaionde la Mission, p. lx3) a cru & tort que Popuscule
edit6 par Barruel sons ce titre: Commentairesur Pinstrucionde IAssemscivile da ckerg (of. cit., t. X, p. l83)
ite atinat le sur Porganisati
etait celui dont nous parlons ii.
3. M. Frangois eat d6signe comme P'ateur de ceet opuscule par la
Biografie unsierelle et la Littairsre franuaise coemfowiuxime de
Louandre et Bourquelot. Barruel I'a 6dit dau sa collection (t. X,
p. aog). L'ecrit st post6rieur as 5 ffvrier 1791, jour ot fut vot6e une loi
interdisant la prdicatioa an clergi insermentd.
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schisme, de peur d'en faire naitre. , Et il d6veloppe
ce theme avec force.
Pour privenir les difficultes qu'allait rencontrer dans
les dioceses et les paroisses le remplacement des
ev&ques et des cures insermentts par des eveques et
des cures soumissionnaires, I'Assembl6e constituante
aurait bien voulu obtenir la demission volontaire des
.premiers. Dans ce but, elle vota une pension annuelle
aux 6veques et aux cures qui se retireraient d'euxmemes. M. Francois vit de suite le piege dans lequel
plusieurs membres du clerg6 6taient .prets a tomber et
il le signala dans Point de dimission. Encore ur mot
t
du serment
.
Les 6veques et les cures rest6s fid!les ne demissionnerent pas; ils attendirent de pied ferme leur revocation. L'Assemblie constituante fit aussit6t choix de
nouveaux &veques et les mit ' la tete des dioceses. Le
schisme 6tait consomm6. M. Francois crut l'occasion
favorable pour inviter les eccl6siastiques egarss a rentrer dans le droit chemin. II les conjura, dans un
6crit de vingt pages, II est encore temps2, de ne pas bri-;
ser les liens qui les unissaient &I'lglise catholique en
prf 6rant les pasteurs nompp6s par les assembl6es
politiques aux pasteurs choisis par le vicaire de J6susChrist lui-meme.
Contentons-nous de citer cette page proph6tique:
a Comptez sur la stabilit6 de votre place'et de votre
possession et croyez-vous en sfiret6 dans le poste que
vous occupez! Eh quoi! vous avez vu plus de cent
I. Paris, x79z, in-8, 43 pages.Boullangier, d'Auribeau, Guilion, Barbier et Quirard soat d'accord pour attribuer & M. Francois cet opuscule, que Barruel a ins6r6 danssa collection, t. VIII, p. 4q5 et suir. II
parut pen aprs le 8 fivrier et cut au moins deux iditions.
2. Paris, a. d. Brochure anonyme, composte par M. Frangois, d'aprb
Boullangier ct la Biographie universelle, ddige au moins quatre fois et
in.se6e dans la collection de Barruel, t. VIII, p. 36o.
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trente kveques et trente mille cures abattus d'un seul
trait de plume, pour ainsi dire, et vous compteriez
encore sur la solidit, de votre etat! Ah! cessez de
vous faire illusion. Vous aurez eu beau vous preter .
tout. Apres avoir passe du serment dans le schisme,
apres avoir fait tant de sacrifices et employe tant de
bassesses pour vous maintenir, ne vous imaginez pas
que l'on vous en tienne grand compte et n'esperez plus
remonter a votre ancienne independance. Au premier
sujet de mecontentement, la municipalit6 ou le district
vous dira : Vous etes a notre solde;' nous vous paierons tant que vous nous conviendrez; si vous cessez de
marcher dans le sens de la Revolution, si vous cessez

d'etre notre esclave et de porter notre joug. nous vous
renverrons.

n

Le moment viepdra, en effet, ou on les renverra, et
il n'etait pas loin.

.Le schisme n'avaitrecrut6 qu'un petit nombred'adh6rents parmi les pr&tres de la Congregation de la Mission. Malheureusement, deux hommes de valeur, 6gares par les sophismes on entraines par l'ambition,
eurent la faiblesse de preter le serment : c'etait Philbert, cur6 de Sedan; et Gratien, superieur du grand
s6minaire de Chartres, que M. Francois avait bien
connu. L'Assembl6e constituante en fit deux 6veques.
Gratien ayant pris la defense de la Constitution civile
du clerg6, M. FranCois le r6futa'.
i. II serait difficile de dire quel fut le titre exact de cet ouvrage.
Guillon attribue & M. Frangois Trois lerer sur la juridicion 4isropale
en rifutatiol de Gratien; la Biografkie uhiverselle, Trnis leres sur la
juridiction ,ifcopake.Rifutation de Gralien; Feller, Trois leres contre
Gratien; Boullangier, Rifutation d Garci ; d'Auribeau, Trois letiressr
la juridiction contre Grigoire. M. Emie Vil!ette a czm reconnaltre dans
les Obseroaions sur les icrils des noaueaux doleurs et e particulier sur
deux omwrages de M. Gratien (Paris, in-8, 3x pages) Ia premiere des
lettres de M. Franois contre Gratien. Cette hypothbse ne semble pta
soutenable. La Biografkie niverselle attribue ect icrit t Jabineau; d'ail-
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Une autre voix, plus autorisec, se fit bient6t
entendre, et, k plusieurs reprises: celle du Souverain
Pontife. Ce fut d'abord une lettre de blame au cardinal Lomtnie de Brienne, archeveque de Sens, qui avait
pr&t le serment; puls, le Io mars, le Bref Quod aliquantum, en riponse aux 6veques deput6s A I'AssemblWe nationale, qui lui avaient envoy6 I'Exposition des
principes; enfin, le 15 avril, le Bref Caritas, par lequel
il pr6venait tous les fiddles de France que la Constitution civile du clerg6 etait schismatique et meme hrb&
tique et sacrilege en plusieurs articles.
Plusieurs assermentes ouvrirent lesyeux a la verite;
la plupart s'obstinerent dans 1'erreur.
M. Camus combattit les deux Brefs du Pape dans
un 6crit t qui fut lui-m&me rOfut6 par plusieurs th6ologiens. A cette occasion, M. Francois publia, le
8 juin, sa Premikre lettre su les observations de M. Camus contre les deux Brels du Pape ,
M. Francois appr6ciait beaucoup I'Anisdote contre
3
le ischisme ou le penses-y bieg des catkoliques fraxfais ,
dont auteur 6tait Pierre-Gr6goire Labiche de Reignefort, docteur en Sorbonne. Pour mettre ce livre ' la
portie des fid&les, il en fit un abr6g6, qui parut sous
ce titre : Le peuple efian eclair ou Riponses courtes tt
claires aux objections communes des partisas de la religion constitutionnelle". M. Francois y expose et y r6fute
leurs, Guillon, Feller et les autres ateurs que nous venons de citer
seul titre.
ous
nous laissent entendre que les trois lettres furent r~unie sons
r dexrBrefs du Pape ea date ds io mars et d
I. Obarwtion
x3 ari 1791.x
2. In-8.32 pages. L'auteu de cette brochure Oaonyme s'attibue Ia
patenit4 de Mon apologie et de Is Difense.
3. L'Antideae eat de 1z79 et compte 154 pages, comme on pent s'en
amurer par Pexemplaire d6poc6 &la Bibl. nat. Ld 36io. Les Saiuerche
ries hitraires ne lui donaent que 3a pages et le datent, comme le Diciomaaire des anenymes, de 79a. II y a eu certainement confusion.
oditio :
4. Nous lisons, i l- suite de cc titre, deas Ia quatrimne
.quatri.me 6dition, revue et aagmenate par 'auteur de Mos acrpeel.
Le
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avec beaucoup d'esprit vingt-huit objections popalaires, dont voici quelques specimens:
Pourquoi tons les eccl6siastiques ne s'accordent-ils
pas a condamner l'crreur, si elle existe?'- La messe
des intrus et des jureurs n'est-elle pas aussi bonne que
celle des autres pr&tres? N'est-ce pas le m6me sacrifice? - Mais ce n'est pas le prktre que je prie quand
j'assiste au sacrifice de la messe; c'est Jesus-Christ.
SOr, le bon Dieu n'a pas jure. J'y vais d'ailleurs dans
la bonne foi. - Quoi ! plus de messe, plus de sacrements, plus de culte public I Comment nous soutenir
dans le bien atanit priv6s de ce secours? Nous serons
comme des protestants. - Mais qui instraira nos
enfants? - Pourquoi se dooner tant de mouvement?
Pourquoi tant parler et tant 6crire? Le mal est sans
remade.
Dans sa seconde 6dition, M. Francois prend la
peine d'exposer et de refuter cette objection : le ciel
semble favoriser la nouvelle religion; nous n'efmes
jamais de plus belles moissons.
L'Assembl6e legislative, qui prit la place de la
Constituante, multiplia les mesures vexatoires contre
le clerg6 rest fidele. Elle vota, .le 29 novembre, une
nouvelle formule de serment : * Je jure d'etre fidle a
la nation, & la loi et au roi et de maintenir de tout
mon pouvoir la Constitution du royaume dcr6t6e par
l'Assembl6e nationale constituante aux annies i789,
1790, 179I- )
Tout eccl6siastique qui ne pr6terait pas ce serment
itait d&clare suspect; il ne pouvait plus toucher ni
style est, de la premitre & Ia derniere page, ceCui de M. Fmrnois. Notons que 'aateur de l'Antidpte a fait ini-mome un extrait de son ourrage

-ous ce titre : Le femle enfm cairt or le Por et efCOntre de la-medle
religian. Dialogue familier entre us catMolifue e us r•cstiltiond.
(Paris, x792, in.8, 24 pages.)
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pension ni traitement sur le trisor public, et devait,
sous des peines graves, si, pour motif de sfret- ginurale, le Directoire du dipartement l'ordonnait, s'iloi-,
gner du lieu ofi il avait sa residence habituelle.
Louis XVI fit savoir a-1'Assemblte, le 19 decembre,
qu'il refusait de sanctionner ce projet de loi. M. FranCois sentit le besoin de dire tout haut qu'il approuvait:
I'acte royal. De 1l son Apologie du Veto 1 .
Presque tous les 6crits de M. Francois furent r66dites, quelques-uns jusqu'i sept fois, ou m6me davantage. II est probable que nous ne les connaissons pas
tous. II serait 6tonnant que, dans les huit premiers
mois de l'annee 1792, M. FranCois,si fecond jusque-li,
n'eft rien produit. On voit que M. Boullangier avait
raison de dire de M. FranCois qu'il fat e(un des plus
ardents et des meilleurs d6fenseurs de la religion
catholique, apostolique et romaine contre le serment
et contre les ecrits des partisans de ce serment ,.
III. -

Le martyr de la foi

Apres avoir pouss6 au refus du serment, M. Francois ne pouvait rester indifferent devant les privations
de ceux qui, pour avoir suivi ses conseils, avaient
sacrifi6 leur position. Ii recut dans son s6minaire, en
novembre 1791, le cure de Genevrieres (Haute-Marne),

Nicolas Colin, qui avait appartenu, de 1747 1 1770, ,
la Congregation de la Mission. Le 12 aout 1792, dixhuit ecclesiastiques, priv6s de leur emploi pour refus
de serment, se trouvaient reunis
Saint-Firmin 2 .
.

S. Afologie du Veto oppfo par le roi as dicre des 16 et o uovembr
swr le sement exigd des fritres (Paris, in-8, 55 pages). D'Auribeau, GuilIon, la Biographi unierselle et M. Boullangier attribuent cet opuscule
M.
*
Francois.
2. Relation de M. Boullangier.
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Nous connaissons la plupart des noms. C'etait, outre
Nicolas Colin, Jean-Charles Caron, cure de Coll6gien
(Seine-et-Marne), ancien pr&tre de la Mission (175o177o); Pierre Bonz6, cure de Massy (Seine-et-Oise);.
Pierre Brisse, chanoine et grand pinitencier de l'6glise
de Beauvais ; Jean-Pierre le Laisant et son frere Julien;
Jean-Joseph de la Veze, aum6nier de l'H6tel-Dieu;
Jacques Dufour, vicaire de Maisons-Alfort (Seine);
Marie-Francois Moufle, vicaire de Saint-Merry;
Jacques-L onard RabM, vicaire a l'h6pital des EnfantsTrouv6s; Georges-J6r6me Giroust, vicaire de Gennevilliers (Seine); Chevillard et Laforestier. Nicolas
Gaumer et Jean-Henri Gruyer, pretres de la Mission,
chasses tons deux de Versailles, s'6taient igalement
r6fugies a Saint-Firmin.
Lors du sectionnement de Paris en quarante-huit
quartiers, au mois de juillet 1790, Saint-Firminfut.
compris dans le territoire de la section dite du Jardin
des Plantes . M. Francois 6tait en excellents termes
avec les administratpurs. 1leur loua, pour la modique
somme de quatre cents Iivres, une aile et deux galeries. Le corps de garde s'installa dans une vaste piece
du rez-de-chaussbe, le comit6 civil occupa le second
et le comit6 militaire l'Ftage sup6rieur 2 .
Le comit& civil se composait de seize opmmissaires
nommis en assembl6e gi6nrale par les citoyens de
l'arrondissement qui prenaient la peine d'apporter
leurs suffrages. C'est a lui que revenait le soin d'ex6cuter les ordres de I'assemblhe, A laquelle, d'ailleurs
il avait l'habitude d'imposer ses d6cisions 3 .

1.Mortimer-Ternaux, Histoire de la Terreur, 7 vol. in-8, Paris, x86a.
1866, t. I, p. 33z.
2. Ptat du loal (3 fvrier z792); tiat des persorues compoal le siminaire Saint-Firmix (23 mars 1792), (Arch. nat., S. 685o); Relation de
M. Boullangier.

3. Mortimer-Ternaux, of cit., t.

p. 337; Ignace Laurent, Souvenirs
p,
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Les chefs de la section, que l'on trouvait trop
mod&irs, furent destitues fe to aofit et remplacks pat
des patriotes iprouvhs. L'assembl&e g6nirale se tenait
. Saint-Victor 1 . Le pr6sident, un petit homme a cheveux noirs, prbsidait en gilet, les manches de sa chemise retroussees jusqu'aux 6paules. Tout le monde
ktait admis, m&me les femmes et les enfants; tout le
monde pouvait presenter des motions. On applaudissait les voeux les plus extravagants.
c L'invention des seances nocturnes et la pretendue
permanence des assembl6es, Acrit Laurent, les riduisaient a un petit nombre de membres dans les moments
pr6cieux, dont on savait profiter habilement pour faire
passer des mesures desastreuses arret6es d'avance au
comit6. De la les variations, les inconsequences, les
folies et les crimes de quelques r6unions _sectionnaires; de 1l le mot si connu pour lors : tu raisonnes
comme un sectionnaire. n
Si encore les sectionnaires du Jardin des Plantes
s'6taient content6s de mal raisonner! Leurs actes ne
valaient pas mieux que leurs raisonnements. Ils decid&rent, le z1 aoit 1792, que tous les contre-r6volutionnaires pris dans l'&tendue de la section seraient
incarc6ers A Saint-Firminn. Le lendemain, on pouvait
voir aux portes du seminaire des septinelles, qui,
fidtles &un ordre requ, laissaient entrer quiconque se
prisentait et ne laissaient sortir personne 3 .
Ce mcme jour, A huit heures du matin, des cris
monterent de la rue. M. Andrieux, sup6rieur de la
d'rg fritre tckaffl au massacre d. Saint-Firmix ens
temkbre 1792. Le
r6cit-de M. Laurent a 6t6 publik k Rome en i•5i dans la Posdie sia
n
IvtrJductio Caussa, Summariua
ex oafido, p. 193 et suiv.
x. Rdt de M. Laurent.
2. Notes de M. Boullangier.
3 Arch. nat., T 458.
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communaut6 de Saint-Nicolas, 6tait emmend, en soutane et nu-tete, an comit6 de la section. Une heure
apres, nouvelles clameurs. Douze captifs arrivaient
de Saint-Nicolas. De la foule qui les suivait partaient
les cris : a A la lanterne! A la lanterne! » Un mis&rable brandissait une hache : ( Qu'on me les livre,
disait-il, que je les exp6die de suite. »
On conduisit les prisonniers A la salle du comit6
civil, puis a celle do comit6 militaire, oi un domestique leur servit A diner. Pendant ce temps, M. Boullangier faisait preparer leurs chambres. Comme les
draps de lit n'itaient pas en nombre suffisant, un
commissaire courut a Saint-Nicolas et en apporta dixsept pairesl.
A trois heures du soir, Saint-Firmin recevait de
nouveaux h6tes; c'4taient les pretres de la maison des
Nouveaux-Convertis et une partie du personnel de
I'h6pital de la Pitie, A savoir des pretres inserment6s,
un sacristaizi d'anciens maitres d'cole, une soeur et
deux servantes. Cinquante hommes, arm6s de piques
et de baionnettes, accompagnaient les captifs, qu'une
foule hostile poursuivait de ses insultes et de ses
menaces. En tete marchait Pierre Guirin dn Rocher,
sup&ricur des Nouveaux-Convertis. Ce meme jour,
Charles-Francois Lhomond, le savant latiniste, PierreFrancois Henocq, professeur au college du CardinalLemoine, I'abbI Haiiy, si connu par ses d6couvertes
en mineralogie, et d'autres ecci6siastiques vinrent
grossir le nombre des prisonniers. Les trois femmes
prises A la Pitie furent elargies avant la nuit.
Le lendemaihk fut enfermi un vieillard de soixantesept ans, Pierre-Jean Garrigues. Le departement
ordonna la mise en libert6 de Fabb6 Haiy. A
x. Arch. nat., T 1458.
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Thouin, qui venait le chercher, le savant acadimicien r6pondit : c Je suis trop heureux de partager
la captivit6 de res compagnons. Laissez-moi ici
jusqu'I demain. a Le lendemain, jour de l'Assomption, il sortit, apres avoir entendu la messe 1 .
Le 17, A dix heures du soir, Charles-Francois
Magnelin, I'abb6 Philibert Foqghres, d6put6 constituant de Nevers, et Joseph-Marie Gros, ancien cur6
de Saint-Nicolas, itaient internes a leur tour 2 . HenriJean Millet, vicaire de Saint-Hippolyte, et Nicclas
Verron, directeur des religieuses de Saint-Aure, i
Paris, venaient les rejoindre le 18. Les colleges de
Navarre et de Boncourt fournirent aussi lear contingent de prisonniers. On vit arriver, le 23, PierreJacques de Turmenyes, grand maitre de la maison de
Navarre; Yves-Andr6 Guillou de Kerenrun, vice-chancelier-de 1'Universit6; Jean Rey de Kervisic; Pierre
Briquet; Jean-Michel Philippot; Michel Binard;
Antoine-Claude-Auguste _Beaupoil de Saint-Aulaire;
et d'autres encore. La section fit, le 26, chez les
Eudistes et les Pares de Ia Doctrine chretienne,
quatre nouvelles captures; le 27, deux.
Dans la nuit du 20 au 3oaoit, a la suite de l'ordre,
donn6 le 28, de faire arreter tousles malveillants dans
les quarante-huit heures, de nombreuses visites domiciliaires permirent de mettre la main sur onze suspectsS. De ce nombre 6tait Claude-Ignace Laurent,
cur6 de Bretigny, qui nous a laiss6 un int&ressant
r6cit de' sa captivit6. Conduit devant Hu, qui cumulait
les fonctions d'6picier et de juge de paix 4 , il fat
condamn6 i la prison. a Conduisez, dit le juge, coni.

Notes de M. Boullangier.
a. Arch. nat., T 1456.
3. R6cit de Laurent.
4. Ce Hu a tout un dossier aux Arch. nat., F1474 5 et Z'7z,
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duisez le citoyen fraternellement et sans armes a SaintFirmin..
, Au moment oi je passais le fatal guichet, 6crit
M. Laurent, mes compagnons d'infortune sortaient de
la salle oi l'on faisait en commun la lecture de 1'EtiFeuillant, seul journal dont l'entr6e fit permise en
prison. Je trouvai li une foule d'eccl6siastiques de
ma connaissance, qui m'accueillirent avec tendresse.
C'6taient mes superieurs, mes maitres, mes confreres
ou mes amis; ils 6taient ou paraissaient fort gais, a.
un petit nombre pres. L'abb6 Gros, cur6 de SaintNicolas du-Chardonnet, qui m'avait servi de pere
pendant quinze ags ', observa le premier ma tristesse
profonde. - Allons, me dit-il, quand on entre, ii faut
d6poser tous ses chagrins a la porte et se promettre
de ne point broyer du noir. - Je ne suis pas triste, lui
r6pondis-je, je suis seulement grave et s6rieux comme
celui qu'on mene i la mort. - I1 m'avoua pour lors,
mais en particulier, que la nuit precedente lui avait
6t6 terrible et qu'il avait cru franchement toucher a
sa derniere heure, tant 6taient affreux les cris de ces
Marseillais, qui trainaient sans cesse de nouveaux detenus a Saint-Firmin. On congoit que tout cela ne me,
rendit pas a la joie. Aussi l'une des premieres choses
que je demandai en entrant en prison, ce fut I'Ezxortation au martyre de saint Cyprien. Cependant, il
fallut songer i se loger. L'abb6 Gros m'offrit un petit
cabinet fort propre dans son appartement. Je l'acceptai de grand cceur pour 6tre plus pres de lui,
quoique ce logement, situi au fond du corridor d'un
troisieme, fit un dangereux cul-de-sac, qui n'offrait
aucune issue praticable en cas de besoin. L'abb6 Fauconnet, supirieur des Trente-Trois, qui venait aussi
i. Aux Trente-Trois, oh Laurent avait fait ses etudes.

-

826 -

d';tre arr&t6, me fit apporter, par le cuisinier da
s6minaire, notre bercean commun, un lit de sangie,
un traversin, un matelas et des couvertures. J',crivis
ensuite aux dames de Verthamon pour avoir du linge
par le meme cuisinier, sur le divouement duquel nous
pouvions compter. Les prisonniers furent au complet le lendemain avec
trois nouveaux venus. Cela faisait un total de quatrevingt-treize'. Le batiment regorgeait.
Les d6tenus 6taient obliges de s'acheter tout ce dont
ils avaient besoin. La section ne leur fournissait rien,
pas meme la nourriture. Les riches aidaient les pauvres.
M. Boullangier se depensa sans mesure et mit tout
son materiel a la disposition de ses h6tes. Les repas
se prenaient en commun au rez-de-chaussee, dans un
grand corridor voiat. On ne les laissait pas manger
tranquilles. Des indiscrets les regardaient par les
fenetres. Un jour, la porte s'ouvrit et ces mots retentirent dans la salle : t Voila la table de Coblentz '.
On laissait aux prisonniers une certaine latitude
pour accomplir leurs exercices de piet6. Nous avons
vu que l'abb6 Haiiy entendit la messe an s6minaire le
. Alat du momabre des prlres rieraclaires dilenus h Saint-FirmiXs l
pirs le 3 septem4re z792. (Arch. de l'H6tel de Ville de Paris, 0rg.
D 78, piece 6 et Bibl. nat., ft. 6574.) Cette liste, date du
12 octobre 1792, reproduit lees nms de tons les detenus, meme de
ceux qui ont pu se

sauver. Elle ne comprend que quatre-vingt-

doue noms. Un post-scriptum, ajoutl apres le 16 mars 1793, nos
apprend que ceux de M. Gruyer et de M. Grimaldy ont wtdoublis.
Ce post-scriptum lui-meme est quelque pen eron6. Le nom de
M. Gruyer se troure sur la liste du Ia octobre, mais deform, car
c Guillier (jean-Henr)) cinquante-neuf ans n n'est autre que Gruyer
(Jean-Henri), cinquaote-neuf ans. 11 y aurait done eu quatre-vingtreize detenus; ce nombre est celni que donnent le procks-verbal de la
section des sans-culottes, du 7 septembre 1792 (Arch. de I'LH6tel de
Ville de Paris, carton 3u2), et une lettre dn comit6 de la section des
it., t..III, p. 546). Si Is
sans-culottes (voir Mortimer-Ternaux. o#.
,

scelles ne furent appos6s que sur quatre.vingt-ne'n chambrea,cela ieat
ce qae plusieurschambres contenaient deux prisonniers.

a. Notes de M. Boullangier.
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15 aoft. Le chevalier de Villette communia tous les
jours pendant les trois dernieres semaines de sa vie.
M. Francois confessa beaucoup; il fit lui-meme une
retraite spirituelle et une confession generale'.
Le procureur et les domestiques circulaient librement dans la maison et pouvaient ainsi se rendre
compte des besoins des prisonniers, auxquels il 6tait
interdit de passer d'une galerie a l'autre. A chaque
extr6mit6 et au milieu des galeries etait postie une
sentinelle, armee d'une pique, d'un sabre ou d'une
baionnette. Tout ce qui venait de 1'exterieur 6tait soumis au visa des commissaires.
Ces derniers, an nombre de six, avaient pour fonctions a d'introduire tousles gens du dehors qui venaient
nous faire visite, 6crit Laurent, d'assister aux conversations qu'ils avaient avec nous, de lire toutes les
lettres qu'on nous adressait et que nous 6crivions
nous-memes, d'examiner dans le plus grand detail
tous les paquets qui entraient et sortaient par le guichet, de nous surveiller personnellement, d'6pier tous
nos propos, d'observer toutes nos d6marches et de
rendre en un mot notre position aussi douloureuse
qu'il 6tait possible de le faire... Ces messieurs arrivaient souvent assez tard et partaient toujours de
bonne heure; ils s'absentaient quelquefois dans le
cours de la journ6e. Or, quand il n'y avait point de
commissaire dans I'interieur de la maison, aucune
personne du dehors ne pouvait parvenir jusqu'&nous.
La consigue 6tait formelle et s6vdrement exccut-e ,.
Malheur aux domestiques qui servaient d'intermidiaires entre le dedans et le dehors, s'ils 6taient surpris! Ils risquaient leur t&te.
Les prisonniers trouvaient souvent le moyen de
I. Notes de M.

oudlangier.

-

828 -

tromper la vigilance de leurs gardiens. Les visiteurs,

qui n'&taient autres parfois que des pretres d6guisis,
faisaient passer en cachette aux detenus des lettres, du

tabac ou de petits secours. Ah! si Henriot I'avait sut!
Henriot, un ancien commis de barriere devenu commandant du bataillon des sans-culottes, 6tait I'un des
six commissaires. 4 Cet homme, qui paraissait n'avoir
guere plus de trente'ans, 6crit encore Laurent, 6tait
bien pris dans sa petite taille et aurait eu naturellement une assez bonne figure; mais, veritablement convulsionnaire, il avait a coup sfr une fievre chaude continue avec redoublement, car il criait toujours, il
cumait sans cesse et je ne lui ai jamais vu que les
yeux ktincelants d'un fr6n&tique on d'un enrage. La moindre apparence d'humeur on d'impatience de la
part des prisonniers le courrouqait au plus haut point.
D'un autre c6t6, leurs politesses lui semblaient inciviques ou suspectes. Si vous lui parliez le chapeau
bas, vous etiez un esclave; si vous parliez ]a tate couverte, vous 6tiez un. insolent; si vous J'appeliez Monsieur, il jetait les hauts cris; si vous l'appeliez citoyen,
il levait les 6paules, grommelait entre ses dents, quelquefois meme il s'emportait avec violence. Chacun le
aedoutait et le fuyait comme une bete feroce qu'il
6tait impossible d'apprivoiser, et tous ceux qui se respectaient un peu aimaient mieux attendre et souffrir
que d'avoir recours a lui. Heureusement, ce bouledogue, appel6 souvent ailleurs par le devoir de sa
charge, ne paraissait guere en prison. Trinquesse et
Meunier 6taient les plus assidus de tous. ,
Trinquesse, sculpteur, etait trbs honn&te et plein de
bienveillance pour les prisonnierst. 11 avait emp&Ech
x.
a.

R6cit de M. Laurent et notes de M. Boullangier.
Relations de M. Boullangier et de M. Laurent.

l'incarc&ration de plusieurs pretres. ( C'6tait sans

contredit, dit Laurent, lemeilleur de nos ge6liers, et
il eut 6t6 bien meilleur encore s'il eut os6 se livrer a
la pente naturelle de son coeur. ,
Meunier, marchand de vin, 6tait ( ignorant, grossier, vain, stupide et rivolutionnaire a l'exces ). II eut
1'impudence de dire un jour a l'abb, Gros, qui l'avait
sauv6 deux fois de la banqueroute : u Je vous ai eu
quelques obligations dans le temps, mais, depuis que
j'ai senti mon egalit6, tout est fini entre nous. ,
Thierry, tapissier, n'etait pas mauvais au fond, mais
sa moderation pass6e l'avait rendu suspect et il sentait
le besoin de se faire pardonner.
Faisaient encore partie du groupe des commissaires
un perruquier, homme simple et goguenard, qui ne
detestait pas les aristocrates et ne paraissait gunre a
Saint-Firmin, et un gros et grand boucher c singuliUrement in6gal et grossier, obligeant et bienveillant
parfois..., parfois aussi f&cheux; rude et bourru, qui
Soffrait volontiers ses services aux prisonniers, mais se
montrait moins empress6 a agir qu'a promettre .
Par sa gaiet6, qu'il cherchait a rendre communicative, l'abb6 Gros reussissait, a certaines heures, i
chasser la tristesse et l'ennui du cceur des prisonniers.
Les commissaires leur permettaient de se r'unir dans
une salle commune pour entendre la lecture de l'tiFeuillant, le seul journal autoris 3. La lecture finie,
on 6changeait ses impressions. L'Ati-Feuillaxt raconI. Recit de Laurent.
2. L'Ati-Feallant, qui avait pour principal ridacteur Etienne Feuil.
Iant, ltait couramment disign6 par les contemporains sous le titre de
" journal des frkres Chaignieau ), ou a journal de la rue de Chartres .
II paraissait tl soir en quatre pages. Apris les seances de nuit, une ddition speciale de. quatre pages se vendait le matin. Le numiro tout
entier etait consacricle plus souvent k la seance de P'Asscmbl6e lgislative.
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tait britvement et sans commentaire les seances de
l'Assembl6e legislative. Chaqlie lecture 6tait, pour les
prisonniers, une source de tristesse, car les nouvelles
devenaient de jour en jour plus mauvaises.
Le 23 aoit, la section des sans-culottes emit le vceu
que le tribunal charg6 d'informer sur les crimes du
ro aout se hitAt de punir les coupables, et ce veu fut
porte devant 1'Assemblie 16gislative par le Conseil de
la Commune.
Le 26, le pouvoir 16gislatif d6cr6ta la peine de
deportation a la Guyane contre les pretres qui n'auraient pas quitt6 le royaume avant quinze jours.
Le 28, les sections de Paris requrent I'ordre d'incarcirer, dans les vingt-quatre heures, tous les malveillants .
Le 31, les prisonniers reprirent espoir en apprenant
que, la veille, l'Assemblee 16gislative avait cass6 la
nouvelle municipalit6 de Paris et rendu ses pouvoirs
a l'ancienne. Le boucher-commissaire les tira d'illusion par ces mots: , Que ce soit I'ancienne, que ce
soit la nouvelle municipaliti qui triomphe, vous etes
6galement perdus 2 . , Et il disait vrai. Le Conseil de
la Commune d*l6gua aux sections, ce meme jour, le
pouvoir d'examiner et de juger, sous leur responsabilite, les cit6yens arretes dans la nuit du 29 au 3o 3.
Le 31, devant la section du Jardin des Plantes,
Felix, professeur de musique, proposa de traiter avec
bienveillance les prisonniers de Saint-Firmin qui
n'avaient viol• aucune loi.
I.

Papiers Chaumette (Arch. nat., T 6o4.)
2. R6cit de Laurent. II est presque inutile de noter que le bouchercommissaire ne prononga pas Ic mot a perdus a, mais un autre, plus
grossier, que I'on devine.
3. Registre des deliberations de la section des sans-culottes, s6ance
du 3r octobre au matin. iVoir Granier de Cassagnac, Histoire des Giron-

dins et des massacres de septembre, t. II, p. 3z8, d'aprts le registre des
diliberations, seance du 2 septembre 1792, f. 52 vo.)

831 Le lendemain, sur l'ordre de la municipalit6, etait
dressee la' liste des d6tenus.
Dans le but d'exciter la populace, on ripandit dans
le public les bruits les plus ridicules. Les pretres
incarceres devaient sortir, disait-on, le poignard a la
main, et, avec l'aide des prisonniers de Paris et de
Bicetre, massacret les amis et les d6fenseurs de la
libert6. Le signe de ralliement 6tait un coeur couronn6. Les pretres en avaient deji distribue des centaines. Quiconque pr6senterait cette image en disant
Misericorde serait 6pargn6; tous les autres seraient
massacres sans piti6. Voilh ce qu'on rpe6tait et ce que
des naifs - leur nombre 6tait grand - croyaient de
bonne foil.
Le 2 septembre, de sinistres rumeurs commencerent
a circuler dans Paris : des massacres, assurait-on,
auraient lieu dans la journ6e. Sur le mot d'ordre du
comit6 de surveillance, qui si6geait a l'H6tel de ville,
ies sections d6ciderent d'employer les moyens violents. Un membre de la section du Luxembourg proposa de purger les prisons en faisant couler le sang
de tous les d6tenus de Paris, et sa motion fut approuvie. La section de la Poissonniere alla plus loin; ses
membres adopterent le voeu suivant : « Tous les consactuellement d6tenus dans les pripirateurs de l'tat
sons d'Orlians et de Paris seront mis A mort avant le
depart des citoyens qui volent A la frontiere; les
pretres, les femmes et les enfants d'6migres seront
places sans armes au premier rang de l'armbe qui se
rend sur les frontieres. )
Quand, dans l'apres-midi, les horloges de la capitale sonnerent deux heures, le tocsin sefit entendre,
accompagne de roulements de tambour, et les tristes
x. Notes de M. Boullangier.
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Scenes de carnage qui devaient d6shonorer Paris et
l'humanit6, commencerent a se d&rouler. A deux
heures et demie, quelques victimes itaient mises a mort
rue Dauphine. A trois heures, les assassins arriverent
i l'Abbaye; a quatre heures, ils 6taient aux Carmes.
Pendant ce temps, un jeune homme au coeur g6enreux entrait & Saint-Firmin, pousse par le d6sir de
sauver quelques pr&tres. (c Elev6 i Navarre, 6crit
l'illustre Geoffroy Saint-Hilaire', j'avais vingt ans en
1792; j'ai aspirý & sauver mes honorbs maitres, ie
grand-maitre, le proviseur et les professeurs de mon
collUge et, de plus, les professeurs du college le Cardinal-Lemoine, oit je demeurais avec Haiiy et Lhomond. Profitant du d6sarroi occasionne par le tocsin
et d'intelligences acquises a prix d'argent, j'ai pendtr6, k deux heures, le 2 septembre, dans la prison de
Saint-Firmin. Je m'6tais procure la carte et les insignes
d'un commissaire. Si le bon M. K&renrun et mes
autres maitres n'ont point accept6 de sortir, cela a
tenu &un exces de delicatesse, a la crainte de compromettre le sort des autres eccl6siastiques. »
A quatre heures, I'Assembl6e g6nerale de la section
des sans-culottes tenait seance sous la pr6sidence de
Darbel, sculpteur statuaire. DMs I'annonce des premiers massacres, elle pensa aux prisonniers de
Saint-Firmin et vota la mise en libert6 de ceux qui ne
s'etaient pas rendus coupables du crime de contrerevolution.
Quelques instants apres, arrivaient des de16gu6s du
poste Saint-Firmin. Emus, disaient-ils, par le bruit
qui se r6pandait, que des malveillants allaient se
porter au s6minaire pour delivrer les d6tenus, ils

1. Fragment d'une lettre de cc savant. (Voir Vie, travaux et doctrine
scientifique d'ltienre Geoffroy Sainl-Hilairc,par Isidore Geoffroy SaintHilaire. Paris, 1847, in-8, p. 17, en note.)
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venaient demander ce qu'il fallait faire des canons.
c( Rentrez dans les jardins les drapeaux et les canons,
leur r6pondit 1'Assembl6e, et confiez-les a la garde des
citoyens arm6s'.,,
Bient6t, apparut le juge de paix Hu, envoye par
le comitC de surveillance pour remettre au chef de
legion un message myst&rieux. Je suis charge, dit-il
A 1'Assemblie, de la recherche des traitres et j'ai
requis, a cet effet, la force publique aux portes de

Saint-Firmin. Je ne puis devoiler mon secret qu'au
president. L'Assemblee le connaltra quand 1'execution
sera commencee. , Et ii repartit, apris avoir parle au
president, qui lui donna douze citoyens armes pour
grossir son escorte.
A partir de ce moment, il fut interdit de sortir de
1'Assemblee. Un citoyen demanda qu'a Saint-Firmin
les civils fussent s6pares des eccl]siastiques. On
rejeta sa motion sons pretexte que les civils, ayant fait
cause commune avec les prktres r6fractaires, meritalent le meme sort 2 .
Revenons i Saint-Firmin. La rentr6e des canons
dans le jardin 6tait de mauvais augure; les prisonniers, toutefois, ne perdaient pas tout espoir. A huit
heures du soir, M. Boullangier allait i la cuisine. Un
garcon boucher, qu'il connaissait a peine, I'arreta, le
prit par la main, et lui dit tout en larmes : c Mon cher
ami, sauvez-vous, on doit vous 6gorger tons ce soir.
Mon maitre pleure chez lui sur votre sort; il n'a os,&
venir jusqu'ici pour vous en informer. »
Le procureur craignit un piage. , Attendez un
peu ), r6pondit-il. Et il courut chez M. Francois pour
o
z. Registre des deiibt6ations, fol. 57 v .
2. Mortimer-Ternaux, op. tit., t. CXI, p. 275, d'aprts le registre de*

delibrations, s6ance du

2

septembre 1792, fol. 52 vo.
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lui rapporter le propos du boucher. u Ce n'est pas
possible, observa le superieur; il est prudent, toutefois, d'envoyer le domestique aux informations. ,
M. Boullangier revint i la cuisine, pria le domes-'
tique d'aller en toute hate se renseigner a la section
et entra dans 1'ofice de la d6pense, ohi il trouva le
garcon boucher, qui se fit suppliant. t Le massacre a
d6jh lieu aux Carmes. Les assassins doivent venir
ici; dans un quart d'heure, il ne sera plus temps;
venez, suivez-moi. )
Sur ces entrfaites, arriverent deux jeunes gens.
L'un deux 6tait arm6 d'un fusil, surmont6 de sa
baionnette. Ils unirent leurs instances a celles du garcon boucher. u Et le corps de garde qui est A la porte
de la maison, le comptez-vous pour rien ?leur repondit
M. Boullangier; est-ce qu'il ne nous d6fendra pas?
- II va venir quatre mille brigands sur vous, lui
r6pliquerent ses sauveurs, comment voulez-vous que le
corps de garde leur resiste? D'ailleurs, ne eomptez
pas sur le corps de garde;-plusieurs gardes se join-

dront sans aucun doute aux massacreurs. n
Le procureur, emu de ce qu'il venait d'entendre,
remonta chez M. Francois, le supplia de faire ses preparatifs de d6part, alia porter L un prisonnier du
pavillon vieux un chapeau oubli6 au pavilion neuf et
redescendit a la cuisine. 11 y retrouva ses trois liberateurs, partit avec eux, traversa, sans rencontrer de
resistance, la bande des sans-culottes qui arrivaient
au corps de garde pour les patrouilles de la nuit et se
trouva enfin dans la rue.
Tout danger 6tait 6cartL. Le garcon boucher pleurait de bonheur. 11 embrassa M. Boullangier et s'apprktait a disparaitre. ( Tenez, lui dit le procureur, je
ne sais que faire pour vous t6moigner ma reconnaissance, prenez ce louis, n Et comme le jeune bomme
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refusait, ii ajouta,: t Courez au siminaire et dites &
mes confreres que je suis sain et sauf hors de SaintFirmin I. )
L'alarme ne tarda pas a se r6pandre parmi les prisonniers. Ce fut probablement cette nuit-lI que
M. Gros 6crivit son testament, qui est date du 2 septembre 1792 2. Comme on lui indiquait une cachette,
ou les assassins pourraient bien ne pas le trouver, il
repondit noblement : 4 Le peuple sait que je suis ici;
il m'en veut specialement; s'il ne me trouve pas, il
bouleversera la maison; ceux qui se seront caches
seroht 6gorg6s avec moi; il'vaut mieux que je sois
3
seul sacrifiC et que les autres soient 6pargnds . ,
Tons les prisonniers n'eurent pas les scrupules de
M. Gros. Plusieurs d'entre eux reussirent a fuir. , J'ai
passe la nuit du 2 au 3 septembre sur une ichelle en
4
dehors de Saint-Firmin, 6crit Geoffroy Saint-Hilaire ,
et douze ecclesiastiques, qui m'6taent inconnus,
kchapperent le 3, a quatre heures du matin. L'un
d'eux se blessa le pied, je le portai dans un chantier
voisin, oil, pour courir & d'autres infortunds, je fus
forc6 de le laisser et d'oi il r6ussit a s'6vader. , Ce
bless6 n'tait autre qu'Etienne de Langres, pr&tre de
la Mission. II fut recueilli par un citoyen compatissant,
s
qui le logea dans sa maison .
An nombrp des ecclesiastiques que Geoffroy Saints. Notes de M. Boullangier. Ce missionnaixe passa le temps de la
Revolution en Angleterre; il occupera plus tard dans sa Congregation
restaur6e les postes de procureur gneiral et d'assistant gdneral.
2. On trouve une copie de ce testament aux Archives nationales,
T 1458. II n'est pas vrai, comme l'a 6crit Barruel (Histoire du Clerg

pendant la Rsvolution franfaise, p. 265), que M. Gros ait liguE tous ses
biens aux pauvres.
S3. Notes de,M. Boullangier.
4. O. cit., p. 17.
5. Notes de M. Boullangier.

S836 Hilaire riussit i sauver, se trouvait M. de Ferrieres,
diacre du collkge de Navarre.
II etait cinq heures et demie quand les brigands
entrtrent a Saint-Firmin. Is parcoururent la maison,
enfoncerent les portes a coups de crosse, se saisirent de
tousles prisonniers qu'ils rencontrirent et les amen&rent
avec eux. A la vue des bandits, M. Gaumer courut pr&venir M. Francois. On l'apercut. 11 s'enfuit a toutes
jambes, franchit une petite cour, monta sur un toit,
recut un coup de feu sur le chapeau, qui tomba et qu'il
ramassa, laissa un pan de son habit sur une grille
h&riss6e de pointes tres aiguis, p6netra dans le coliege
du Cardinal-Lemoine, traversa les batiments et lacour,
oh se trouvaient des gens armis, et reussit a s'&chapper'.
M. Briquet essaya, lui aussi, de se sauver par les toits;
on le rattrapa 2 .
MM. Lhomond, Etienne Le Doux, de LUtang, Lafontaine, Lafontan, Bouchard, des Moulins et Martin
furent mis sous la sauvegarde de la loi, par ordre du
Dkpartement . Les administrateurs de la section
demanderent que M. Francois eft le meme privilege;
ils ne furent pas &coutes.
Les captifs furent conduits dans la rue Saint-Victor.
Comme la foule s'enfuyait pour ne pas assister A cette
immolation publique, les bourreaux rentrerent dans la

maison, oii ils commencerent leur triste besogne.
M.Francois, un vicaire de Saint-Etienne etun pr&re
de la paroisse de Saint-Nicolas monterent dans la salle
du comite civil, esperant y trouver un refuge. On les
jeta dans la rue et a1des femmes les achevirent au
z. D'Auribeau, of. cit., t. I, p. xxxni-xxxiv.
2. Guillon, op. cit., t. III, p. 326.
3. Bibl. nat , ms. fr. 6574 et Lb" io885; Arch. de PH6tel de ville,
reg. D 7 , pi&ce G. 11 ne faut done pas croire Barruel, qui attribfc a 1l
popuicce 1a liiVTitio• de cs prisonniers (op. cil., p. 45 8 ).
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moyen de massues dont on se sert pour battre le.
pl1tre .
La plupart des victimes furent frapp6es dans leurs
chambres et pricipit6es par les fen6tres, alors qu'elles
respiraient encore. On vit des bourreaux s'amuser A
balancer les corps par les pieds dans le vide avant de
les laisser tomber sur le sol.
L'abb6 de Copenne 6tait couch6 brnlant de fivre;
on le prit sur son-lit et on lejeta sur le pav6e. Un des
maitres d'ecole de la Piti demanda ie temps de r6citer
un Pater; on le lui refusa. Pottier, ancien superieur
des Eudistes de Rouen, exhorta ses bourreaux tant
qu'il eut un souffle de vie 3 . Gros fut frapp6 d'un coup
de bfiche par une femme qui avait m6rit6 le surnom de
" Tueuse ,; il tomba sur ses genoux, joignit lesmains,
s'inclina, la face contre terre, et requt un autre coup,
qui l'acheva'.
On a, raconte que, voyant un de ses paroissiens au
nombre des assassins qui l'entouraient, il lui dit:
" Mon ami, je vous connais ; et qu'il aurait recu cette
r6ponse : a Et moi aussi je vous connais et je sais les
services que vous m'avez rendus; mais ce n'est pas de
ma faute; la nation veut que vous perissiez et je suis
pay6 pour vous tuer. , Ce disant, le monstre aurait
fait un signe et d'autres bourreaux se seraient joints

Slui 5 .
x. Notes dg M. Boullangier. Une des salles du second mises i la
disposition du comit6 civil donnait sur la rue (cf. Arch. nat., 685o).
C'est de l• que furent precipits M. Fran;ois et ses compagnons.
S2
132.)
2. Rapport de M. Guille, 188.1819. (Bibl. nat., Lf
3. Notes de M. Boullangier.
4. Mortimer-Ternaux, op. cit., t. III, p. 274, note, d'aprs la deposition du t6moin Talin.
5. Incident signal& par I'abbW Bossu, cure de Saint-Eustache (tioge
junebre des pritresvictimes de la Rivolution, i8o3); Maton de la Varenne
(Histoire particuliredes vindements qui ont eu lieu en France, 1792,
p. 371); Guillon (Les dAartyrs de la foi, t. III, p. 237).
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Plusieurs prisonniers rest6s a Saint-Firmin eurent la
vie sauve. Un garde national, venu au s6minaire avec
l'intention d'arracher a la mort le premier pr&tre qu'il
.trouverait, riussit a dblivrer M. Imberty.
M. Laurent resta quarante-huit heures assis sur la
soupape qui fermait le grenier dans lequel il s'6tait
refugi6. II sortit de sa cachette tout tremblant, crai1
gnant de rencontrer des 6gorgeurs . II fut remis,
par ordre du departement, a la section du Pantheon
francais, qui le r6clamait 2
M. Adam eut aussi l'heureuse id6e de se cacher an
grenier. Le d6partement le confia au citoyen Vall,
qui proposait de lui donner asile *..
M. Magnelin, vicaire de Saint-Hippolyte, resta
longtemps immobile, accroupi derriere un vieux fauteuil, sous la mansarde d'un grenier, d'oii il n'osait
sortir. On l'y d6convrit le 4 septembre an soir. II fut
mis en libert le 74.
Un pretre s'enferma dans les priv6s. Somm6 de
sortir, il r6pondit d'un ton docile: a Je vais i vous,
citoyen, je me d6peche. , Le sans-culotte qui l'interpellait n'eut pas la patience d'attendre; il partit et
1'ecclesiastique fut oubli6. On ne nous a pas conserv,
le nom de ce d6tenu; c'est vraisemblablement Ren6Joseph Vivoix, elive au s6minaire des Trente-Trois.
La liste officielle porte a seize le nombre des prisonniers chapp6s au massacre; il y aurait done en
soixante-dix-sept victimes 5.
1. REcit de M. Laurent.
2. Arch. de 1'Hatel de Ville, reg. 78, pice 6; Bibl. nat., ms.fr.6574, f 73.
3. Ibid.
4. Arch. de 'H6tel de Ville, reg. 78, piece 6; ricit de Laurent.
5. L'Elat offiiel du r2 octobre mentionne soixante-seize victimes;
mais, comme il a etd dit plus ha4t, le nom de M. Grimaldy a etl
oublie. Une lette du secr6taize du comitA de la section des sans-culottes
parle de soixante-dix.neuf morts. (Voir Mortimer-Ternaux, oP. cit.,
t. III, p. 546.)

La rage des assassins s'exerca jusque sur les
cadavres. Barruel pretend que M. Gros eut la tete
coup6e et qu'on la promena en triomphe, tandis que
le reste du corps 6tait train6 dans la boue . Les restes
des martyrs furent entass6s dans des tombereaux. On
eut alors le spectacle 6coeurant d'hommes et de
femmes d6pouillant les cadavres, montant sur eux,
leur coupant les bras, les jambes, la t&te, arrachant
les yeux avec des ciseaux et montrant ces horribles
trophies aux passants, aux cris r6pet6s de : ( Vive la
nation 2 ! n La municipalit6 donna ordre de porter les
corps aux catacombes de la Tombe-Issoire.
Leur travail termin6, les assassins se rendirent au
comit6 de la section pour y chercher leur salaire. Le
tr6sorier leur d6clara que, pour la r6gularit6 des
comptes, il devait prendre leurs noms. QQu'a cela ne
tienne! ), ripondirent-ils, et ils le lui donnarent 3.
L'argent leur fut distribu6 sur la presentation d'un
bon delivri par un des chefs de bataillon4. Les uns
requrent vingt-quatre livres, d'autres douze, dix ou
seulement cinq . Humbert Henriot s'6tait bless6 durant
son travail; il eut cinquante livres et fut envoyt en
traitement A l'h6pital de la Pitie jusqu'i complete
guerison. Un membre du comit6 ayant eu le malheur
de faire des observations E l'un des chefs de la bande,
celui-ci montra d'un geste farouche la fenetre d'oi,
le m&me jour, M. Francois 6tait tomb6 sur le sol. Un
1. Mortimer-Ternaux, op. cit., p. 460.
2. Notes de M. Boullangier.
3. Mortimer-Ternaux, op. cit., t. III, p. 275-276.
4. Notes de M. Boullangier.
5. Mortimer-Ternaux, of. cit., p. 275. Cet auteur a consulte, dans
le dossier criminel de I'an II, une liste de dix-huit individus, qui est
ainsi intitul6e : a Nom des personnes qui ont exig6 par la violence un
salaire, aprbs avoir fait perir les pretres qui 6taient ditenus & SaintFirmin dans la journ~e du 3 septembre 1792, L'an IV de la libert6 et le
Ier de la Republique.a
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perruquier, qui r6clamait comme les autres, n'6tait pas
de la section des sans-culottes ; on lui refusa son
salaire; il se retira desole d'avoir assassine pour rien 1 .
Une femme vint plaider la cause de son mari, qui,

ayant tue, disait-elle, dix rdfractaires, meritait une
bonne recompense 2 . Le soir meme, les assassins s'attablaient aux auberges du voisinage et y d6pensaient le
pen d'argent qu'ils venaient de toucher 3.
Les individus que la section des sans-culottes avait
employes h l'enlevement des cadavres reclambrent, eux
aussi, leur paye. Ils la demanderent, le 4, k l'Assemblee g&ndrale des sans-culottes, qui les renvoya an
ministre de 1'Interieur. On lit dans le proces-verbal
de la s6ance: (( Quatre citoyens qui ont servi Al'exp6dition des pr&tres de Saint-Firmin sont venus r6clamer
le payement de leur salaire, qu'ils estiment douze livres,
pour deux jours chacun, savoir Gilbert Petit, Nicolas
Guy, Michel Lepage et Pierre-Henri Corcin. L'Assemblee a ordonne qu'il leur serait donn6 des mandats
sur le ministere de l'Interieur pour leurs douze livres
chacun 4. ,
Au ministere, les assassins furent poliments econduits et renvoyes i la municipalite6 . ~ Un matin, dit
Louvet, quatre hommes arrivirent dans la maison du
ministre de l'Interieur et s'adressirent au citoyen Faypoult, chef de bureau. Ils avaient des piques et une
6pee de deuil ensanglantie; ils venaient chercher le
prix de leur travail, que le ministre de l'Interieur
devait leur remettre, leur avait-on dit. Le citoyep
i.
2.
3.
4.
5.

Mortimer-Ternaux, of. cit., p. 275-276.
Notes de M. Boullangier.
Mortimer-Ternaux, op. cit., p. 276.
Citation de Granier de Cassagnac, op. it., t. II, p. 86.
Arch. nat., F' 4430, f xa vo; Mortimer-Teranux, op. ri., t, III,

p 5s36.
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Faypoult, malgr6 les horribles explications qu'on lui
donnait, feignit toujours de ne pas comprendre l'espece d'ouvrage dont le payement lui itait demandi.
Observez que, pendant 1'6trange colloque, un des
ouvriers, accablI de la double ivresse du sang et du
vin, s'&tait mis sur un fauteuil, oh il 6tait dbji assoupi.
-On vous a donn6 de l'ouvrage, disait toujours Faypoult; vous dites avoir bien travaill6; vous demandez
qu'on vous paye; rien n'est plus juste; mais adressezvous done A ceux qui vous out employes. Enfin les
bourreaux, assez mecontents, riveillerent leur camarade et partirent. ,
Ils partirent, munis du mandat que leur avait delivri I'Assemble des sans-culottes et sur lequel un
employe du ministere avait ecrit: (c Le ministre de
l'Int&rieur, responsable comme fonctionnaire public,
ne peut et ne doit ordonner de payement que d'apres
les formes command6es par la loi. II faut que toute
depense de la commune soit arr&tee par la municipalitE du lieu ; aussi c'est A la municipalit6 de Paris que
la section des sans-culottes doit s'adresser pour faire
r6gler les depenses faites dans son sein ; en consequence, il est forc6 de renvoyer ou A leur section m6me
on a la municipalit6 les porteurs du mandat ci-joint. ,
Repouss6s par le ministere, Petit, Guy, Lepage et
Corcin s'adresserent A la municipalite, qui leur remit
le m6me jour les 48 livres demandies pour les
travaux manuels auxquels ils s'etaient livres pendant
deux jours en expediant les pretres de Saint-Firmin'.
Les autoritis s'efforcerent d'6touffer I'6motion que

commenjait A provoquer la nouvelle des massacres
des 2 et 3 septembre. Nous poss6dons le rapport dresse,
le 3 septembre, par l'6tat-major de la garde nationale.
i. Arch. nat., F' 443o, fO za2-3; Mortincer-Ternaux,
p. 526.

a~. cit.,

t. III,
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Rien de plus cynique. c Premiere legion, rien de nouveau. ) Cette legion etait chargee d'assurer la tranquillit6 dans le quartier Saint-Victor, oh se trouvait
Saint-Firmin. Continuons: a Deuxibme legion: rien de,
nouveau. Quatrieme legion: n'a pas envoy6 son rapport. Cinquieme 16gion: deux.clercs de notaire dans
la section du Temple, convaincus d'avoir cri : ( Vive
le roi !,,, etc., out 6t6 arrach6s a la garde et immoles.

Rien autre. Sixieme legion: n'a pas envoye son rapport. - Une foule de gens arm6s s'est portee cette
nuit dans les prisons et a fait justice des malveillants
de la journie du Io. Patrouilles et rondes faites exactement dans les legions ci-dessus 1. )
Ces horribles calomnies n'ont pu donner le change
a la post6rit6. I1 6tait facile de d6masquer l'hypocrisie
de pareilles informations; les historiens n'ont pas eu
beaucoup. de peine a degager les responsabilit6s.
Aujourd'hui, la gloire des victimes brille de tout son
eclat. Le s6minaire Saint-Firmin, autrefois college
des Bons-Enfants, cher de tout temps aug enfants de
saint Vincent de Paul, parce qu'il fut le premier berceau de leur Congr6gation et le s6jour de leur Pere,
I'est doublement depuis qu'il a et6 sanctifie par le sang
de nombreux martyrs, particulitrement de deux de
leurs freres, M. Francois et M. Gruyer, dont le nom
restera toujours synonyme de calme courage et de
gendreuse abnegation.
JEAN-MARIE GRUYER
Jean-Marie Gruyer naquit A Dl6e, le 13 juin 1734,
de Denis Gruyer et de Claudine Bruxelle, qui l'leverent
dans l'amour et la crainte de Dieu.
I. Arch. nat., F1 4426; Mortimer-Ternaux, op. cit., t. III, p. 535.
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Apres son ordination sacerdotale, le futur martyr
s'itablit dans sa ville natale et preta son concours au
clerg6 paroissial. Nous ignorons quelles circonstances
le diterminerent, a l'age de trente-sept ans, a quitter

sa famille et son diocese pour demander son admission
dans la Compagnie des pr&tres fond6e par saint Vincent
de Paul. II y fat requ le 23 janvier 1771.

Son annie de s6minaire achevee, il partit- pour
Angers, -o I'lnstitut avait une maison de missions.
C'est 1 qu'il prononqa les saints voeux le 24 janvier 1773:
Ses supbrieurs 'en retirerent, avant la fin de I'annee,
pour lui confier un poste de vicaire a Notre-Dame de
Versailles. II quitta cette paroisse dans les derniers
jours de l'annie 1784 pour passer, avec le inmme titre,
dans la paroisse Saint-Louis.
La Revolution l'y trouva. Elle n'eut pas d'abord ce
caractire antireligieux qu'elle prit dans la suite. On
vit des bandes irenues de Paris demander a M. Jacob,
cure de Saint-Louis, une messe a leur intention, y
assister jusqu' la fin, crier meme Vive le roi! sur l'invitation du c6elbrant, puis, a peine sorties de l'6glise,
se precipiter dans le chateau de Louis XVI, massacrer
les gardes et envahir les appartements.
La nomination de M. Avoine comme cure constitutionnel de Versailles 6tait un premier pas vers le
schisme qui devait diviser profond6ment le clerge du
nouveau diocese. Le jour oii l'lu se pr6senta au presbytEre de Saint-Louis, les missionnaires l'accueillirent
froidement. Le cure rompit le silence pour lui dire:
- La conduite de cette communaut6, Monsieur, ne
doit vous laisser aucun doute sur notre faoon de penser.
- Je le sais, repondit M. Avoine, et c'est ce qui
m'afflige. J'aurais desire quelques cooplrateurs dans
une congregation que j'ai toujours estimee; mais je
vois avec douleur que je ne puis pas compter sur elle.

-

Vous avez raison, Mon.ieur, de ne pas vous en

flatter. Notre congregation a toujours fait profession
d'ob6ir au Pape et aux iveques. Ils ont parl ; ils sont
nos maitres, nos guides et nos pbres; leur doctrine
sera toujours la n6tre et leur volonte la regle de notre
conduite. Avez-vous lu le nouveau mandement de l'archeveque de Paris ?
- Non, je ne m'en soucie pas; je sais ce qu'il pent
dire. Quant an Pape, il fait son metier.
S- Comme vous parlez, Monsieur, du chef de 'Eglise
universelle
- Bah ! vous verrez que le Pape finira par approuver
la nouvelle Constitution; n'a-t-il pas approuv6 la
Regale apres I'avoir condamne ' ?
Les partisans de la nouvelle Eglise eurent bient6t
I'occasion de se declarer par la prestation du serment
auquel la loi obligeait tons les fonctionnaires publics.
11 fut decide que la cerimonie aurait lieu a Notre-Dame,
le dimanche 16janvier, pour toutleclerg6 de Versailles.
L'avant-veille de ce jour, la municipalit6 n'avait recu
qu'une seule declaration, celle de Jean Bassal, vicaire
de Notre-Dame. Dans 1'espoir d'autres defections, la
cer6monie fut renvoyee au 23.
Pendant ces huit jours, le clerg6 de Notre-Dame
eut la douleur de voir un autre de ses membres,
Francois Juhel, suivre le triste exemple de Bassal. Le
clerg6 de Saint-Louis donna tout entier I'exemple de
la fid6lite i l'1lglise romaine.
En recompense de sa d6fection, Bassal rebut la cure
de Saint-Louis. Le jour de son installation, iI prevint
le cure par ces mots : ( Je vous annonce, mon cher
cure, que j'ai pris possession de la cure de Saint-Louis.
Vous devez sentir au fond de votre coeur combien le
I. D'Auribeau, emoireszour servira Pkistoiredela
tersicutionfra
Rome, 1797, in-8, p. 16o.

aise,
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mien doit etre d6chir6 de vous faire une pareille
annonce; mais le departement exige que des aujourd'hui
je m'empare de mes droits; ainsi je vous prie de dire
a nos Iessieurs de ne plus se presenter pour aucune
fonction; j'y pourvoirai par mes vicaires . ,n
Le clerg6 de Saint-Louis se dispersa qi et la.
Plusieurs vicaires s'ktablirent dans les quartiers de la
ville pour continuer les secours de leur ministare aux
fiddles qui refusaient de recourir aux assermentes.
M. Gruyer rentra dans son pays natal dans le courant
Sdu mois de mai. Aprbs un an de sijour & Dble, il
souffrit de son isolement et vint a Paris pour y mener
la vie commune avec ses confreres. Le sauf-conduit qui
lui fut dilivr6 a cette occasion porte la date du 18 juin
1792 2. Cette piece nous apprend qu'il 6tait de haute
taille, qu'il avait les cheveux et les sourcils blancs, le
front moyen, les yeux gris-bleu et enfonc6s, le nez
long, la bouche moyenne, le menton petit et le visage
rand.
Le s6minaire Saint-Firmin lui fut donn6 pour demeure. II le quitta, le 8 aoit, pour aller A Versailles,
ou ses affaires 1'appelaient, et y revint, le 12 ou le 13,
sans savoir qu'il s'enfermait lui-m&me dans une prison.
Ses derniers jours se confondent avec ceux de
M. Frangois, dont il partagea les angoisses et le
martyre ..
i.

D'Auribeau, of. cil., p. z6r.

2. Arch. nat., T

x456.

3. Les deux articles paIus dans ce numero des Annales sur abba
Ghebra Michael, M. Frangois et M. Gruyer sont reunis dans un opuscule spicial, que 'on peut se procurer h nos deux maisoan-mere.
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MISSIONNAIRES
40. Gaber (Pierre), pretre, dic6di le I1 juin 1926, 1

Alitiena; 59 ans d'age et 33 de vocation.
41. Portal (Fernand), pretre, 19 juin 1926, Paris; 70,
51.

42. Bettembourg (Nicolas),
Liege; 76, 56.

prAtre, 8 juillet 1926,'

43. Dean (Valentin), coadjuteur, 12 juillet 1926,
Madrid; 24, 7.
44. De Boer (Tbhodore), pretre, i8 juillet 1926, Pan-

ningen;-38, 16.
45. Diez (Marien), pretre, 25 juillet 1926, Madrid;
58, 43.
46. Boyle (Antoine), pretre, 6 aoit 1,926, Blackrock;
81, 52
NOS CHLRES S(EURS
Adele Sguanci, a Florence (Italie); 73 ans d'age et 5o de
vocation.
Antonia Pozzati, a Comacchio (Italie); 70, 23.
Madeleine Alberti, a Potenza (Italie) ; 74, 49.
Berthe Grospeter, a Vienne (Autriche); 42,-19.
Marie Campillo, a Tolbde (Espagne); 67, 39.
Demetria Gonzalez, A Burgos (Espagne); 33, i6.
Angela Moneo, A Jaen (Espagne); 65, 43.
Petra Perez, a Manila; 73, 54.
Marie Mauricio, a Riquelme de Grenade; 58, 40.
Agnes Vincent, a Clichy; 23, 4.
Rosa Meynier, LConstantinople; 81, 57.
Ismirie Longuemart, A Redon; 82, 60.
ClmeDtine Boisil, a Redon; 55, 33.
Marie Hraud, h Paris; 77, 56.
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Marie Vegais, AMadrid; 65, 41.
Marie Boyer, a Montluel; go, 67.
R6gina Khoury, a Bahnes; 39, 14.
Clotilde Arnal, k Montolieu; 81, 53.
Josefa Mora, a Madrid; 64, 3 9.
Mercedes Parodi, a Vina del Mar (Chili); 53, 21.
Ernestine Tavallini, k Turin; 58,34.
Jeanne Glorioso, a Galatina (Italie); So, 59.
Frangoise Koss, ADult (Autrjche); 40, 21.
Maria Bolanos, a Valdemoro (Espagne); 3o, so.
Asuncion Manso, a Vigo (Espagne); 75, 49.
Felipa Erostarbe, a San Sebastien (Espagne); 59, 35,
ThCrbse Molnar, h Oradeamare (Roumanie); 36, i3.
Jeanne Ring, a Emmitsburg; go, 68.
Emilie Baumier, a Rio de Janeiro; 65, 39.
Cicile Ojardias, k Clichy; 75, 5 .
Marguerite Charpentier, a Nuits; 85, 63.
Marie Devaux, a Rochefort; 91, 68.
Francoise Chopelain, a Stains; 72, 48.
Hermance Galais, a Bordeaux;44, 22.
Philorbne Masarik, a Margarethen (Autriche); 67, 48.
Josephine Drouelle, a Auch; 77, 5i.
Louise Batt, a Mill-Hill; 62, 29.

Marie Moylin. - Montolieu; 78, 56.
Marie Ainard, au Havre; 77, 55.
Anne Devolve, . Palerme; 89, 67.
Virginie Michel, a Pouance; 84, 57.
Barbe Planet, a El Biar (Alggrie); 85, 63.
Catherine Bacon, a Liverpool; 55, 3i.
Marie Morawska, h Varsovie; 84, 49.
Anne Chambreuil, a Montmirail; 76, 53.
Marie Vicaud, a Nivelles (Belgique) ; 83, 58.
Anne Boue, a Tarbes ; 91, 73.
Angelique Houze, k Valenciennes; 70, 31.
Laure Digeon, a Bordeaux; 73, 54.
Maria Pavone, A Naples ; 35, 9.
Antoinette Cumino, a Sienne; 84, 58.
Madeleine Griffa, I Montecassiano (Italie); 78, 53.
Agnes Krasovec, a Ljubljana; 37, I5.
Francoise Hreu, a Menges (Yougo-Slavie); 21, 3.
Jeanne Saaars, a Cologne; 27, 6.
Josephine Brun, a Saint-Vaast; 61, 39.
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Stiphanie Karasinska, h Varsovie; 76, 5o. Leocadie Iwaszkiewiez, A Varsovie ; 26, 7.
Angele Cleaz, a Paris; So, 22.
Marguerite Brault, a Rennes ; 49, 26.
Anne-Marie Haigron, a Libourne; 75, 53.
Catherine Welsh, ala Nouvelle-OrlEans; 75, 54.
Lucie Stradella, a Turin; 38, 4.
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ACTES DU SAINT-SIEGE

INDULGENCE PLENIERE ( TOTIES QUOTIES »
LE JOUR DE LA FETE DE SAINT VINCENT DE PAUL

Nous avons publiC dans le dernier numro" des
Annales (p. 505) le texte de la concession par laquelle
S. S. Pie XI accorde A tous les fideles qui visiteront
les 6glises on chapelles publiques des Pr&tres de la
Mission ou des Filles de la Charit6, le jour de la fete
de saint Vincent de Paul, une indulgence pleniere
loties quolies aux conditions ordinaires.
Les Aph~mirides lilurgiques font remarquer (n* 8,
p. 240) que :
1° L'oratoire visit6 doit ktre un oratoire public;
2° L'indulgence peut se gagner depuis la veille a
midi.
LETTRE DE S. S. PIE XI AUX PREFETS ET VICAIRES
APOSTOLIQUES DE CHINE

DWs le d6but de Notre Pontificat, Nous avons veill6
avec la plus vive sollicitude sur le diveloppement et le
progrbs des Missions. de celles surtout qui sont itablies parmi les peuples encore assis dans les tenibres
et 1'ombre de la mort. Cette sollicitude Nous a inspire
tout r6cemment I'encyclique Rerum
cclesiae, par
laquelle, invitant les missionnaires a mettre en pratique, avec leur z2le industrieux, des methodes
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nouvelles et plus efficaces, Nous exhortions instamment dans le Seigneur le clerg6 et les fiddles a aider
les ouvriers evang6liques de leurs prieres et de leurs
ressources.
De toutes les nations auxquelles doit etre apportee
la lumiere de la doctrine 6vangClique, celles-l surtout
Nous tiennent a coeur qui vivent dans les regions
lointaines. C'est vers elles tout d'abord que Nous
tournons Nos yeux et Notre sollicitude, de jour en
jour plus grande. Les populations innombrables qui
habitent ces contr6es si 6loign6es et si etendues non
seulement sont arrivies a un degri de civilisation plus
avanc&, mais encore ont montr-plus d'une fois avec
ividence qu'elles 6taient prates a se laisser volontiers
diriger par les pr6dicateurs de l'Evangile.
La r6alit6 a pleinement r6pondu A l'attente d'un si
heureux ev6nementi aujourd'hui, en effet, v6nirables
freres et fils bien-aimes, vous Etes remphs d'une
grande joie et d'un bonheur indicible quand, partout,
autour de vous, vous voyez de nombreux fideles, parmi
lesquels plusieurs sont fiers d'etre nes de parents
morts pour le Christ, ou ont e6t eux-memes juges
dignes de souffrir persecution pour le nom de Jesus.
(Act. V, 4I.)
Le travail tres saint des missionnaires serait toutefois bien plus fecond si se dissipait cette opinion
vaine et fallacieuse, qui s'6tend chaque jour de tous
c6t6s et prend de plus en plus racine dans certains
esprits, surtout dans les jeunes et dans les esprits
simples et ignorants, que l'lglise catholique et ses
missionnaires doivent, non seulement travailler au
bien de la religion, mais se mettre an service des
nations du dehors pour les aider i r6aliser leurs
desseins et en consequence empecher les peuples
6clair6s par la lumiere de l'1ivangile ou de se diriger
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librement ou de revendiquer en toute libert6 les droits
de leur nation.
Sur ce point, il est indubitable que les changements
politiques et un amour ardent et exalti de la patrie,
grande ou petite, qui d6passe souvent la mesure, ont
contribu6 h r6pandre cette erreur si pernicieuse et si
funeste a 1 EIglise, comme la raison et l'explrience le
d6montrent. Cette erreur malheureuse fait que 1'glise
est soup~onnee par les peuples et les princes de
travailler i restreindre leurs droits; d'oa cette fUcheuse
cons6quence que les ames se d6tournent de la foi
catholique..
En v6rite, 1'glise est, comme son nom 1'indique,
catholique, c'est-a-dire universelle; elle appartient a
toutes les nations et embrasse tons les peuples; il n'y
a pour elle, de par la volonte de son divin fondateur
J6sus-Christ, aucune distinction de races ni de peuples.
c Ou il n'y a ni gentil ni juif, ni circoncis mI incirconcis, ni esclave ni libre, mais oi Jesus-Christ est

tout en tous. ,) (Col. III, I .) En effet, tous les hommes
sont frbres, a vous &tes tous freres ,; car ils ont un

seul et m6me pkre, c car vous n'avez qu'un seul pere,
qui est dans les cieux , (Mat. XXIII, 8-9); et le fruit
salutaire de la Redemption est offert a tous sans
exception, leur donnant droit d'acqu6rir 1'&ternelle
beatitude, u heritiers de Dieu, coh6ritiers du Christ n
(Rom. VIII, 17). C'est'pourquoi il faut precher la
doctrine evangelique A toutes les nations; c'est le
Christ qui I'ordonne : o Prkchez 1'Evangile a toute
cr6ature. n (Mat. XV, r5.)
Les missionnaires soat investis de leur saint emploi,
non par ceux qui d6tiennent I'autorit6 civile, mais par
Dieu lui-mIeme. , Vous ne m'avez pas choisi; e'est moi
qui vous ai choisis. * (JearXV, 16.) Us recoivent de
l'Eglise leur charge et leur office. Ifs sent done des
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messagers divins, non des messagers humains; ils
continuent consciencieusement I'cFuvre que le Christ a
confi&e a ses ap6tres.
L'gglise a toujours 6t, fiddle aux commandements
et aux pr6ceptes divins; elle a toujours cherch6 avec
zele et diligence l'intre&t des peuples auxquels elle a
apport6 le bienfait de la v6rit6 chr6tienne; elle a
meme d6fendu plus d'une fois leurs droits contre
l'arbitraire et la tyrannic des princes et des gouverneurs, comme l'histoire le demontre amplement. C'est
pourquoi elle s'est toujours efforc6e d'obtenir en
g6n-ral de ses ministres, sp6cialement de ceux qui,
envoyes par elle-m&me, se sont d6penses en courses
apostoliques, qu'ils laissent de c6t6 toute prioccupation patriotique pour chercher, non leur propre intiret,
mais l'int6r&t de Jesus-Christ, et pour porter le
nom de Jesus devant les nations et devant les rois,
s'appliquant uniquement et assidiment a procurer la
gloire de Dieu et le salut des ames. Si parfois, ce qui
arrive rarement, quelque ouvrier evangilique s'est eloign6 de cette rigle, enseign6e constamment par 1'Eglise.
celle-ci a r6prouv6 sa conduite et appliqu6 les remedes
propres a gu6rir le mal. Le soin avec lequel elle forme
des pr8tres indigenes pour les rendre capables non
seulement d'aider, mais encore de remplacer peu a
peu les missionnaires 6trangers, quand leur nombre se
sera accru et que la necessite Ie r6clamera, ce soin ne
montre-t-il pas caairement que l'Iglise, et par ses
paroles et par ses actes, veut absolument &carter de
ses ministres cet amour intempestif de la patrie?
Tout le monde sait que la. premiere semence de
l'Ivangilc a et, jetke presque partout par des pretres
6trangers, lesquels, selon ce mot du divin Maitre :
a Allez dans le monde entier, pr&chez l']vangile a
toute creature n,, ont abandona6 leur pays pour porter
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a leurs freres la lumijre 6vang6lique. C'est ainsi que
Pierre de Galilte et Paul de Tarse ont amend cette
auguste cit6 a embrasser et A confesser la foi du
Christ; que Tite et Timothee, 6veques, ont enseign6
les v6ritis de la foi aux Cr&tois et aux Eph6siens,
bien qu'ils fussent &trangers; que Patrice, ne a
Dunkeld, est devenu l'ap6tre de 1'Hibernie; que
Boniface, n6 aux lies Britanniques, a gagn6 les Germains an Christ.
Si I'gglise a conserv6 cette pratique jusqu'A ce jour,
suivant les conditions des temps et des lieux, elle a
press6 cependant ses missionnaires d'instruire les
enfants indigenes qui promettaient et d'en 6lever quelques-uns au sacerdoce; car sa conviction a toujours &et que le regne du Christ ne peut s'6tablir et
s'affermir que par ce moyen.
Sur ce point, il sufft de rappeler les sages avis que
Notre pr6decesseur d'heureuse m6moire, Benoit XV,
a donn6s dans l'encyclique Maximum illud, avis que
Nous-meme, vous ne l'ignorez pas, avons plus abondamment et plus fortement renouvel6s dans notre
recente encyclique Rerum Ecclesiae.

Ces exhortations de 1'Eglise ont eu, grace A Dieu,
un si heureux resultat qu'aujourd'hui Nous pouvons
regarder 1'avenir avec plus de confiance. Vous avez

parmi vous des pretres indigenes qui collaborent avec
fruit A vos travaux et a vos fatigues pour l'extension
du royaume de Jesus-Christ; plusieurs pretres chinois
vous aident meme dans le gouvernement de votre
Eglise. Rendons, par consequent, de tres grandes
actions de grices a Dieu, de qui tout bien procede, de
ce que, au cours de Notre pontificat, plusieurs Missions, r6cemment erig6es, ont 6t6 confi6es au clerge
chinois. Ce faiti de meme qu'il Nous apporte une

cause non mediocre de bonheur et d'all6gresse, ainsi
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ne pourra-t-il se faire qu'il ne rijouisse vivement les
missionnaires &trangers et les missionnaires chinois
eux-memes. Les uns, en effet, recueillent les fruits de
leurs travaux et des travaox de leurs pr&decesseurs;
les autres sentent que dija se live et brille le jour
qui comble leurs vceux et leurs desirs, grace au puissant secours de tant d'ouvriers evangeliques. Entre
temps, pour le monde catholique, quoi de plus beau,
ou de plus digne d'interet, que l'union dans la cbhrit6
fraternelle des iveques. et pretres 6trangers avec les
eveques chinois, associant leurs efforts pour l'accrois-

sement de 1'Eglise et le bien de la Chine !
11 Nous a plu, v6n&rables freres et fis bien-aim6s,
de vous communiquer ces v6rit6s si importantes pour
que vous en penitriez vous-memes I'ame et 1'esprit des
pr&tres et des fideles qui dependent de vous. II
importe qu'aujourd'hui les fideles surtout soient instruits de ces choses, de peur qu'ils ne soient induits
en erreur par ceux qui mettent en avant le nom et la
cause de la patrie pour exciter la haine de leurs
concitoyens contre l'Iglise de Dieu. C'est pourquoi,
dans vos paroles et dans vos ecrits, ayez soin de
donner une vraie notion de cette Iglise a ceux qui
errent malheureusement hors de son bercail; faites
qu'ils voient en elle une societ6 poursuivant un but
unique : le culte de Dieu et le salut ternel des ames
par l'exercice de la charit6 parfaite.
L'Eglise se garde d'intervenir et de s'immiscer dans
les affaires et le gouvernement de 1'tat, et jamais
elle n'a tolir6 que les. missionnaires travaillent i
seconder les desseins ou A accroitre les inter&s des
nations 4trangeres.
Personne n'ignore, en outre, I'histoire de tous les
temps est 1i pour l'attester, que l'Eglise s'accoinmode
des lois et constitutions de chaque nation et de
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chaque royaume; qu'elle recommande d'ob6ir a l'autorit& civile 16gitimement constitude et d'enseigner ce
devoir d'ob6issance; qu'elle se contente de r6clamer,
pour les ouvriers 6vang6liques et les fid~les, le droit
commun, la s6curit6 et la libert6. Si, dans certains
pays, les autorites civiles ont reconnu le droit de
protection de l'Iglise, 1'Iglise ne s'en est jamais
servie au d6triment des indigenes, mais seulement pour
se mettre et mettre les siens A 1'abri des vexations des
pers6cuteurs. Il est reconnu de tous que toutes jes
r6publiques peuvent, en vertu d'un droit propre et
naturel, d6fendre, dans tous les pays du monde, la vie,
les droits et les biens de leurs sujets. En vertu de ce
principe, I'tglise a prot6g6 les missionnaires, surtout
quand on les a persecutes. Ce droit de tutelle, le Siege
apostolique ne l'exerce que pour soustraire les Missions a l'arbitraire et aux injustices des mechants, non
pour favoriser les gouvernements 6trangers en protigeant, a 1'occasion, leurs concitoyens.

Plaise a Dieu que les paroles que Nous adressons a
cette grande nation, si chore i notre coeur, dissipe
tous les faux soupcons et mette un terme a l'hostilit6
contre l'Eglise et les zmissionnaires!
Priant Dieu de donner paix et prosperite aux
peuples de Chine, Nous vous accordons de tout coeur
la benediction apostolique, comme gage des faveurs

c6lestes et en t6moignage de Notre affection paternelle, a vous, v6ndrables freres et fils bien-aimes, aux
missionnaires et anx chretiens que vous dirigez.

Donn6 & Rome, pros Saint-Pierre, le i5 juin de
l'annee 1926, de Notre pontificat la cinquieme.
PIE XI, Pape.

DECRET
SUR LE MARTYR

.DE GHtBRE MICHAEL

ABYSSINIE OU IRYTHREE
De la Beatificalion ou Diclaraliondu martyre du servia la
teur de Dieu, Abba Gkibri Michael, pritre agrgei
Congregation de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul,
mis a mort en haine de la Foi.
SUR LE DOUTE

, Est-ce qu'il conste du martyre et de la cause
du martyre, ainsi que des prodiges ou miracles, dans
le cas et A l'effet dont il s'agit? ,
Dans le parterre mystique de l'Iglise, que le Christ
notre Maitre, ternel jardinier, a &tabli, qu'il a arros 6
de son sang et qu'il r&chauffe de sa c6Ieste haleine,
les lys de la virginitd et les roses du martyre sont dans
une perpituelle floraison et exhalent en tous lieux la
suavit6 de leur parfum. C'est ainsi que la s&rie des
hommes trcs courageux qui, aux dipens de leur vie,
rendirent t6moignage A la foi catholique, n'a et6 circonscrite par aucune frontiere, ni limit6e a aucune
6poque. Un exemple tres remarquable de ce fait nous
vient de cette partie de 1'Ethiopie supirieure, qu'on
appelle Abyssinie; elle a engendr6 et nourri une fleur
splendide de la foi catholique, Michael Gh6bre, digne
d'&trerecens6 par l'autorit6 apostolique parmi les martyrs du Christ. C'est bien la religion chr6tienne que
celui-ci recut de ses parents, mais infect6e par l'her&sie et s6parbe de la foi catholique. Ayant grandi et
remarqun que dans cette r6gion r6gnaient trois &coles
ou sectes qui professaient des doctrines diff&rentes
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sur la nature de Jesus-Christ, ii fut enflamm6 du d6sir
de pkn6trer plus avant dans la verite. Aussi, a 1'age
de vingt-cinq ans, il resolut de faire a Dieu le vcru de
chastete et d'entrer dans un couvent de moines, pour
se livrer plus complktement a l' tude de la religion et
Sla recherche de la v6rite. Il montra des indices certains d'un esprit sup6rieur et d'une solide piet6, qui
lui permirent de parcourir les plus anciens livres ou
manuscrits et de soutenir des discussions subtiles avec
les maitres des schismatiques. Entre temps ii se lia
d'amiti6 avec le v6n6rable Justin de Jacobis, de la
Congr6gation de la Mission, qui 6tait alors pr6fet
apostolique d'Abyssinie, et saisit plusieurs fois I'occasion d'avoir avec lui des entretiens sur la v6rit6 de la
doctrine catholique; c'est par lui aussi qu'ayant abjure
l'h6resie, il fut recu dans le sein de 'l~glise romaine.
L'annonce de cette conversion d6plut A l' veque
schismatique Salama, qui, devant le refus du Serviteur de Dieu d'adherer A la formule de foi que luimmem patronait, lejeta dans une etroite prison. Rendu
a la libert6 par l'intervention du v6nerable Justin de
Jacobis, il fut aussit6t admis au sacerdoce et, agr6g6
&la Congregation de la Mission, il se mit a remplir
ses fonctions saintes pour le plus grand profit des
Ames. Mais, sur l'ordre du roi Theodoros, il fut jet6
dans les fers oii, i plusieurs reprises et avec cruaut6,
il fut livr6 aux tourments, aux flagellations et A divers
supplices. II montra que sa constance dans la foi
catholique 6tait in6branlable. C'est pourquoi, conmort, il dut suivre a pied les fantassins de
damne
Theodoros. Durant les 6preuves et les fatigues du
chemin, en proie A la dysenterie, il succomba au cours
de l'ann6e mil huit cent cinquante-cinq.
L'ouverture de sa cause de B6atification 6tait vivement d6sir6e de tous les chr6tiens, mais les circon-

-858-stances difficiles des lieux imposerent un d6lai. Enfin,
les pitces juridiques ayant 6t6 r6unies, ainsi que la
legislation canonique lordonne, on commenca 1'examen du martyre du Serviteur de Dien et de la cause de
son martyre : d'abord dans la seance ante preparatoire
avec le riv6rendissime cardinal Caj6tan Bisleti, iLonent de la Cause; puis dans la seance preparatoire,
et tout recemment dans la seance g6enrale, en presence de Notre Tres Saint Pere le Pape Pie XI, le
onzieme jour des presents mois et fann&e; alors le r6v6rendissime Narrateur de Ja cause proposa de discuter la question suivante : a Est-ce qu'il conste du
martyre et de la cause du martyre, ainsi que des prodiges ou miracles, dans le cas et a l'effet dont il
s'agit? n Tous les riv6rendissimes cardinaux et les
Venirables consulteurs presents exprimerent leur sentiment, que. le Tres Saint Pere suivit attentivement;
mais il ne devoila pas sa pensbe, desirant que le temps
permit encore d'implorer dans la priere une plus
grande lumiere du conseil divin.
Mais, a I'approche des solennites de la Pentec6te, ii
fit choix de la veille de ce jour. C'est pourquoi, apres
avoir c6Clbr6 tres religieusement les divins mysteres,
il donna ordre de mander les r6v6rendissimes cardinaux Antoine Vico, 6veque de Porto et Sainte-Rufine,
et prefet de la sacrbe Congregation des Rites, et
Caj6tan Bisleti, Ponent de la cause, ainsi que le
Rev. P. Charles Salotti, promoteur g6n6ral de la
Sainte Foi, et moi, secr6taire soussign6; en notre presence, assis au tr6ne Pontifical, (Sa Saintet6) d6clara:
c 11 conste si bien du martyre et de la cause du martyre du Vxenrable Serviteur de Dieu Michael Gh6bri
que l'on peut proc6der aux formalites ult6rieures. »
II ordonna de publier le present decret et de le con-

signer dans les actes de la sacr6e Congr6egtion des

Rites, le onzieme jour des calendes de juin, 'an mil
neuf cent vingt-six.
- A. Card. Vico, Ev. de Porto et Sainte-Rufine,
prlfet de la S. C. R.
L. fS.
Ange MARIANI, Secritairc.

(Traduction de M. Lucien Bouclet.)

LETTRES APOSTOLIQUES
PAR LESQUELLES

LE VENERABLE SERVITEUR DE DIEU GHEuBR

MICHAEL

PRETRE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

EST DECLARE BIENHEUREUX

PIE XI, PAPE

Pour peprituelle mimoire
l'Abyssioie
L'IEvangile, on le sait, a et6 annonac6
dbs les premiers siecles de l'glise, mais, avec le
temps, les fausses doctrines des hirktiques, celles surtout qui visaient la nature du Verbe divin, ont ripandu
diverses erreurs-parmi les peuples de ces contrees.
Au nombre des predicateurs de la foi catholique
qui ont travaille en divers temps a dcraciner l'hbersie de ce pays, il Nous plait de mentionner tout particuli:rement Ie Ven6rable Justin de Jacobis, lequel, prefet apostolique d'Abyssinie au milieu du dix-neuvieite
siecle, a fait, par son labeur prodigieux, une tres
abondante moisson de conversions. 11 arecu, en effet,
dans le sein de I'~glise, aprks avoir .entendu leur
abjuration, des hretiqutes consid4rables par leur naissance et leur science, et a confirm6 si bien ses aouveaux convertis dans leurfoi par la parole :et 1'exemple,
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que plusieurs n'ont pas h6sit6 a subir un glorieux martyre pour le Christ.
Dans ce groupe privil6gie figure en premiere place
le Venerable Serviteur de Dieu Abba Ghebr Miichael,
n& 5 Dibo, pres du Nil Bleu, en I791. Itrequt de ses
parents le nom de Michel et fut 6lev6 par eux dans
une religion qui, tout en 6tant chr6tienne, diff6rait de
la religion catholique par les h6ersies qui l'infectaient.
Doun d'une intelligence peintrante, il frequenta les
ecoles tenues-par de savants Abyssins, y apprit en peu
de temps la grammaire, la poesie, le psautier et les
Saintes £critures, conform6ment aux usages de son
pays; et, pouss6 pa l'amour de la science et un secret
instinct de vertu, il embrassa la vie monastique. II
parcourut les monast.res les plus c6ilbres de la r6gion, feuilleta les vieux manuscrits, consulta les
maitres les plus renommes et fit tant de progres dans
les discussions theologiques que, bien qu'&la fleur de
1'&ge, il acquit la r6putation d'un homme tres savant
et fut juge digne d'enseigner publiquement.
II veilla jalousement sur la conservation de sa chastet6 et evita de se livrer aux plaisirs de la chair pour
s'l6ever plus facilement a la contemplation des choses
divines.
Ayant remarque qu'il y avait en Abyssinie trois
6coles ou sectes, divisees par la doctrine qu'elles professaient concernant la nature du Christ, il brila d'un
ardent desir de connaitre la v6rit6. Qui recherche
ainsi avidement le vrai voit venir a lui le messager du
vrai. Tandis que Michael gagnait les rives de la mer
Rouge avec l'intention de visiter, en pieux pHlerin,
les lieux saints de la Palestine, il rencontra, &Adoua,
Justin de Jacobis, de la Congregation de la Mission,
qui 6tait venu en PIthiopie en 1839 pour enseigner la
vraie foi aux 6gares et gagner les Ames au Christ.
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Rempli d'admiration pour la nature ardente de Michael, non moms que pour sa forte instruction, ses
qualitis naturelles et sa pit&6, il s'unit d'amiti6 avec
lui et, saisissant les occasions de discuter sur la v6rit6
de la doctrine catholique, il libera completement
l'esprit de Michael de ses vieilles erreurs et fit si bien
que celui-ci, de retour dans sa patrie apres un voyage
a Rome, centre de la foi catholique, et une visite aux
lieux saints, abjura l'hr6sie et fut recu dans le sein
de l'lglise Romaine. Le Ven6rable Serviteur de Dieu
Abba Ghibr6 Michael accomplissait sa cinquantieme
ann6e quand, d'un cceur joyeux et courageux tout
ensemble, il embrassa cette v6rit6 que, durant tant
d'annees, il avait recherch6e avec ardeur.
II n'ignorait pas la haine atroce avec laquelle les
schismatiques, les moines surtout, au milieu desquels
il avait v6cu, poursuivaient ceux qui adh6raient a la
religion catholique; il savait fort bien quels dangers
l'attendaient. Mais avec perseverance il collabora aux
travaux deJustin, son maitre, enseigna dans les 6coles
de la prefecture apostolique les dogmes et les pr6ceptes de la foi catholique, combattit les erreurs des
heretiques et condamna leur morale.
A la nouvelle de sa conversion, 1'6veque schismatique Salama entra dans une violente colere, envoya
des satellites pour se saisir de Michael, alors absorb6
par les soucis du ministare apostolique; et l'amener
captif. Comme le serviteur de Dieu refusait d'adh&rer
a la formule de foi de l'abouna, on le jeta dans une
6troite prison.
Ddlivr6 trois mois apres, il revint aupres de Justin
ct le prefet apostolique le jugea digne de recevoir le
sacerdoce. Ce fut en 1851 que le v6nerable serviteur
de Dieu, rempli d'une joie c6leste, consacra pour la
premiere fois la sainte hostie.
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Agr6eg bient6t apres a la Congr6gation de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul, il se dirigea vers
Gondar, la cit6 que les schismatiques abyssins consid6raient comme le siige principal et la forteresse de
leur religion, pour y enseigner publiquement la foi
romaine au peuple, refuter les maitres schismatiques
et attirer a la foi catholique les nobles et les courtisans.
Mais le roi l6gitime, qui se montrait dispos6 &recevoir la foi catholique, fut chassi par un cruel ennemi
de cette meme foi, Theodoros, lequel, devenu injustement empereur d'Abyssinie, pers6cuta ouvertement
tous ceux qui professaient cette foi. Les missionnaires
europiens furent chassds hors d'Abyssinie, puis, par
ordre de l'6evque schismatique, le serviteur de Dieu
fut de nouveau saisi, inhumainement immobilis6 par
les pieds dans un bloc de bois et jete dans une affreuse
prison, oi il resta plusieurs mois, souffrant a la fois
de la faim et de la malpropret6 du local.
L'6veque schismatique tenta plus d'une fois avec
perfidie de d6toumer Michael de la foi romaine, soit
en lui promettant la libert6, soit en le menaqant des
tourments; mais le d6fenseur de la foi, ferme dans sa
croyance, se d6clara toujours pr&t & subir plut 6 t les
ch&timents les plus terribles qu'i offenser Dieu, m~me
1gerement.
Cependant, le vn&erable serviteur de Dieu consolait
ses compagnons de prison et de souffrances, et les
confirmait dans la foi de parole et d'exemple, jusqu'au
jour od le roi Th6odoros les fit comparaitre devant
son tribunal. Ayant profess6 ouvertement la verit6 de
notre religion, il fut frapp6 de verges, mais montra
dans ses souffrances encore plus d'6nergie que les
satellites ne montrerent de cruaut6 dans leurs coups.
Le courageux athltte du Christ souriait aux bourreaux
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fatigues de leur barbare travail, tandis que le tyran,
plein de rage, envoyait d'autres bourreaux pour briser
sa constance.
Apres avoir et6 accabl6 de coups, il fut condamn6
h mort, et ddja il Atait train6 au lieu de son dernier
supplice pour y ktre acheve par les balles des fusils,
lorsque, sur les instances du consul anglais, sa peine
fut commuie en prison perpetuelle. II fut de nouveau
enferm6 en prison. On le sortit de son cachot, on le
chargea de chaies et il fut oblig6 de suivre a pied
1'armie royale. Tandis que des satellites inhumains le
trainaient de force sur un chemin difficile, entre les
valets d'armee et les 6quipages, 6puis6 par les coups,
a demi mort de soif et de faim, consume par la dysenterie, il rendit son ame indomptable h Dieu, apres
quinze mois d'atroces souffrances, honorb de la palme
si desirable des martyrs, en 1855, la soixante-quatrieme annee de son age.
Le bruit de ce gloricux martyre se r6pandit au loin.
Tous les fidles d6siraient vivement que le venerable
serviteur de Dieu recit les honneurs attribu6s aux
bienheureux; mais les circonstances d6favorables du
lieu retardbrent la r6alisation de leurs vceux.
Les procks ordinaires 6tant termines et toutes choses
mirement considerbes, Benoit XV, d'heureuse mrmoire, par d6cret du 25 janvier 1920, signa la Commission d'Introduction de la Cause.
Aussit6t se posa la question du martyre et de la
cause du martyre, et, apres qu'il eut apparu avec
evidence que le venerable serviteur de Dieu avait Ate
mis a mort en haine de la foi cath lique et pour ce
soul motif, Nous avons declare, par decret solennel,
le i des calendes de juin de la pr6sente annee, qu'il
n'y avait pas lieu de douter du martyre et de la cause
du martyre da y6nerable serviteyu de Dieu, Abba
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Ghibri Michael. Peu apres, suivit un autre dcret,
par lequel, 6taut donne 1'6vidence du martyre, les
defenseurs de la Cause fureDtdispens6s d'apporter la
preuve des signes ou miracles in specie, ainsi qu'il est
juridiquement requis.
Le martyre une fois admis, il ne restait plus qu'A
demander aux cardinaux et aux consulteurs de la
Congregation des Rites leur opinion sur cette question : 6tant donne la reconnaissance du martyre et de
la cause du martyre et la dispense des signes ou
miracles, peut-on proc6der sfrement a la beatification
solennelle du v6nerable serviteur de Dieu? C'est ce
que fit notre cher fils Cajetan Bisleti, cardinal diacre
de la sainte Pglise romaine, ponent de la Cause, dans
l'assembl6e gn&arale de la Sacrie Congr6gation des
Rites tenue an Vatican en Notre presence, le jour des
calendes de juin. Tous les cardinaux et consulteurs
presents rvpondirent unanimemsnt par l'affirmative.
Toutefois, en chose d'aussi grave importance, Nous
avons diff&r6 de Nous prononcer, afin de prendre le
temps de demander au Pere des lunmiires le secours
de la sagesse cl6este.
Apres I'avoir bien prie, enfin, le jour tres beureux
oiL l'glise c6lebre annuellement la solennit6 du tres
saint corps du Christ, a savoir le troisieme jour des
nones de juin de la prisente annie, ayant cilbre le
sacrifice eucharistique, en presence de Nos VWn&rables Fr&res Antoine Vico, cardinal de la sainte
eglise romaine, iveque de Porto et Sainte-Rufine,
pr6fet de la Sacr6e Congr6gation des Rites, et Caj6tan
Bisleti, cardinal diacre de la sainte £glise romaine,
ponent de la Cause, ainsi que de nos chers fils Ange
Mariani, secr6taire de la Sacree Congr6gation des
Rites, et Charles Salotti, promoteur general de la
sainte foi, Nous avons d6clar6 solennellement qu'on

pouvait proceder en toute s6curit6 h la b6atification
du venerable serviteur de Dieu.
Cela etant, Nous, pour r6pondre aux-prieres de toute
la famille religieuse de la Congregation de la Mission
'de Saint-Vincent-de-Paul, de Notre autorit6 apostolique, en vertu des prbsentes, Nous permettons que le
v6nerable serviteur de Dieu Abba Ghebr6 Michael,
Pretre de la Congregation de la Mission de SaintVincent-de-Paul, soit dor6navant appele bienheureux;
que son corps on ses reliques, s'il en reste, soient proposes a la vneration publique des fidiles, avec cette
reserve toutefois qu'ils ne soient pas portes dans les
supplications solennelles, et que ses images soient
orn6es de rayons.
En outre, Nous accordons, en vertu de cette meme
autorite, que soit en son honneur r6cite l'office et c6elbrie la messe du commun des martyrs, conform6ment
aux rubriques du missel et du br6viaire romain, mais
seulement dang le vicariat apostolique de l'Abyssinieou
de 1'Erytr6e et dans les 6glises et chapelles qui appartiennent A la Congregation de la Mission de SaintVincent-de-Paul, en quelque lieu que ce soit; et Nous
6tendons cette concession a tous les fideles, s6culiers
et r6guliers, qui sont tenus de reciter les heures canoniques; et, en ce qui regarde la messe, A tous les
pretres qui la diront dans les temples oui sera c61br6e
la fete du bienheureux martyr.
Enfin Nous accordons que les solennit6s de la beatification aient lieu, avec office et messe du rite double
majeur, dans les vicariats apostoliques pr6cites et
dans les temples ou chapelles susnomm6s, au jour
que d6signera l'Ordinaire, dans le courant de l'annee qui suivra la celebration des m&mes solennit6s
dans la basilique patriarcale du Vatican, nonobstant
les Constitutions et Ordonnances apostoliques, les
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d6crets de non-culte et toute autre decision contraire.
Nous voulons que, dans tout debat meme judiciaire,
les exemplaires, meme imprimes, de ces lettres, pourvu
qu'ils soient sign6s de la main du secr6taire de la
Congregation des Rites Sacr6s et munis du sceau de
son prefet, fassenit foi aussi completement que le
feraient ces: lettres, pour la manifestation de Notre
volonte.
Donn6 a Rome, pris Saint-Pierre, sous l'anneau du
P&cheur, le troisieme du mois d'octobre de l'annee 1926,
de notre pontificat la cinquieme.
P. Card. GASPARRI,
Secretaire d''tat.

LETTRES APOSTOLIQUES
PAR LESQUELLES

LES

VENERABLES SERVITEURS DE DIEL' JEAN-

MARIE DU LAU, ARCHEVPQUE D'ARLES; FRAXNOIS-JOSEPH DE LA
ROCHEFOUCAULD,

EVEQUE DE BEAUVAIS;

PIERRE-LOUIS DE LA

ROCREFOUCAULD, EVEQUE DE SAINTES; ET LEURS COMPAGNONS,
TOUS MIS A MORT A PARIS EN HAINE DE LA FOI, SONT DECLARES
BIENHEUREUX.

PIE XI, PAPE

Pour perpituelle nmmoire
La terrible et miserable sedition qui bouleversa la
chose publique a la fin du dix-huitieme siicle et
ravageala France, en renversant toutes les institutions
civiles et religieuses, ne sevit pas seulement contre le
roi et la noblesse, mais principalement contre 1'Aglise
et ses ministres. Les hommes farouches qui s'emparerent du gouvernement par des voies coupables, dissimulaient, sous le faux nom de philosophie, une haine
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implacable contre l'glise, allant jusqu'a vouloir supprimer le nom chretien. Lear fureur insens6e s'eleva
contre les chefs sacres, ev&ques et pr&tres, qui condamnaient les lois iniques de s&cularisation et qui
confessaient la foi catholique. Le temps des antiques
persecutions parut renaitre, et le front de l'Epouse
immaculie de Dieu, l'Eglise, s'orna de nouvelles et
glorieuses couronnes de martyrs.
A Paris, cet horrible carnage, ex6cr6 par le commun
et perp6tuel sentiment des peuples, qui, an debut de
septembre 1792, souilla d'un sang si noble et si abbndant le couvent des Carmes, le seminaire Saint-Firmin
et la prison de la Force, pent a bon droit 6tre appelM
le viritableet solennel martyre des hiros irvincibles du
Christ, mis a mort en kaine de la foi.
Dans ce massacre, tomberent trois eveques. Le premier fut Jean-Marie du Lan, n6 an diocese de Perigueux, en 1738. -levy an siege archiepiscopal d'Arles,
il se montra, dans le gouvernement de cette eglise,
l'6mule d'un Charles Borromie, archeveque de Milan.
Venu a. Paris, il refusa le serment inique de la Constitution civile. Incarc6r6 an convent des Carmes, converti en prison, il fut transperci par le glaive des
sicaires impies. Le second, Franfois-Joseph de La
Rochefoncauld, naquit, en 1736, an diocese d'Angoul6me. Appel6 a l'ev&ch de Beauvais, et remarquable
non moins par sa doctrine que par sa charit6, il distribua tous ses biens aux pauvres. Et, comme apris
avoir, par sa parole et par ses kcrits, profess la fai
catholique, il avait refus6 le. serment, liii aussi fat
enferm6 dans la prison des Carmes.; nortellement
bless6, il tomba inanim6 sur le corps de son frere,
qu'on venait de tuer Le troisl&me, Pierre-Louis de

La Rochefoucauld, ne en 1744, fut promu a l'6v6chb
de Saintes. Vengeur tres perspicace de la foi, il avait

r6prouve les erreursjansenistes. Arre&t avec son frere,
I'vveque de Beauvais, et persv&erant dans son opposition au serment, il fut massacr6 par les rtvolutionnaires.
Avec ces trois prelats, furent mis a mort un grand
nombre de pr&tres, tant s6culiers que r6guliers,
vicaires, cur6s, chanoines et quelques fideles honoris
de la dignite de diverses fonctions publiques. 11 est
constant que tous furent massacres en haine de la foi,
car les bourreaux immolaient et ceux qui, appeles
devant le tribunal et se montrant inebranlables dans
leur opposition an serment, 6taient aussit6t livr6s aux
6gorgeurs post6s dans la cour voisine, et ceux qui, au
mepris meme de I'apparence de toute forme juridique,
etaient jetis aux piques et aux sabres.
Tout de suite, on commenca A d6signer du nom de
martyrs ces fideles confesseurs de la foi; la renommie
de leur saintet6 et de leur martyre croissant de jour
en jour, on entreprit 1'6tude de la cause destin6e a
leur donner les honneurs des autels.
L'introduction officielle de la cause fut decrte6e le
16 janvier 1916. Le i" octobre dernier, I'affirmation
du martyre en haine de la foi fut d6cern6e aux trois
6evques et i leurs i88compagnons; puis fut promulgu6
le D6cret De tuto, le 7 du meme mois, avec l'assentiment

de tous les cardinaux et consulteurs. (Suivent les
ditails de la Cause.)
Ces faits itablis, et personnellement touche des
prieres de I'archev~que de Paris, de tous les 6veques
et archeveques de France et du clerg6, tant s6culier
que r6gulier, de cette nation, de Notre autorit6 apostolique, par la force des pr6sentes Lettres, Nous
accordons la facultb qu'a l'avenir soient appel6 s

Bienhereux les 95 serviteurs de Dieu tues au couvent
des Carmes. (Suivent les noms.)
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Et de mame les 72 serviteurs de Dieu massacr6s au
seminaire Saint-Firmin, alors maison de la Congr6gation de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul. (Suivent
les noms.)
Enfin-les trois serviteurs de Dieu mis a mort i ]a
prison de la Force. (Suivent les noms.)
Nous accordons que leurs corps et reliques, s'il en
est conserve, sans cependant 6tre port6s dans les c6r6monies solennelles, soient exposs 'a la veneration
publique des fideles, et que leurs images soient d6corees de I'aurIole des Bienheureux. (Suivent les dispositions spiciales pour 1'office et la messe des martyrs.)
Donn6 a Rome, pres Saint-Pierre, sous 1'anneau du
Pecheur, le 17 octobre de l'an 1926, de Notre Pontificat le cinquibme.
P., cardinal GASPAnnI,
Secretaire d'Etat.
iTraduction emprunt6e a la Croix, 2 octobre 1926.)

-

870 -

BEATIFICATION D'ABBA GHEBRE MICHAEL
2 OCTOBRE

Le 2 octobre, veille de la beatification de Ghibri
Michael, a i2 h. 40, le Souverain Pontife eut la bonti
de recevoir notre tres bonor6 PNre, que rejoignaient,
vingt minutes apres, MM. Mac Hale et Veneziani,
assistants, les visiteurs des provinces de Rome, de
Provence, d'Allemagne et de Yougo-Slavie, les sup6rieurs des maisons de Rome (via Pompeo-Magno et
maison internationale), Sarzane, Plaisance, Macerata,
MM. Ricciardelli, Stienen, Gouault, Frd6xric Rosenberg, Scbeuffgen, Janiewski, Ciopalski, Abadie, et
deux repr6sentants de notre Mission d'Abyssinie,
MM. Baeteman et de Wit.
Comme M. le Supirieur genaral implorait une benediction sp&ciale pour M. de Wit, que son 6tat de
sante tient momentandment 6loignk de sa Mission
d'Abyssinie, le Souverain Pontife r6pondit : c Bien
volontiers; allons! vous guerirez. , Et M. de Wit, une
fois dehors, r6p6tait tout heureux : ' Bien stir, je
gu6rirai, puisque le Pape est infaillible. n
Sa Saintet6 recut avec plaisir des mains du tres
honore Pere les six derniers tomes des tEuvres de saint
Vincent de Paul, magnifiquement relis aux armes
pontificales, et les plaqa dans sa bibliotheque pres des
huit premiers volumes.
Puis ce fut la presentation des suppliques emanees
des Enfants de Marie du Mexique, qui exprimaient
par icrit leur disir de voir la v6n6rable Catherine
Labour6 plac6e sur les autels en I93o.
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3 OCTOBRE

La journie du 3 se leva radieuse. La c6rimonie 6tait
fix4e a neuf heures et demie. Une heure avant, les
prudents occupaient d6ji leur place. On pouvait voir
notre tres honorb Pere "et M. Fugazza au bane des
chanoines de Saint-Pierre, M. Gouault dans la tribune
r6serv6e a la famille de Sa Saintet6, M. Baeteman
et M. de Wit dans la tribune destin6e aux parents des
nouveaux Bienheureux. La seur Vollaro, une des rares
survivantes de I'ancienne maison des Filles de la Charite en Abyssinie, 6tait venue de Bitonto, sp6cialement invit6e par M. le SuDerieur g6n6ral.
Le temps est long quand on attend; et il fallut
attendre jusqu'a dis heures. Enfin, voici les membres
du Sacr6 College qui s'avancent. Sept d'entre eux ont
bien voulu assister i la c6r6monie; ce sont les cardinaux Vico, Friihwirth, Bisleti, Billot, Ehrie, Galli et
Verde. Notre honorable confrere Mgr Blessing, vicaire
apostolique de Limon, siege au milieu des eveques.
Mgr Pellizzo, archeveque de Damiette et chanoine
de Saint-Pierre, vient prendre place au faldistorium,
rev6tu de la chape et mitre en t6te; c'est a lui que
revient l'honneur de pontifier.
Enfin, le moment le plus solennel est arriv6; de sa
voix claire et forte, Mgr Barnabai commence la lecture
du bref de b6atification. L'6motion est A son comble
quand'il prononce les mots : c De Notre autorit6
apostolique, en vertu des pr6sentes, nous permettons
que le v6narable serviteur de Dieu Abba Gh6br6
Michael, Pr&tre de la Congr6gation de la Mission de
Saint-Vincent-de-Paul, soit Al'avenir appel6 Bienheureux. ,
Aussit6t le voile tombe et I'image du glorieux martyr
apparait radieuse; Le Te Deum retentit sous les vortes
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de l'immense basilique, entonn6 par le c6lebrant, continu6 par les chants de la chapelle Julie, qui alternent
avec le clerg6. Aux mots : t L'armee innocente des
martyrs chante tes louanges ", les voix se font plus
puissantes.

Puis c'est le silence, et ce silence est interronipu
par le cel6brant, qui invoque le nouveau Bienheureux :
" Bienheureux Ghebr6 Michael, priez pour nous ,, et
ensuite chante l'oraison des martyrs non pontifes.
Tandis que se font les pr6paratifs pour la messe
pontificale, on distribue, selon l'usage, la vie du
martyr en italien, le bref de b6atification, des images.
La messe, pendant laquelle on entendit les chants
de la chapelle Julie, finit a midi.

La c6r6monie du soir, c'est-i-dire la visite du Souverain Pontife et sa pribre devant l'image du Bienheureux est fix6e a quatre heures et demie de l'apres-midi.
A cinq heures sonnant, on annonce I'arriv6e du Pape.
Les trompettes des gardes nobles font entendre la
belle marche triomphale de Silveri. Acclamations,
applaudissements, vivats, lointains d'abord, puis rapproch6s. Voici le vicaire de Jssus-Christ, en mosette
et

6tole rouges, porte'sur la Sedia Gestatoria. II tra-

verse 1'immense nef salu6 par les trompettes d'argent
de la coupole. Devant lui marchent les cardinaux
Vico, Gasparri, Bisleti, Friihwirth. Boggiani, Tacci,
Ehrle, Galli et Verde. Leur fiombre aurait et6 plus
grand si le centenaire de saint Francois n'en avait
attir6 plusieurs a Assise.
-Un pretre expose le saint Sacrement, le Pape b6nit
1'encens, quitte son prie-Dieu et, agenouill6 devant
I'autel, encense le saint Sacrement. Mgr Pellizzo
chante 1'oraison et donne la b6n6diction.

Le salut est court : un motet, '.hymne Deus tuorum
militum et le Tantum ergo.
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C'est le moment, pour le tres honore Pere, d'aller
pr6senter ses cadeaux au Souverain Pontife; it s'approche et offre la vie du Bienheureux et un bouquet de
fleurs artificielles confectionn6 par la sceur portiere de
Saint-Joachim au moyen de morceaux de vieilles cornettes. " Tres Saint-Pere, dit. alors M. le Superieur
g6n6ral, permettez-moi de remettre a Votre Saintete
une belle relique de notre Bienheureux. , -Que
dites-vous? ripondit le Pape. 11 ne nous reste aucune
relique de Ghebr6 Michael. ) - c Si, Saintet6, reprit
notre tres honor6 Pere; il en reste une et d'un genre
tout special; elle est enferm6e dans cet ecrin. ) On
ouvre 1'6crin; un livre noir apparait; c'est un trait6
d'astronomie ecrit de la main du Bienheureux martyr,
dont il se servait pour son usage personnel et pour son
enseignement. Pie XI 1'admire, le feuillette. a C'est
une relique insigne, dit-il; vous avez voulu flatter mes
goits de vieux bibliothecaire; il vous en a coilt6, je le
comprends, de vous priver de ce precieux manuscrit;
il sera en bonne place dans la partie 6thiopienne de
la Vaticane. »
D'ordinaire, la remise des cadeaux demandait moins
de temps. Ceux qui n',taient pas t6moins de la scene
commencaient. A s'impatienter. Le cardinal Gasparri
lui-meme s'approcha intrigue. A la vue du vieux
parchemin, il comprit la joie qu'avait le Pape de se
retrouver un moment biblioth6caire et de prolonger
cet instant.
Mgr Sant'Elia, qui portait c6r6monieusement I'616gant bouquet de fleurs artificielles, trouvait, lui aussi,
le temps long. II n'y tint plus; de ses mains fatiguies
le bouquet passa dans celles d'un employe.
Avant de se retirer, le Pape benit les deux families
de saint Vincent, leurs oeuvres et plus particulibrement
la mission d'Abyssinie. 11 prit place de nouveau sur la
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Sedia Gestatoria, traversa la basilique en b&nissant et
souriant il disparut.
La f&te Ctait finie.
8, 9 et 1o OCTOBRE

Triduum en rhonneur du Bienheureux martyr dans
notre maison de Rome, via Pompeo Magno.
Le programmme est charge :
A 6 heures du matin, messe de communion : le 8 et
le 9, par notre tres honore Pere; le xo, par Mgr Blessing, vicaire apostolique de Costa Rica.
A 7 h. 1/2, messe basse par les cardinaux Verde,
Galli et Vico.
A 8 h. 1/2, grand'messe basse en ghez devant les
clercs du college 6thiopien.
A io h. 1/2, grand'messe : le 8, par Mgr Zampini,
sacriste du Saint-Pere; le g et le io, par Mgr Diebrowski.
L'apres-midi, a 4 h. /z2, vEpres pontiicales par le
pr6lat qui a chant6 la grand'messe.
Puis panegyrique. Les trois orateurs, Mgr de Sanctis,
cure de Saint-Jean-des-Florentins; Mgr Scavizzi, cure
de Saint-Eustache; et Mgr Salotti, promoteur de la
Foi, louirent, en termes excellents, le martyr abyssin.
Mgr de Sanctis commenta ces paroles de la Sainte
Ecriture : Christo igilur passo in carxe et vos eadem
cogitatione armamini. - In veritate comperi, quia non
est personarum acceptor Deus, sed in omni gente qui
timte eum et o4eraturjustitiam acceptus est ili.
Enfin pour cl6turer, Benediction du saint Sacrement, donn6e par les cardinaux Tacci, Laurenti et
Bisleti.
L'affluence fut grande pendant ces trois jours. D6jA,
dis six heures du matin, de nombreuses Filles de la
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Chariti itaient l1 pour assister a la messe de leur Pere
et communier de sa main. Elles avaient, de plus, la joie
de recevoir, a la table meme de communion, de la
main du clerc qui accompagnait le ce61brant, une
image du glorieux martyr.
Aux fiddles se joignirent des pr&tres du dehors,
une cinquantaine chaque jour; ils venaient jouir du
privilege de dire la messe du nouveau Bienheureux,
messe Ii virtute du Commun des martyrs, avec Gloria
et Credo.
Les clercs du collge 6thiopien assisterent a tous les
offices; ils 6taient facilement reconnaissables a leur
teint et a leur ceinture blanche, qui tranchait sur leur
soutane noire.
M. Grassi, assistant du sup6rieur, dirigea les ceremonies avec la maitrise qui convient dans la maison oi
se pr6parent les Apklmkrides liturgiques.Ses confreres,
les jeunes clercs et meme les petits apostoliques, montrerent, les uns par leur chant, les autres par I'office
qu'ils furent appel6s i remplir an chceur, que rien
n'avait &t6 laiss6 sans pr6paration.
Notre tres honors Pere eut la d6licate pens&e de
faire participer tout sp&cialement les seeurs de SainteMarthe A la fete. Le soir du 9, it se rendit t I'hospice
ety passa lanuit. Le lendemaindimanche, Asix heures,
il dit la messe du Bienheureux devant des d6l6gations
de soeurs de la ville et des environs, dans la chapelle
de 1'6tablissement, sur I'autel oi Pie X et Benoit XV
avaient plusieurs fois cdlibr6. La Mere Marie Maurice,
qui s 1est tant d6vou6e pour la Communaut6, meritait
bien cette attention du second successeur du v6nere
Pare Fiat.

BEATIFICATION DES 191 MARTYRS
DE SEPTEMBRE
ier OCTOBRE

Lorsque, le vendredi ier octobre, fete de saint

Remi, Mgr Mariani, secretaire de la Congregation
des Rites, eut lu devant le Saint-P&re, dans la salle du
Consistoire, les deux decrets de tuto concernant la
beatification du venerable Noel Pinot et constatant le

martyre du venerable Jean-Marie du Lan, archevqque
d'Arles, Francois-Joseph et Pierre-Louis de La Rochefoucauld, eveques de Beauvais et de Saintes, et de
cent quatre-vingt-huit compagnons, Mgr Hertzog,
postulateur des deux causes, s'avanca au pied du
tr6ne du Saint-Pere et lut l'adresse suivante :
TRes SAIXT-PkBE,

II y a vingt ans, un de vos priddcesseurs, Pie X, de sainte
memoire, daignait ilever aux honneurs des Bienheureux la
ven6rable servante de Dien, TherBse de Saint-Augustin,
prieure du Carmel de Compiegne, et ses quinze compagnes,
victimes innocentes et pures de la haine sectaire qui alors
triomphait contre Dieu, la religion et I'Eglise.
Elles 6taient les premieres beatifi6es parmi les nombreuses

victimes de la Rdvolution, elles inauguraient la phalange des
glorieux marty.rs qui devaient suivre leurs traces.
Apres elles, les quinzes religieuses Filles de la Charit6 et
Ursulines de Valenciennes et les trente-deux martyres d'Orange
regurent les memes honneurs et, ii y a I peine deux mois,
Votre SaintetE proclamait la veritd du martyre de Noel Pinot,
qui. par le decret detuto, publid aujourd'hui, voit s'approcher
les fetes de sa bdatification.
Beaucoup d'autres causes de cctte 6poque si terrible ont
it6 commencces dans les divers dioceses de France et sont

en cours aupres de la sacrde Congregation des Rites.
Mais aujourd'hui se prisente le groupe le plus important,
soit par la qualitE, soit par le nombre des victimes, groupe
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qui a attire 'attention et la sollicitude paternelle de Votre

Saintet6.
Voici, unis dans la plus fraternelle charit6, les noms les
plus grands et les plus humbles de France, reprdsentant les
divers degres de la hierarchie eccldsiastique : Jean-Marie du
Lau, archev6que d'Arles; deux eveques, Francois-Joseph et
Pierre-Louis de la Rochefoucauld, deux freres, eveques de
Beauvais et de Saintes; des vicaires giniraux, des cures, des
vicaires, des professeurs, des aumoniers, de simples s6minaristes, provenant de plus de soixante-dix dioceses de France,
puis des religieux : Benedictins avec Dom Chevreu, abbe
general de la glorieuse Congregation de Saint-Maur; des
chanoines de l'abbaye de Saint-Victor et de celle de SainteGenevieve, des Cordeliers, des Picpuciens, des Capucins,
des Minimes, des J6suites, des Lazaristes, des Sulpiciens,
des Eudistes, des Doctrinaires, un pretre ayant appartenu A
la Soci&t6 des Missions etrangeres de Paris, un Frere des
Ecoles Chritiennes, et cinq laiques : en tout cent quatrevingt-onze martyrs! Voiit le groupe magnifique dont on vient
d'affirmer le martyre.
Vraiment, nous ne savons quel est le gentiment qui s'impose le plus 1 notre esprit et a notre ceur en cette occasion :
ou l'admiration pour le courage et la force d'Ame de cei
martyrs, qui acceptent non seulement dans le calme et la
paix, mais avec enihousiasme, les tourments et la mort; ou
la pitie pour la folie du demon, qui s'imagine, par ces pers6cutions, vaincre et triompher; ou bien encore l'admiration
pour cette merveilleuse feconditE de l'Eglise, qui manifeste
ainsi au monde sa puissance et trouve dans le sang de ses
fils un renouveau de vertu et de vie : Sanguis martyrum
semen christianorum.
Combien consolants et encourageants sont pour nous les
exemples donnrs par ce clerge de France dans ce moment si
grave! Ah! beaucoup le m6prisaient, ce clerge, 'estimant
incapable du moindre acte de fermet6 et de resistance! Et
voici que, place dans l'alternative de renoncer a sa foi catholique. apostolique et romaine, ou de perdre la. vie, sans
hesitation, presque unanimement, ii repond : Plut6t la mort
que le deshonneur ! Potius mori quam faedari!
Legon sublime que nous donnent ces eveques, ces pretres,
ces laiques! Par leur exemple, ils nous apprennent comment
il faut que nous pratiquions notre foi; ils nous enseignent
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que nous devons etre prets a le faire meme au peril de notis
vie; mais surtout leur voix vaillante, dont le temps n'a pa
affaiblir la force, nous crie de veiller a repandre notre sang
goutte k goutte dans l'accomplissement du devoir quotidies
et dans I'acceptation humble, courageuse, joyeuse, du sacrifice de chaque instant, ce qui est un continuel martyre.
Devant ces hiros de lafoi, nous nous inclinons avec respect
et avec amour, et, par la pensde, nous nous transporteas
dans la pieuse 6glise des Carmes de Paris pour y baiser leus
ossements sacres et la terre qui a ~6t imprignee de leur sang.
me temps, Tres Saint-Pere, nous vous remercions
Ena
d'avoir daignu accorder a la sainte Eglise, et surtout 1 la
France, un pareil honneur et une si grande grace.
Au nom de S. am. le cardinal Dubois, archeveque de Paris,
promoteur principal de la cause; an nom de tous les 6viques
des dioceses qui y sont int6ressis ;au nom des chefs d'Ordres
et de Congrgations religieuses qui ont de leurs fis parmi les
martys, et, il m'est permis de le dire, aa nora de la petite
famille sulpicienne, qui en reconnait avec une d1gitime fiert&
huit comme ses enfants, je prie Votre Saintetd d'agridr les
sentiments de la plus vive et plus filiale gratitude.
Les nouveaux Bienheureux eux-memes nous aideront i
acquitter notre dette de reconnaissance, et, par leurs priares,
vous olbtiendront, du Roi des martys, toutes les graces et
tous les dons que Votre Saintet6 peut d6sirer.
Tres Saint Pire, en cette occasion solennelle, prostern6s
humblement k vos pieds, nous sollicitons pour la France,
votre fille ainee. la mere de tant de martyrs; pour le clergi
de France, rdgulier et sculier; pour tons les fidiles, et
spdcialement pour les families des martyrs; pour nous toes
ici presents, nous sollicitons votre paternelle benidiction.

S. S. Pie XI prit ensuite la parole. 11 salna d'abord
la troupe splendide conduite par le glorieux cure et
martyr Pmnot, qui 6tait mont,6

l'echafaud comme a

l'autel, en prononvant des paroles si h6roiques, si
magnifiquement dramatiques, pr&tre et victime de son
propre sacrifice, a l'instar du Pretre divin. Cette
troupe glorieuse, on venait de la voir passer dans le
discours mnu du miritant et heureux postulater,
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composde de martyrs de toute condition, de tout etat,
de tout age, de toute profession religieuse, oi 6taient
reprisentes un si grand nombre de dioceses de
France; et la pens6e religieuse avait recueilli la
sublime legon qui -

le postulateur 1'avait sugg6r6 -

resplendissait en cette vraie massa purpurea, en cette
multitude-couverte de pourpre, qui s'offrait ainsi au
regard pieux du peuple chr6tien.
Le Saint-Pere ressentait une particuliere complaisance I voir 6lever aux plus grands honneurs ces
martyrs, qui devaient 6tre consid6r6s i bon droit
comme les martyrs d'une d6votion sp6ciale a la sainte
Eglise apostolique romaine, au pape. Car, on l'avait
justement observ6, ils avaient donn6 leur vie, en
sachant bien que, pour la garder, ils auraient di
conceder ce que Rome, le Saint Siege, le pape avaient
proscrit et condamne. C'6tait la France, la vieille
France catholique de saint Remi qui, ce jour-li,
resplendissait en plein midi, tandis qu'on eut cru que
les t6inbres de la nuits'amassaient sur elle.
Autre sujet de r6flexion et de particuliere satisfaction : ces glorieux martyrs de toute condition sociale
et de tout 6tat donnent une lecon dont nos temps
semblent avoir particulibrement besoin. Aujourd'hui,
on parle tant de droits; et qui parle de devoirs? Ces
martyrs nous disent, an contraire, que pour le devoir
il faut, au besoin, savoir mourir. Leur enseignement
est done d'une tris haute et toute providentielle
actualitt. II existe des droits, des droits qui sont
sacres; mais malheur A nous quand nous nous rappeIons seulement les droits! Quand on oublie les devoirs,
quand des devoirs plus sacres encore et qui s'imposent
avec une evidence plus grande encore sont sacrifibs,
si facilement, si 16gerement, on assiste a des 6garements, A des bouleversements qu'on ne peut plus
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considbrer qu'avec une grande tristesse dans l'ime.
Est-ce que nous ne voyons par aujourd'hui tant d'imes
non seulement abandonner silencieusement, mais profaner et fouler aux pieds joyeusement, allegrement,
faire profaner et fouler aux pieds par d'autres ce qui
devrait, au contraire. etre leur gloire la plus chbre, et
en arriver a rougir de la decence, de la pudeur, de la
modestie chr6tienne ?
Une autre r6flexion venait encore aux lkvres du
Saint-Pire : elle I'amenait a saluer, avec une vn&ration redoubl6e, la splendide theorie empourprec
qui venait de difiler devant lui.
Ces martyrs n'ont pas subi une seule lutte, un seal
martyre; ils en ont subi deux. Premierement, le martyre
qui les a conduits a la gloire eternelle et qui fut i
peine accompagne d'un simulacre de procedure, si
meme elle m6rite ce nom, procedure sommaire, tumultueuse, vraie expression de la barbarie qui regnait ea
ces terribles moments. Mais ensuite, ils durent subir
le second martyre d'une discussion, toute pleine sans
doute de v6n6ration et d'amour, mais rigoureuse
pourtant, comme I'exigeait' leur grand nombre. 11
semblait au Pontife qu'll avait tout droit et tout devoir
de f6liciter de cette rigueur les martyrs eux-mSmes;
elle avait rendu leur victoire plus splendide encore,
elle en avait fait refluer.plus de gloire sur I'Eglise,
une plus grande consolation et une edification plus
grande sur les fils de I'Eglise. Tout le monde a pu
constater ainsi &quel point cette mere, cette maitresse
et 6ducatrice des saints, est consciente de son droit
comme de ses responsabilit6s. Rien de plus beau, en
cons6quence, rien de plus consolant et de plus tralquillisant que de se sentir dans les bras et surle coaar
d'une mere si sainte et si belle, dont I'amour maternel
est si chaleureux et la divine sagesse si rayonnante.
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En exprimant ces pensies, le Saint-Pere avait deja
manifest6 les sentiments dans lesquels il donnerait la
b6n6diction apostolique qu'on venait de lui demander.
De tout coeur, il I'accordait A toutes les intentions
qu'on lui avait si heureusement indiquees, et que son
coeur paternel avait recueillies. II joignait A cette
ben6diction ses felicitations; il participait A toutes les
joies, A toute l'all6gresse de chacune des families
religieuses, de chacun des dioceses, de chacune des
families naturelles encore subsistantes de ces bienheureux martyrs, et qui voyaient en ceux-ci leur gloire
particuliere. Le Pontife formait aussi le vceu que sa
ben6diction s'en allAt, accompagn6e des favetrs
divines, partout oit les assistants la voulaient porter
sur le d6sir de leur coeur.
Qu'il nous soit permis d'ajouter quelques lignes A
ce recit,'que nous avons emprunt6 a la Croix (7 octubre).
Deux cent treize noms avaient d'abord e6t proposes;
a la suite d'une nouvelle enquete ordonnee par le
pape lui-meme, vingt-deux furent l1imin6s de la liste.
Leur cause reprendra plus tard, esp6rons-le, apres
des recherches qui permettront de r6pondre A toutes
les difficultis.
Les martyrs de Saint-Firmin ont un intre't plus
particulier pour les lecteurs des Annales, A cause de la
prison elle-meme, qui n'6tait autre que l'ancien college
des Bons-Enfants, oi saint Vincent a vecu et commenc6 la congregation de la Mission, et oj, jusqu'en
1791, nos confreres ont dirig6 un des principaux
s6minaires du diocese de Paris. Sur soixante-dix-sept
noms proposes a Rome, cinq ont 6t6 provisoirement
rejetis pour diffirents motifs : ceux de AntoineClaude-Auguste Beaupoil de Saint-Aulaire, Sauveur
Costa, Jacques Fangousse de Sartret, Marie-Antoine-
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Philippe Fauconnet et Guillaume Violard. Saint-Firmin
a done, pour sa part, soixante-douze martyrs; et parmi
ces martyrs signalons deux pretres de la Mission :
Louis-Joseph-Francois, superieur du s6minaire; JeanHenri Gruyer, de la maison de Versailles; deux
anciens pretres de la Mission : Nicolas Colin, cur6 de.
Genevrieres (Haute-Marne), et Jean-Charles Caron,
cur6 de Colligien (Seine-et-Marne); enfin, un grand
ami de notre congregation, qui prenait pension au
seminaire longtemps avant les massacres : JeanAntoine-Joseph de Villette, chevalier de Saint-Louis.
La Compagnie aurait eu quelques martyrs de plus au
seminaire Saint-Firmin si la connaissance des lieux
n'avait permis aux confreres qai formaient le personnel
de la maison de s'enfuir plus aiskment.
7 OCTOBRE

Lecture du decret de tuto dans la salle de la
Consistoriale. Le pape, tourn6 vers Mgr Hertzog,
postulateur de la Cause, lui dit, non sans une aimable
malice: u<Vous pouvez dormir tranquille maintenant. »
Dans cette meme s6ance fut lu le d&cret de tuto
pour la b6atification des martyrs de Damas.
17 OCTOBRE

Ce dimanche 17 octobre eut lieu, a Saint-Pierre, la

beatification si attendue et si d6sirbe des pr&tres
martyrs de la Revolution...
La c6r6monie du matin s'est majestueusement
d6roul6e, suivant 1'ordre accoutume. Dans le chceur
de Saint-Pierre avaient pris place, avec l'6minent
Chapitre de la basilique vaticane, les membres de la
Sacree Congregation des Rites. Mgr Hertzog, procureur g6neral de Saint-Sulpice, pr6senta i S. Em. le
cardinal Vico, prefet des Rites, le Bref de la postu-
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lation; apris quoi Mgr Mariani sollicita de S. Em. le
cardinal Merry del Val, archiprktre de Saint-Pierre,
1'autorisation d'en'faire donner lecture dans la basilique. Mgr Gromier, chanoine, monta dans une chaire,
install6e au milieu du choeur, et lut a haute voix cet
important document de treize pages imprim6es, que
l'6num6ration des cent quatre-vingt-onze martyrs rendait n6cessairement tris long, le rideau de la gloire
du Bernin tomba aussit6t, laissant apparaitre en pleine
lumiire, tandis que retentissait le Te Deum et que
s'ebranlaient les carillons de la Ville tternelle, un
magnifique tableau repr6sentant, aux pieds de la
Trinit6 divine et de la Vierge, Regina Mariyrum, les
trois 6evques, timoins h6roiques du Christ -et de
1'Eglise, entouris de leurs glorieux compagnons,
pr&tres et religieux, tenant en main la palme du
martyre. Cette peinture est due au maitre Bartolemi,
qui ex6cuta deji les tableaux des Carmelites de Compiegne, primices des bienheureux martyrs de la
R6volution.
Mgr Valbonesi, chanoine de Saint-Pierre, et vicegCrant du vicariat de Rome, recita pour la premiere
fois l'oraison des martyrs et c6ldbra pontificalementla messe, emprunt6e encore au Commune plurimorum
marty um, la messe sp6ciale devant etre. approuvee

ulterieurement en Congregation des Rites.
Dans les tribunes, les parents des Bienheureux
assistaient, en tres grand nombre, Ala glorification de
leurs martyrs. Signalons specialement Mme la comtesse du Lau et ses enfants, et le duc et la duchesse
de La Rochefoucauld, en t&te de la noble famille des
martyrs v&eques de Beauvais et de Saintes. Son
Excellence l'ambassadeur de France et Mme Doulcet
etaient au premier rang de la tribune diplomatique.
Une importante delegation de 1'6piscopat francais
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assistait a la c6r6monie : S. Em. le cardinal Luyon,
archev&que de Reims, et son auxiliaire, Mgr Neveux;
NN. SS. Riviere, archeveque d'Aix; de Llobet,
archeveque coadjuteur d'Avignon; Baudrillart, auxiliaire de Paris; Duparc, eveque de Quimper; Legasse,
de Perigueux; Le Senne, de Beauvais; Arlet, d'Angouleme; Chaillol, de Rodez; Audollent, de Blois;
Grummel, de Maurienne; Remond; Vogt, vicaire
apostolique du Cameroun; les 6v&ques missionnaires
Oblats de Marie-Immacul&e; Mgr d'Herbigny; M. le
chanoine Grente, vice-postulateur de la cause; 1'archipr&tre de Niort, d'Arles; de nombreux pretres du
p-lerinage de l'Assomption.
La juxzione pomeridiana fut des plus grandioses et
6mouvantes. Elle commenca vers cinq heures du soir.
Le pape, sur la Sedia gestatoria, fit son entree et
traversa la basilique, pleine de monde, an son. des
trompettes d'argent et parmi d'enthousiastes ovations.
II n'y eut pas l'habituelle v6neration des reliques, les
restes sacres des martys 6tant confondus et n'ayant pu
etre identifies suffisamment; et, a difaut de reliquaire,
Mgr Hertzog, au nom de la postulation, offrit a Sa
Saintet6, avec le traditionnel bouquet et les Actes des
martyrs, un tris haut et riche ostensoir de style.
romain.
Ce fut Mgr Riviire, archeveque d'Aix, qui, en qualit6 de successeur de Mgr du Lau, le chef des martyrs

d'aujourd'hui, sur le siege metropolitain de la Provence, donna, devant le Pape Pie XI, la benediction
du saint Sacrement.
(Extrait de la Croix, 19 octobre.)
18 OCTOBRE

Les families des bienheureux martyrs sont revues

en audience par Sa Saintete Pie XI, a qui elles sont
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presentees par Son Eminence le cardinal Lucon, ayant
Sses c6t6s les 6veques francais, le postulateur de la
Cause et d'autres. personnages. Notre tris honori

Pere est present, ainsi que l'abb6 Francois, professeur
i Valenciennes, arriere-petit-neveu de 1'ancien sup6rieur de Saint-Firmin. Tous ont la joie d'entendre
un bean discours du Pere commun des fiddles, dontia
Croix du 24 octobre nous a donne le substantiel

resume que voici:
Le Saint-Pere releva d'abord le caractere exceptionnel de cette audience. Toutes les audiences sans
doute lui 6taient chires, puisqu'clles 6taient toutes
des rencontres de fils avec lear Pere. Mais il n'etait
jamais arriv6 an Saint-Pere jusqu'ici de voir r6unis
autour de lui tant de parents de martyrs, qui avaient
bien le droit de redire pour leur compte la grande
parole des Saintes Ecritures : ( Filiisanctorum sumus;
nous sommes les fils des saints. > D'autre part, 1'6piscopat, si largement repr6sent6, ajoutait encore a la
solennit6 de cette audience, et le Pape avait dans le
coeur et dans les yeux la magnifique vision de laveille,
dans la grandiose basilique oh cette incomparable
foule de martyrs semblait s'etre rendue presque sensiblement presente.
Parler du martyre, c'est parler de l'heroisme au
plus haut degr6, et cependant le voili devenu la chose
de tous. Ces hauts pr6lats, archeveques, 6veques,
grands seigneurs, ont pu anoblir encore leur noblesse,
noblesse de la race, du rang, de l'i66vation sociale,
par le sang qu'ils ont r6pandu pour la Cause de
l'Eglise. Et, a c6t6 d'eux, des pretres, des religieux,
des laiques, des hommes de modeste origine ont pu
brfiler toutes les &tapes pour s'61ever au rang le plus
glorieux, par le geste le plus fastueux qui soit consenti a la pauvre nature humaine : le sacrifice de la vie
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a la v6rite, a la dignit6 des ames, a l'honneur de Dieu.
Sa Sainteti s'en rejouissait vivement. D'abord avec
l'Eglise, la grande et sainte Mere qui forme les
martyrs. Puis avec la France et avec tous les dioceses
sur lesquels leur gloire rejaillissait. Plus particuliUrement avec ces families de religieux qui avaient
montr6 une fois de plus la feconde efficacit6 de la vie
de contemplation et de priere. Encore plus particuliirement, si c'6tait possible, avec ceux qui avaient la
grande joie, le grand honneur de pouvoir se dire les
fils des saints, les fils des martyrs.
Mais surtout, pour ce qui le concernait personnellement, le Saint-PNre reconnaissait en ces Bienbeureux
ses martyrs a un titre tout sp&cial. Is avaient bien
merite de l'Eglise romaine en donnant leur vie pour
leurfid6lite6 la Papaut, qu'ilrepresentait aujourd'hui,
ou, pour mieux dire, au Pape tout court, car il n'y a
qu'un Pape en r6alite, depuis saint Pierre jusqu'an
dernier Pape. Places dans cette alternative de mourir
ou de desobbir aux ordres venus de Rome, ils avaient
pr6fere mourir.
Le Saint-P&re ne voulait pas oublier quelle est la
pens6e de l'Eglise: quand elle invite ses fils a se
rijouir de la gloire des martyrs, elle entend en
recommander l'imitation. I1 est bien vrai que le martyre du sang n'est pas la vocation de tous. Mais,
parmi les exemples que les martyrs nous donnent, il
en est un que tous peuvent et doivent reproduire:
tout chretien. doit r6aliser une parfaite coherence
entre sa croyance et sa vie, entre ce qu'il professe et
ce qu'il fait. Coherence qui devrait, semble-t-il, se
v6rifier tout naturellement, tant elle est facile a comprendre. Mais que de difficultes f6elles elle presente
souvent pour un grand nombre d'Ames! Elle leur
cofite vraiment une sorte de martyre, le martyre de la
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patience, de la pers6verance, de l'abn6gation, de la
soumission, de la charit6, du pardon des offenses, de
la perse6vrance dans des postes qui semblent trop
humbles i la nature. Combien d'imes ne parviennent
pas a la hauteur de ce martyre ! Combien de pauvres
.chr6ticns n'arrivent pas A vaincre la seduction des
avantages mat6riels ! Combien se montrent impuissants
A sauvegarder 1'honneur du nom chr6tien contre des
passions d6gradantes! Combien cachent leur dignit6
uniquement par respect humain, devant un sourire ou
une-ironie!
II faut souvent un peu de l'esprit du martyre pour
cette intigrit6 d'obbissance, indispensable a quiconque veut rester toujours et atout prix un digne fils
de Dieu, de l'Iglise, du Pere commun. L'obbissance
sans doute est difficile, car, en s'imposant directement
a l'intelligence et a la volont6, elle-atteint l'homme au
point oh il a le sentiment le plus ombrageux de sa
dignitA et de sa force. Aussi n'est-ce pas seulement
pour obeir qu'est n6cessaire ici l'esprit du martyre; il
1'est encore a ceux qui demandent et qui doivent
demander l'ob6issance. On a l'impression que l'Ap6tre
a fait personnellement cette experience quand on
1'entend rappeler aux fidEles que les superieurs
veillent sur leurs ames et en devront rendre compte,
quand on l'entend leur recommander avec insistance
de ne point faire g6mir leurs pasteurs.
Le Saint-Pare rapporta ici une conversation qu'il
avait eue avec un des g&enraux de la grande guerre:
celui-ci lui avait dit la peine qu'il avait toujours
6
prouvee quand iil lui avait fallu notifier a de jeunes
soldats l'ordre de tenir atout prix sousla mitraille qui
les fauchait. Que de fois le Pontife avait di agir
d'une facon analogue! I l'avait fait, il continuait le
faire pour le Mexique. Des nouvelles navrantes lui en

&taientparvenues ce matin meme, il y avait quelques
heures a peine. Des pretres, des jeunes gens y sont
morts pour la foi; nombre d'eveques ont et6 traines
en prison et maltrait6s. Cependant les catholiques
mexicains 6crivaient au Pape qu'ils lui restaient soumis
plus que jamais. II est reconfortant de voir r6sister
d'une facon aussi superbe ceux a qui l'on a dit que It
devoir est de resister; mais qu'il est dur de devoir
donner des ordres pareils !
Dans un autre ordre d'idees, continua le Pape, il se
passait quelque chose de semblable dans le cher et
noble pays de France. Le Pape "avait df prononcer
certaines paroles graves, qui demandaient, il le savait
bien, de grands sacrifices, des sacrifices parmi les
plus grands, des sacrifices d'intelligence et de volonte.
II avait 6t6 profondement riconfort6 par les promesses de g6ndreuse obeissance qui lui 6taient venues
d'une fervente jeunesse. Ce sacrifice 6tait fort beau
et sa beaut6 recompensait bien largement le Pontife
de la peine qu'il avait soufferte en l'imposant.
C'itaitdire combien la joie du Saint-Pere 6tait profonde, mais aussi combien il sentait le besoin de pr6senter a tous le splendide exemple que donnent les
martyrs : chacun y trouverait la force de remplir tout
son devoir sans se laisser abattre par aucune diffi-'
cult6.
C'est la pensee toute pleine du martyre et des
peines dont le martyre est tiss6, c'est le coeur rempli
de confiance A la vue des grands Serviteurs de Dieu
qui s'avancent dans la pourpre de leur sang, que le
Saint-Pere donnait A ses auditeurs la benediction
paternelle qu'ils etaient venu chercher. II la donnait a
tous, aux representants de l'6piscopat francais, du
clerge, des laiques; il voulait qu'elle descendit sur
toutes leurs ceuvres, sur tous leurs irit6r&ts aussi, sur
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leurs families, sur leurs villages, sur leurs villes, sur

toute la France.
Tel fut le premier panegyrique des martyrs de septembre. Puissions-ncus tous mettre en pratique les
lemons que le Souverain Pontife tire si bien du
martyre!
Le soir, a cinq heures, l'ambassadeur de France et
Mme Doulcet offrent une brillante reception en

l'honneur de Son Eminence le cardinal Cerretti, precClemment nonce A Paris. Y prennent part de nombreuses personnalit6s du monde romain et de la colonie
francaise, les eveques franqais, les superieurs et procureurs des Congregations francaises de Rome et les
principaux membres des families des martyrs.
19 OCTOBRE

Les fetes de la Basilique vaticane, oa les martyrs
de Septembre furent places sur les autels, eurent un
splendide echo en notre sanctuaire national de SaintLouis-des-Franqais. Le triduum commenqa le mardi
19 octobre, par une messe de communion c6elbr6e par
le Rme Pere abb6 de Solesmes, et, a-dix heures et
demie, Mgr R6mond, 6evque des armies, parent du
bienheureux Angar, preside le grand pontifical.
Les pelerins se pressent, nombreux, aux c6tes de la
colonie francaise de Rome; Mgr Boudinhon, le distingu6 recteur, leur fait magnifiquement les honneurs
de son 6glise. Le choeur, a l'instar de la gloire du
Bernin, est decor6 de guirlandes 6lectriques, au milieu
desquelles, comme un astre, rayonne I'image des martyrs. Le deploiement des tentures rouges et or et la
richesse des marbres rendent cette atmosphere encore
plus chaude. Il n'est pas jusqu'd la facade de SaintLouis qui ne se revete, A l'heure de l'Ave Malia, de
diamantines illuminations.

Le mardi soir, d&s avant quatre heures, la foule
envahit notre 6glise nationale. L'ambassadeur,
M. Doulcet, occupe un fauteuil au milieu de l'6glise;
le bane d'oeuvre d6borde de soutanes violettes. S. Em.
le cardinal Gasparri, secretaire d'Etat, est venu incognito.
Mgr Baudrillart monte en chaire. Rome et la France
vont 6conter, pendant une heure et demie, cette parole
si qualifie, a tant de titres, pour exalter nos martyrs
dans ce temple francais de la Ville 6ternelle. L'6v&que
et le difenseur sagace des grandes causes religieuses,
l'historien 6mbrite dont s'honore l'Academie francaise, l'6minent recteur de l'Institut catholique de
Paris - ou sont recueillis les tragiques et glorieux
souvenirs de septembre 1792 - Mgr Baudrillart, prononce un ( magistral discours n, selon la propre
expression de Mgr Rivibre, oi une science historique
profonde s'unit a d'impetueux mouvements d'iloquence..
Prenant pour texte la parole du premier livre des
Macchab6es : Noluerunt infringere legem Dei sanctam
et trucidati sunt; et facta est ira magna super populum
valde... c Avec quelle 6tonnante precision, s'kcrie
l'orateur, ces paroles de nos Livres saints ne s'appliquent-elles pas aux martyrs dont on c6lebre aujourd'hui le triomphe, et au jour de colere, dies irae, dies
illa, oh nos h6ros scellbrent de leur sang leur ind6fectible fid6lit6 A Dieu, a la religion, a la sainte Eglise
catholique, apostolique et romaine! ,
Brossant alors, a longs traits, une fresque historique grandiose, Mgr Baudrillart, dans son exorde,
montre, a travers quinze sicles, l'intime connexion
entre 1'glise et la nation francaise, et le retentissement universel. que propagent toujours ces deux
grandes causes. C'est, au cinquieme siicle, l'hiresie

arienne, personnifie par l'invasion des Wisigoths et
des Burgondes. Mais la Gaule se redresse dans sa
fiert6 catholique. La Providence suscite un grand docteur, saint Hilaire de Poitiers; un grand 6veque, saint
Remi de Reims; un grand guerrier, Clovis, auquel
l'1iglise et la religion pourront dire : a Quand tu
combats et quand tu triomphes, c'est nous qui remportons la victoire. , Deux sidcles plus tard, c'est
i'envahissement de la chr6tient6 par l'Islam, dont les
deux branches du croissant enserrent l'kglise comme
dans un 6tau. Mais iclate la victoire de Poitiers, qui
libbre enfin le monde catholique. A l'poque de Luther
et de Calvin, quelle menace! Allemagne, Suisse, Angleterre sont deji detach6es de l'Eglise. La France a bien
des culpabilitis aussi, surtout dans ses classes dirigeantes, mais le fond du pays reste fiddle. Ici encore,
la France est, pendant trente-deux ans, le champ de
bataille du catholicisme et du protestantisme, jusqu'a
ce que la Ligue fasse enfin la conquete meme de son
roi. A la fin du dix-hqitieme siccle, on assiste a une
plus terrible coalition contre la verit6 catholique : ce
sont les gallicans, les r6galiens, les jansinistes, les
philosophes, les Voltaire, les Rousseau, les Diderot,
qui prennent l'offensive. Sur le sol de France encore
se livrera la bataille decisive, le sang va couler a flots,
mais sauvera en meme temps la cause francaise et Ia
cause catholique toujours unies, et des couches pro-

fondes du pays s'18kvera la parole que Bossuet avait
magnifiquement prof6r6e: , 0 sainte kglise romaine !
Eglise Mere de toutes les ]glises et Mere de tous les
fideles... fglise choisie de Dieu pour unir ses enfants
dans la meme foi et la meme charit6, nous tiendrons
toujours a ton unit6 par nos entrailles...
L'orateur se propose alors, pour remplir sa tiche,
d'6tablir la volont ntettement arr.t6. chez les revolt-
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tionnaires de briser l'uniti catholique et de d6tacher
la France de la religion et du pape, et de montrer,
chez les victimes, la mort pr6vue, acceptee et subie,
plut6t que de renier leur fidblit6 catholique et
romaine. Ainsi sera pleinement justifi le glorieux

verdict de beatification de nos martyrs.
Mais Mgr Baudrillart, au nom des 6veques de
France, au nom du clerge franqais, au nom des
families des bienheureux, families selon la chair on
families spirituelles, vent d'abord dire merci a tous
ceux qui ont pr6par6 cette decision : merci a l'historien consciencieux d'une cause si compliqu6e; merci
au d6vou6 postulateur, dont le zeie infatigable n'a
recult devant aucun effort pour aboutir triomphalement; merci au promoteur de la foi, qui, tout en remplissant son devoir d'examinateur minutieux des difficultes, a et6 si heureux de les voir r6soudre; merci au
secretaire distinguA de la Congregation des Rites;
merci aux tminentissimes cardinaux, an cardinal Vico,
si aime de notre France, oiý ii a accompli d'importantes missions, et au cardinal Vanutelli, qui est venu
en personne s'agenouiller .dans la crypte des Cannes;
merci enfin et surtout au grand pape, dont on 6contait hier I'auguste parole avec respect et reconnaissance, et qui, aux justes exigences de la doctrine et
de la verit6, a joint les scrupules de l'bistorien tres
averti, afin que labeatification d'aujourd'hui resplendit
d'un eclat encore plus incentest6.
u C'6taitun bel edifice, que 1'Eglise de France, en
1789, premier corps de l'Ptat, grand proprietaire foncier, investie d'une universelle mission de bienfaisance et d'enseignement! >,Apres en avoir ditaill et
caracterise l'architecture,.-dans le premier point de
son pan6gyrique, Mgr Baudrillart nous transporte en
pleine assemblee des Etats-Generaux, o' le discours
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d'ouverture de l'6veque de Nancy, faisant allusion
aux < libert6s publiques n, d6chaina des repercussions
inattendues, dans le rang surtout des ennemis de
l'Eglise. Sans doute des riformes itaient devenues
necessaires, et le clerg6 lui-meme en convenait le premier. Mais il ne pouvait etre apport6 de changement
i l'organisation de 1'~glise que d'accord avec le pape
et les 6veques. Or, l'Assemblte pr6tendra se considrer
seule souveraine: c'est le postulat rivolutionnaire 6mis
par Rousseau. On n'ose pas s'attaquer tout de suite a
la constitution de 1'Iglise, mais on la destitue de sa
place dans 1']tat, puis on la d6pouille de ses biens,
puis on d6truit Punion du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Tant qu'il ne s'est agi que d'intre~ts
politiques et financiers, les 6veques ont fait preuve du
plus grand desint&ressement, mais, des lors qu'on s'attaque a la doctrine et a l'essence meme de l'1glise,
c'est un non possumus universel.

L'orateur fait, a cet endroit, I'histoire de la Constitution civile du clerg6, acte unilateral du pouvoir
civil, taillant de son seul gr6 dans les circonscriptions
eccl6siastiques, instaurant I'6lection des eveques et
abolissant l'institution canonique par le Pape. Quelle
ne fut pas alors I'attitude fibre et intuitive de l'6piscopat francais se dressant d'instinct contre 1'hr6sie et
le schisme et rCdigeant son a Exposition des principes
de la Constitution civile du clerg6 ,, alors que le Pape
n'avait pas encore port6 sa condamnation solennelle
et que le roi 1'avait abandonne!
L'Assembl6e y voit un defi et invente une pierre de
touche, que I'orateur qualifie de c pierre infernale );
c'est le serment, ce serment qui s6parera les bons des
mauvais, qui fera deux classes de pr&tres : les r6fractaires et les jureurs, les h6ros et les parias, et c'est
contre ceux-li. que la Bete sevira, les pretres non
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assermentis, selon I'aveu de l'abb6 Gr6goire lui-meme,
trouvant des bourreaux dans toutes les municipalit6s.
Mgr Baudrillart met en relief, dans un expos6 saisissant, les prodromes du 2 septembre 1792. Dija,
sous la Coustituante, les excitations de la presse, des
clubs, des municipalites dipassent toute mesure. On a
soif de sang. Mais que ne sera-c4 pas sous- la Legislative! L'internement aux chefs-lieux des pr&tres r6fractaires, ou, pour parler leur langage, c des pretres
suspects de sedition n. On voudrait realiser, on rialisera bient6t 1'odieux systime des d6nonciations, des
mesures c sp6ciales n, la d6portation de ces pestifiris,
a I'exil en masse ,. On envisage les (t noyades n...
Puis voici la journee du 20 join, avec l'invasion des
Tuileries, puis la d6ch6ance du roi, et la souveraineti
sans frein de la Commune de Paris, du tribunal rivolutionnaire, du Comit6 de surveillance, dit d'exicution.
On va pouvoir organiser le grand massacre tout a
1'aise et monter de toutes pikces la sinistre comedie de
la mise a mort par le peuple : 'holocauste-sacerdotal
est pr.t.
L'Avocation de cette page d'histoire est extraordinairement vivante sur les levres de Mgr Baudrillart;
ce n'est plus un discours, c'est un drame.
L'orateur commence la seconde partie de son sermon par un 6mouvant salut aux victimes. II les salue
tres bas, et, dans limpossibilit4 de les nommer
toutes, il ne pent mieux faire qne de se r6firer aux
paroles si delicates et si exactes de Mgr le Postulateur
dans son adresse au pape Pie XI, Massa purpurea.
( Quelle multitude empourpr6e! , a repopdu le Saint.
PNre 6merveill6.
Comme reprisentant de la vieille maison des Carmes,
qui abrite aujourd'bui I'Institut catholique de Paris,
Mgr Baudrillart rend grace & Dieu d'6tre appel6, 1l

-

S95 -

premier, a prononcer le panegyrique de nos martyrs
dans la Ville iternelle, et il fait a ce propos la plus
fine et artistique description du grand couvent de la
rue de Vaugirard. Se tournant vers Mgr Boudinhon :
( Vous la revoyez; dit-il, cette maison qui fut v6tre
et ou vous avez longtemps et bien servi. , Puis,
s'adressant an cardinal Gasparri : ( Vous aussi, Eminentissime Seigneur, vous l'avez habitie, et A toutes
les gloires dont elle se pare, votre enseignement et
vos admirables travaux ont ajout6 de nouveaux
rayons... Et ne vous fut-il pas doux aussi d'y recevoir, au-dessus meme du tombeau de nos martyrs, la
consecration 6piscopale des mains du saint cardinal
Richard... , L'orateur montre alors cette oasis de
priere,de travail et de paix, transform6e en prison et
bientit en champ de massacre. II s'emerveille devant
de pareilles et si nobles victimes, dont le seul crime
est d'avoir fait opposition a une Constitution civile
du clerge, ( h6retique, sacrilege, schismatique ). Et
voici toute une galerie de portraits vivants: Mgr du Lau,
les frrres La Rochefoucauld, le P. H1bert, le P. Burt6,
en passant par ces pretres de Saint-Sulpice, martyrs
eux-memes, a qui est bien due une mention speciale
pour avoir form6 un tel clerg6... Noluerunt infringere
legem Dei sanctam... et trucidati sunt.

L'orateur fait voir ensuite comment ils ont droit au
titre de martyrs. Car il ne suffit pas d'avoir &t6 massacre, pour cueillir la palme, il faut encore avoir
prevu le martyre, y avoir consenti, s'y atre pr6par6.

Telle fut, en effet, i'attitude de ces prktres, et ici les
traits hiroiques. surabondent; Mgr Baudrillart en
choisit quelques-uns du haut en bas de la hierarchie
eccl6siastique, etqui sont dignes des premiers temps
des persecutions. Que n'a-t-on la possibiliti de s'arrater A cette anthologie inegalable du sacrifice et du

- 896 martyre, si soucent marques au coin d'une dlegance
chevaleresque et francaise!
L'heure supreme a sonne, en effet, et c'est alors le

r6cit de l'horrible boucl'erie du couvent des Carmes,
de l'Abbaye et de Saint-Firmin, tandis que, pour
ameuter la population, le canon tonne au Pont-Neuf,
le drapeau noir est hiss6. Danton vent

"

faire peur ).

Sinistre comedie !
L'orateur laisse entrevoir, comme en un eclair, les
faces grimacantes des massacreurs, derriere les barreaux des fenetres du couvent des Carmes. Dans un
haut-le-coeur, ii montre le jardin transformi ( en parc
aux cerfs ), la premibre tuerie dans I'oratoire de la
Sainte Vierge, puis le simulacre de tribunal et la chapelle... Mais il passe vite, car la cruaute des hommes,
dit-il, importe moins que la constance des victimes,
qui, toutes, subirent le martyre avec ce calme, cette
resignation, cette joie surnaturelle, qui faisaient dire
a Violette qu'elles semblaient aller a des noces, aux
noces Cternelles de 1'Agneau.
On voudrait citer int6gralement la pbroraison, tel-

lement tout le discours s'y trouve ramass6 avec une
6motion qui saisit profond6ment I'assemblie.
( Saintes victimes ! s'6crie Mgr Baudrillart dans un
transport superbe, non, votre sang n'aura pas 6t6

verse en vain... Voici qu'il est bient6t la semence et
le signal d'un nouvel 6panouissement catholique en
France au cours du dix-aeuvieme siecle, et la Papaute
elle-meme, humili&e, abaissee par les dernieres monarchies absolues et dont la Revolution avait cru sonner
le glas funebre, voit peu a peu se dissiper les opinions erronies qui obscurcissaient I'esprit de ses
pauvres enfants. Des foules enthousiastes vont venir
saluer Pie IX, glorieux et souffrant ; les plus grands
esprits s'inclineront devant le g6nie et la sublime
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saintes victimes, proclamera tout ce que la sainte
Eglise doit a votre fidelit6...
( Mais que sera demain ? L'Eglise est toujours militante; l'ennemi r6de toujours autour d'elle pour lui
arracher les ames. I1 faut combattre. Jusqu'au martyre
du sang? C'est pen probable. Jusqu't ce vrai martyre
quotidien, qu'impose l'accomplissement integral du
devoir? A coup sir.
, J'ai dit le martyre du sang peu probable, seraisje fond6 a dire impossible?PEcoutez la voix de nos
freres du Mexique et de Russie. Qui salt si la grande
colere provoquee par de nouvelles fautes ne s'abattra
pas sur notre peuple? El facta est ira magnasuper populum valde. Qui sait si nos neveux ne diront pas demain
des pr&tres d'aujourd'hui : El trucidatisunt? Ce dont
je me tiens pour certain - tout le pass6 de la-France
nous en est garant - c'est que ceux-l, comme nousm~mes et comme nos peres, exhaleront jusqu'a la fin
le cri sublime deBossuet : ( O sainte Eglise romaine,
que ma droite se paralyse, que ma langue dess6chie
adhere a mon palais si tu n'es pas toujours la premiere dans notre souvenir. Amen.' Amen .'
Parmi les hymnes d'actions de graces, le cardinal
Billot fit descendre alors sur cette foule 6mue la binediction du Saint Sacrement, qui acheva dans 1'adoration cette premiere journee catholique et frangaise
du Triduum en P'honneur de nos bienheureux martyrs.
(Extrait de la Croix, 28 octobre 1926.)
20, 21 OCTOBRE

Les 20 et 21, les c6remonies furent les memes que
le 19 et fixees aux memes heures.
M. Verdier, Sup6rieur du seminaire des Carmes, et

-

Sg8 -

le cardinal Vicodirent la messe de huit heures. Mgr Le
Senne, dveque de Beauvais, et Mgr Legasse, 6v&que
de Pdrigueux, c~elbrbrent la messe pontificale. Le
P. Lhande, de la Soci&t6 de Jesus, et Mgr Salotti,
promoteur de la foi, donnirent le pan6gyrique, ce
dernier en italien.
UN ARTICLE

DE M. GEORGES GOYAU

SUR LES MARTYRS DE SEPTEMBRE'

Ils sont morts martyrs pour avoir refus6 serment a
la Constitution civile du clerg6.
( Les j ugements de Rome, &crivaitnaguire M. Hanotaux, sont, eux aussi, de 1'histoire. , Une page d'histoire de notre Revolution va, dans Saint-Pierre meme,
achever de se pr6ciser. Cent quatre-vingt-onze pr6tres,
massacres en septembre 1792, montent sur les autels,
et c bienheureux , on les proclame, parce qu'ils
furent des " martyrs n. Car la preuve est faite que,
s'ils 6taient l, prisonniers, a la merci d'une boucherie, c'est parce qu'ils avaient refuse serment a cette
Constitution civile du clerg6 qui d6molissait leur
Eglise, c'est parce qu'ils avaient constate qu'entre
leur Christ et cette ( Eglise constitutionnelle ),, oi
de force on voulait les embrigader, la chaine traditionnelle, qui a son point d'attache A Rome et n'en peat
avoir aucun autre, 6tait express6ment rompue. A la
derniere heure, un certain nombre d'entre eux, lors-qu'un simulacre de tribunal s'installa, pouvaient encore
sauver leur vie en jurant; ils pf6redrrent formellement la mort.
ccChoeur de martyrs ,, disait d'eux Pie VI, quelques
annoes apres, d'un mot qui ne traduisait qu'une
impression personnelle. u Martyrs n, proclame offiz. Fz•aro, i 7 octobre ia96.
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ciellement Pie XI, martyrs pour le Christ, martyrs
comme lui. Cela suffit; les autels les attendent.
Inutile de rechercher si leurs vies s'itaient illustries
par des vertus sp6cialement insignes : l'hroisme de
la mort dispense d'interroger I'histoire sur 1' c hdroicit6 » des vertus. Inutile d'itudier longuement comment ces pretres avaient observ6 la consigne qui leur
demandait qu'ils fussent a d'autres Christ ; le sacrifice mrme de leur vie les rendit, en une minute
decisive, c conformes , au Christ immol6. L'lglise d&s
lors en sait assez; des d6potoirs de Vaugirard et de
Montrouge, oh pele-mele ils furent jet6s, elle les el6ve
sur les autels, leur gloire est fondee.
Et pourtant, ils 6taient soumis au Gouvernement,
charitables et patriotes.

Dans les papiers du a sieur du Lau, ci-devant archeveque d'Arles ,, les commissaires de la section du
Luxembourg avouaient n'avoir trouv6 ( aucdune provocc.Je declare, icrivait dans
cation a la desobeissance
son testament Francois-Joseph de La Rochefoucauld,
6veque de Beauvais, que je n'ai rien a me reprocher
sur ce qu'on appelle contre-r6volution, que je n'ai
jamais, directement ni indirectement, rien fait contre
le nouveau gouvernement; que je me flatte d'etre
meilleur patriote que qui que ce soit. n
a Je n'ai absolument aucune correspondance avec
les ennemis de la chose publique, r6pondait a un

interrogatoire l'eudiste Hebert; je suis meme si
l6oigne de toute d6clamation contre la Constitution
de 1'ltat que le seul ouvrage p6riodique auquel j'aie
souscrit est le Journal du Soir, et qu'il est le seal dont

j'aie permis la lecture publique dans ma communaute. » Mais telle n'etait pas la question. Oui ou
non, cet H4bert, ce La Rochefoucauld, ce du Lau,
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admettaient-ils qu'il flt de la competence des assemblies rivolutionnaires de fixer les bases de l'etablissement eccl6siastique? Ne pas I'admettre, c'6tait lear
crime.
On savait, an demeurant, que le directoire meme du
d6partement de I'Oise honorait La Rochefoucauld da
nom du Pere des Pauvres, que le prktre a jureur , qui
lui avait succid6 comme 6veque le glorifiait publiquement d'avoir a bonore et console I'humanite par sa
vertu, par ses largesses ,. II y avait li, aussi, parmi
ces pretres que la mort guettait, un professeur de
physique qui, avant de trouver dans une prison parisienne sa demiere dtape vers le ciel, avait tent6 de s'y
Clever en mongolfiere, s'int6ressant beaucoup i 1'abronautique: il avait nom Carnus, et les aviateurs, d6sormais, auront en lui un patron. Mais qu'importait que
cet eveque fft un philanthrope ou ce pretre un homme
de science ? Is n'estimaient pas qu'il ffit de la competence du dix-huitieme si~cle de donner a l' glise des
assises populaires en ruinant ses assises divines; done
ils 6taient suspects.
Aux suspicions les massacres succiddrent; on all6gua, pour ensanglanter les prisons, que la patrie etait
en peril. Legislative et Commune de Paris, sections et
plebe anonyme, toutes ces forces eurent leur r6le r6le de lachet6ou r6le de violence - dans ce mouvement de fureur, c dirig6, disait une voix, sur ceux
que le peril des circonstances persuadait au peuple
devoir 6tre immolks sans d6lai

>. Le personnage qui,

quand cette phrase hypocrite et filandreuse, donnait
quittance a la justice du peuple exergait les fonctions
de ministre de la Justice! C'etait Roland.
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Le triomphe de leur mort
fait ressortir la misere des bourreaux.

Ainsi s'enricbirent ces Actes des Martyrs que l'un des
Sulpiciens incarc6res s'6tait d'avance fait apporter en
sa cellule. " Comme homme, je tremble, avait icrit
quelques mois plus t6t, par une sorte de prescience
de sa destinbe, le capucin Apollinaire de Fribourg;
comme chr6tien, j'espere; comme religieux, je me
r6jouis; comme pasteur de cinq mille brebis, je jubile,
parce que je n'ai point pret6 le serment. A tous mes
pers6cuteurs, je leur donne le baiser comme a mes
plus grands bienfaiteurs. » -

(c Donnez-moi la mort

et que Dien vous pardonne Y, disait le pretre Gros A
un savetier dont il faisait vivre la famille et qui r6pondait cyniquement : c La Nation me paye pour vous
tuer. p- ý,Je prie mon ex6cuteur testamentaire, sti-

pulait 1'eudiste Hebert, de donner ma montre a celui
qui m'aura portk le coup de mort, s'il peut le reconnaitre. , -

a Mon Ame A moi, mon coeur A Dieu et mon

corps aux bourreaux ), criait Monsaint, le vicaire de
Saint-Roch. A la vue des piques et des maillets, leurs
ames ktaient d6jI comme enivr6es de cette autre joie
de vivre qu'est la joie de l'au-dela. Et I'histoire,
aujourd'hui, par les levres de Pie XI, exalte le caractere triomphal de leur mort.
Je me retourne maintenant vers les autres, vers ceux
qui firent ou laisserent faire, vers la ml6ee confuse
des bourreaux et des Pilates; et je les vois tous recommencer a s'entre-d6chirer, sous nos yeux, comme ils
le firent au lendemain de ces massacres, deux ans
durant. On avait, il ya quarante ans, autour d'une
chaire de Sorbonne, voulu creer une ecole officielle,
orthodoxe, d'histoire de la R6volution, pour riposter
a Taine. Elle nous a donn6 le plus paradoxal des spectacles. On voulait rendre A la Revolution sa majest6,
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que Taine avait endommag6e; mais dans cette 6cole
officielle ont bouillonn6, de nouveau, toutes les vieilles
passions qui poussaicnt les grands rivolutionnaires a
se rapetisser les uns les autres; on dirait qu'ils res-

suscitent pour s'entre-tuer une derniere fois; et ce
duel nouveau que se livrent leurs avocats d'office pour Danton, c'est maitre Aulard ; pour Robespierre,
c'est maitre Mathiez, - acheve de mettre a mal ces
inquietantes renommies. Dans ce bloc, au nom duquel,
jadis, 6tait 6vinc6 de la scene le Thermidor de Sardou,
les cassures vont s'ilargissant. De meme qu'on disait
des premiers chretiens : « Comme its s'aiment! , nous
serions tent6s de nous 6crier, en presence des grands
anc&tres ,,tribuns d'un autre messianisme : it Coribien
ces hommes se haissaient les uns les autres I n Et c'en
est fait de 1'impression de grandeur dont l'imagination d'un Lamartine ou d'un Michelet pouviait encore
se griser : il ne reste qu'une laideur. Efflorescences
de sensiblerie, parades de philanthropie, fraternit6
qu'on affichait sur les murs apres I'avoir abolie dans
les cours, aboutirent a cela.
A cela, oui, et puis a ces reflets d'immortelle gloire
dont l'Pglise illumine la physionomie des victimes.
Une d'entre elles, un vicaire de Paris, I'abb6 de
La Gardette, disait au procureur de la Commune: , Je
soutiendrai ma foi aux d6pens de ma vie. Faites-moi
mourir, je serai encore au-dessus de vous. ) I1 ne
s'etait point'tromp- : Pie XI l'installe au-dessus de
nous, luiet les cent quatre-vingt-dix autres, dans cette
abside de Saint-Pierre, oi les nouveaux bienheureux
donnent a la priere des foules leur premiere audience.
Et, parmi ces ames agenouillees, quelques-unes peut8tre, subtiles et tendres complices de I'infinie miskriricorde, la prieront pour leurs massacreurs, qui furent
4 leur insu des sanctificateurs.
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IE SACRE DE SIX EVEQUES CHINOIS A ROME
RAISONS DU CHOIX D'EVEQUES CHINOIS

Depuis que la religion est prechie en Chine un seul
Chinoisaet&sacre 6veque, Mgr Lou, et encore n'6taitil Chinois que par sa mere; il 6tait Portugais par son
pere. Cependant il y a actuellement, dans ]a C6leste
R6publique 2400ooo00 catholiques et un peu plus de
i 200 pretres indigenes; et 1'on y compte, nes dans le
pays et de parents chinois, environ 3oo freres, 3 ooo
religieuses, 260o s6minaristes (grands et petits).
II est temps, pense le Saint-Siege, de commencer
a donner a la Chine une hierarchie indigene, et la
derniere Encyclique du Souverain Pontife, Rerum
Ecclesiae,.presse les missionnaires de prendre les
mesures opportunes pour que cette question soit itudi6e partout comme l'aboutissant naturel et le couronnement de tous les efforts faits depuis plusieurs
siicles par les pretres venus de l'6tranger.
De tout temps, le but des missions a 6te de former
dans les nations 6vangelis6es des pretres du pays. LA
o& ils sont assez nombreux, les missionnaires out fini
leur role; une nouvelle 6glise autonome est A constituer, qui doit se suffire en pr&tres pour le ministere,
en religieux et religieuses pour les oeuvres d'enseignement et de charit6, en ressources. Le missionnaire
va planter sa tente ailleurs; il n'est pas en principe
un cure gouvernant une chr6tient6 d&finitivement
6tablie; il est un convertisseur, un pionnier, un d6fricheur de brousses.
Nombreuses sont les causes qui ont emp&ch6 jusqu'a present en Chine la cr6ation d'organisations
ecclesiastiques qui ne soient plus consid6r6es comme
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des missions proprement dites. Les lettres des missionnaires y ont fait souvent allusion. II est bien loin
encore le moment o6 le pays tout entier pourra ktre
confie6 des eveques chinois et n'aura plus besoin des
pretres venus de 1'6tranger ou des ressources demandies aux nations pour 1'apostolat missionnaire. Mais
il y a dans les vicariats apostoliques actuels des
zones oh la chose est possible et vient d'etre decid6e
par le Saint-Siege.
(Extrait des Missions catloliques, 3 septembre 1926.)

LES ELUS
Philippe Tchao, pretre siculier, est nomm6e evque
titulaire de Vaga et vicaire apostolique de Suanhwafou, Vicariat r6cemment cr66 par dimembrement de
la Mission de Pekin.
N6 a Pekin le 4 octobre 1880, ii a aujourd'hui
quarante-six ans. Entre au petit s6minaire de la capitale a treize ans, ordonn6 pretre en 1904, il fut d'abord
professeur au petit s6minaire pendant quatre ans,
vicaire a Suanhwafou durant deux ans et demi, cure
de Sinan pendant dix ans; puis directeur d'un college
A Pekin pendant quatre ans. C'est de l1 qu'il fut
nomm6, en 1923, secr6taire de S. Exc. Mgr Costantini,
d616gu6 apostolique en Chine.
Un des frires du nouvel &veque est professeur au
seminaire; un autre, religieux trappiste, est d6c6d6,
cette annie, au monastere de Yang-kia-ping. Le pere
de Mgr Tchao fut, en 19oo, victime des Boxeurs.
Pendant que toute sa famille 6tait .rfugiie au Patang,
il gardait seul la maison. Saisi par les Boxeurs, il eut
la tte tranch6e. La mere du nouvel elu, accabl6e de
chagrin et de privations, en perdit la vue. Elle vit
encore. Tres pieuse, elle va tous les jours I la messe,
oi elle se fait conduire par sa belle-fille.
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Le nouveau vicariat compte 27.624 chr6tiens, la
plupart tres fervents et tres g6nereux. Deux belles
6glises attestent leur gen6rosit6: celle de Suanhwafou et celle de Choang-chouze. La trappe de Yangkia-ping est dans les limites de la nouvelle mission.
Melchior Soien (ou Soun), lazariste, elu 6veque
titulaire de H1s6bon, est, depuis 1924, pr6fet apostolique de Lihsien, territoire dktach6 du vicariat apostolique de Paotingfou (Tchely central). La nouvelle
mission compte environ 25 ooo chr6tiens.
Melchior Souen, n6 le 19 novembre 1869, sur la
paroisse du Sitang (Notre-Dame-du-Mont-Carmel) A
Pekin, fut ordonn6 pretre, le 24 janvier 1897, par
Mgr Sarthou, pred6cesseur de Mgr Favier. Apres deux
ann6es de ministere dans le district de Tientsin, il
entra au noviciat des Lazaristes i P6kin et fut employe
t 1'6ducation des s6minaristes jusqu'en 1912; depuis
cette date, ii avait la direction de la paroisse de Nioufang, au sud de Pekin.
Le R. P. Simon (en religion Odoric) Tch'eng,
61u 6evque titulaire de Catenna, est, depuis mars 1924,
pr6fet apostolique de Puchi. Cette nouvelle pr6fecture apostolique comprend les sous-prefectures civiles
de Puchi et de Tsungyang, qui appartenaient ant&rieurement au Houp6 oriental (Hankow).
Le R. P. Odoric, n6 le 22 juillet 1873, a Laohokow
(Houp6 Nord-Ouest), fit ses 6tudes secondaires au
seminaire de sa Mission et suivit les cours de philosophie et de th6ologie en Italie. En 1894, il entra au
noviciat des Freres Mineurs Franciscains du MontAlverne, fut ordonn6 pretre le 15 juin 900o au couvent
de Sainte-Marguerite de Cortone, et retourna en
Chine en janvier 1903. Apres quatre ann6es de ministere pastoral, il occupa, pendant quatorze ans, le poste
de vice-recteur du s6minaire de Tcha-yuen-kow.
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Quand il fut charg6 de la nouvelle prefecture de
Puchi, il 6tait depuis deux ans professeur au seminaire central de Houkouang.
Le territoire qui lui est confil comptait, au moment
oi il a et- irig6 en mission autonome, 866 chretiens
et 1 853 catchumenes. Depuis deux ans, la satisfaction donnee a la population chinoise par sa nomination a susciti un grand nombre de conversions et les
s6minaristes se sont present&s en telle affluence qu'il
a fallu creer un nouveau seminaire.
Le R. P. Louis Tchen, franciscain, appartenait
au Vicariat apostolique de Taiyuanfou (Shansi septentrional), confie aux Franciscains italiens. Le R. P.
Tchen est nommi vicaire apostolique de Fenyang,
nouveau vicariat cr66 par demembrement du Shansi
septentrional. Le Shansi septentrional compte 28 missionnaires 6trangers, 22 pr&tres indigenes. 49 seminaristes (grands et petits), 37431 catholiques, 40oo

catechumenes. Le nom de Tchen est tres r6pandu en
Chine; on y compte 33 pretres portant ce nom.
Le R. P. Simon Tsu, j6suite, appartenant au Vicariat apostolique de Nankin (province du Kiangsou),
qui est evangelise par les J6suites francais. Dans ce
Vicariat se trouve la grande ville cosmopolite de
Shanghai. Le R. P. Tsu est nomm6 vicaire apostolique de Haimen, qui etait une section du Vicariat de
Nankin. Avant la division, le vicariat de Nankin
comptait 1o2 missionnaires europ6ens, 76 pretres chinois, 72 s6minaristes, 213687 chretiens, 25 750 cate-

chumenes.
M. Joseph Hou, lazariste, est du vicariat apostolique
de Ningpo (Tch6kiang oriental), administr6 par les
Lazaristes, en majorite francais. M. Hou est nomm 6
Vicaire apostolique de Taichowfou, nouvelle division
eccl6siastique prise sur le vicariat de Ningpo, lequel
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comptait 18 missionnaires, 34 prktres indigenes, io3

seminaristes, 47 176 chretiens, 749 catichumenes.
(Extrait des .issions catholiques, 3 et

24

Le Petit Messager de Ningpo consacre

septembre 1926.)

& Mgr Hou, dans

son num6ro d'aoat 1926, un article que nous nous faisons un
plaisir de reproduire:

Le journal anglais N. C. Daily News, du. 6 aoit,
arrive le 7 a Ningpo, annongait dans un Reuter que
Notre-Saint-Pere le Pape Pie XI venait de crier trois
nouveaux 6veques chinois,qu'il consacrerait lui-meme
le 24 octobre i Rome. Mgr Joseph Hou 6tait d6signe
comme un des trois.
Bien qu'il n'y eit pour nous aucun doute, vu que
cette nomination 6tait pr6vue depuis de longs mois,
cependant nous attendions une confirmation officielle.
Le samedi 7, au soir, nous recevions de Mgr Costantini, d6l6gu6 apostolique en Chine, le telegramme
suivant: u Lepers, Catholic Mission, Ningpo. - Erig6
vicariat Taichow, nomm6 6veque Joseph Hou; SaintPere consacrera six eveques chinois, 24 octobre. Partirons Shanghai to septembre, arrivant Naples 16 octobre; places fixbes. Priere communiquer Mgr Hou,
pr6senter mes voeux. Ecrirai. - Costantini. ,
La premiere nouvelle revue le matin par le journal

avait port6 la joie dans le coeurde tous les missionnaires europ6ens et chinois du vicariat de Ningpo. Ce
t6Clgramme confirmait notre bonheur, et le dimanche 8
a midi, tous les missionnaires presents a Ningpo
etaient r6unis pour offrir leurs vceux a Mgr Joseph
Hou, qui se soumit humblement A la volont6 de Dieu,
manifestie par le d6elgue de notre Saint-Pere le Pape
Pie XI. Jusqu'alors, Mgr Hou,qui connaissait les projets en cours,avait fait tout son possible pour chapper
a cette 6ventualit ; on craignait un refus de sa part.
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Tous les missionnaires furent charmis et 6difies par
son humiliti et son acceptation risignee a assumer la
eharge qui lui 6tait imposee.
Mgr Joseph Hou est de lignee d'anciens chritiens
qui comptent djiA onze g6ndrations. La famille Hou'
est done chritienne depuis trois siecles. Originaire de
Ningpo, elle a d~ etre convertie par les premiers Peres
j6suites- qui vinrent 6vangiliser cette ville. Nous
n'avons pas de'ditails sur la date et le mode de sa
conversion. On salt seulement qu'an commencement
du dix-neuvieme siecle sa famille habitait pres et en
dehors de la porte len-tsan. Sa maison longeait, d'un
c6t6e le rempart de la ville, et, de l'autre, donnait sur
la riviere de Yuyao. Itait-ce cette, disposition de la
maison qui fit que les missionnaires lazaristes indigenes de Pikin, qui venaient, vers i83o, visiter de temps
en temps les chr6tiens de Ningpo, choisirent cette
maison pour la r6union des fideles, qui alors n'etaient
plus qu'une trentaine? Je le pense. Car, dans une
lettre de 1836, un missionnaire qui rend compte de ses
voyages, 6crit: (A Ningpo, les chr6tiens se reunissent
dans une maison situ6e au pied des remparts et baignde par le fleuve. La situation est tout a fait propice,
car, en cas d'alerte, on peut prendre une barque et
fuir les recherches des satellites. )
Quand Ningpo fut pris par les Anglais, lors de la
guerre de I'opium, ce fut pres de la maison de M. Hou
qu'ils firent la breche pour entrer dans la ville, et la
maison fut completement d6molie par I'artillerie
anglaise.
Quand, en 1842, M. Danicourt, aum6nier des troupes
irlandaises, qui occupaient la ville de Tinghai dans
1'archipel Chusan, vint pour la premiere fois &Ningpo,
il ne trouva pas d'endroit convenable pour s'y 6tablir;
mais les chretiens lui indiquerent que la Mission

-

catholique, d6saffect&e

909 -

par l'empereur Yongtchen en

1752, existait encore, et en 1846 il put la reoccuper.

M. Danicourt eut-il ces renseignements par les ancetres de Mgr Hou? C'est bien a supposer.
N'ayant plus de maison i lui, le grand-pere de
MgrHou suivit M. Danicourt dans l'archipel, oh ii fut
employe comme catechiste, et depuis ce temps la
famille Hou est fix6e a Tinghai, capitale de Chusan,
oin sa venerable mere vit encore.
Mgr Hou naquit-a Tinghai en 1881. 11 fit ses humanit6s au petit s6minaire qui se trouvait alors en dehors
de la porte nord de Tinghai. II 6tait en rhbtorique
en 1902-1903."

Dans cette m&me annee M. Boscat amenait de France
une quinzaine de jeunes gens pour jeter les fondements de la Maison provinciale de Chine, maintenant a
Kiasning. En 1902, rien n'ktant pr&t pour recevoir
ces jeunes gens, Mgr Reynaud offrit gracieusement &
M. Boscat, notre visiteur, son petit seminaire de
Tinghai.
Le noviciat naissant vint done s'y 6tablii et les
petits s6minaristes du vicariat, laissant la place aux
Europeens, s'installirent dans la ferme contigue au
seminaire,j oh habitaient deji quelques garcons de la
Sainte-Enfance.
Le directeur.du petit s6minaire, M. Barberet, avait
choisi le jeune rh6toricien, Joseph Hou, pour ktre
agent de liaison aupres des Europ6ens, dont M. Paul
Dutilleul etait le directeur. II avait done ses entrees
libres dans le sanctuaire du noviciat, oi les jeunes
gens venus de France se pr6paraient & devenir missionnaires. D'ailleurs, la chapelle du s6minaire 6tait
Sl'usagecommundes novices 6tudiants et des latinistes.
Un jour que Joseph Hou etait dans le local du
noviciat, au moment o6 les petits siminaristes chinois
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faisaient leur adoration dans 1'6glise, M. Dutilleul le
rencontra sons la veranda, et pour lui indiquer que
lacommunaute du petit s6minaire 6tait a la chapelle,
il lui montra du doigt 1'6glise, en lui disant simplement : Magisler adest et vocat te.

M. Boscat, notre visiteur, se trouvait-il ce jour-li
au seminaire, je l'ignore. Toujours est-il que, quand.
M. Hou, i la fin de sa rhetorique, demande a entrer
dans notre Congregation, M. Boscat lui repondit:- Saint Vincent nous a laiss6 comme pratique de ne
pas chercher les vocations. -Vous vous etes laisse
influencer par M. Dutilleul, qui vous a dit : Magister
adest et vocal te, etc., et I'entr6e de Joseph Hou dans
la Congregation fut ajourn6e. Ce n'est qu'apres la

mort de M. Boscat et aprbs ses deux ans de philosophie, que, renouvelant sa demande a M. Guilloux, il
fut admis a Kiashing, oh il retrouva presque tous les
jeunes Europ6ens qu'il avait connus a Chusan.
Pr6tre en Igog, apres de sirieuses etudes, M. Hou

fut plac6 par Mgr Reynaud au Taichow, a la r6sidence
de Haimen, oh il resta dix-huit mois; de l1 ii fut
appele a occuper pendant deux ans le poste de vicaire
de la cathidrale a Ningpo; puis, nomm6 au grand
s6minaire, il enseigna le dogme etla philosophie, eat
la joie de former ses futurs collaborateurs, puisquesur
trente et un philosophes et theologiens, seize sont
originaires de la portion qui lui est allouee.
En 1922, il fut nomme par Mgr Reynaud pour aller

a

Hankow a l'assembl6e des missionnaires charg6e de
preparer le concile pl6nier de Shanghai.
II y fut des l'abord remarque par son Excellence
le D6elgu6 Apostolique, qui le choisit comme un des
consulteurs chinois appeles A collaborer au concile
national de 1924. On peut dire que, des lors, il 6tait

d6signe comme un des futurs 6veques des dioceses
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chinois en preparation; et sa nomination, en nous
rejouissant tous, n'a surpris personne.
Aussi c'est de grand coeur que nous lui adressons le
traditionnel souhait :
Ad multos annos!
CREIMONIE DU SACRE A SAINT-PIERRE. DE ROME

Ce jeudi matin, 28 octobre, A Saint-Pierre, en la
fete des saints ap6tres Simon et Jude, anniversaire de
sa propre consecration 6piscopale a Varsovie, Sa Saintete Pie XI a 6crit une des plus memorables et plus
glorieuses pages d'histoire de I'1glise, en sacrant de
ses mains les premiers 6vtques catholiques chinois.
Apris ces magnifiques lecons que furent 1'Exposition
missionnaire et 1'Encyclique Rerum Ecclesiae, concernant surtout la creation du clerg6 et des eglises
indigenes, le Pape du Duc in altum a voulu poser un
acte d6cisif et donner lui-meme un grand exemple. II
a ainsi confere en personne la plenitude du sacerdoce
i NN. SS. Philippe Tchao, pretre s6culier, pour le
nouveau vicariat de Suanhwafu; Odorio Tcheng,
franciscain, pour la prefecture apostolique de Puchi;
Melchior Suen, lazariste, pour la pr6fecture de
Lishien; Aloys Tchen, franciscain, pour le nouveau
vicariat de Fenyan; Joseph Hou, lazariste, pour le
vicariat de Taichou; Simon Tsu, j6suite, pour le
nouveau vicariat de Haimen.
A huit heures pr6cises, le Pape, en mozette rouge
et 6tole d'or, arriva a la chapelle du Saint-Sacrement,
monta sur la Sedia gestatoria, et fit son entree, au
chant palestrinien de la chapelle pontificale. II etait
suivi des e6vques 6lus, et la catholicite de l'glise
apparaissait plus evidente que jamais, au moment oil
ces six repr6sentants du monde jaune, A leur tour suc-
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cesseurs des ap6tres, traversaient Saint-Pierre de
Rome, avec le Vicaire de Jesus-Christ.
La c6r6monie fut riglee a peu pres de la meme faSon
que le sacre historique, par Pie X, des quatorze
eveques franjais de la Separation, en 90o6, mais sans
avoir aujourd'hui le caractere prive qu'exigeait alors
la tristesse des 6vknements. An contraire, la consecration des evques chinois prenait un air tiiomphant
de Pentec6te : le Sacr&-College, le corps diplomatique, en particulier M. Doulcet, etle patriciat romain,
6taient presents; la foule envahissait les nefs. II y
avait une vingtaine de cardinaux.
Des tentures de damas rouge, comme de longues
flammes, se d6ployaient du haut des piliers de la
basilique.
Les rites sacr6s s'accomplirent dans l'abside, i
l'autel de la Cathedra, sous le rayonnement de la
gloire du Bernin, et non a la Confession, oil ne sont
clebr'es que les grandes messes papales. Le tr6ne du
Souverain Pontife, avec un haut baldaquin de velours
grenat, 6tait elev6 in cornu evangelii; a gauche du
maitre-autel, face au tr6ne, avaient 6t6 disposes de
petits autels pour les '6vques 6lus, qu'assistaient les
clercs chinois du collbge urbain de la Propagande.
Aux Chinois presents a Rome, des places, sp&cialement choisies, avaient &t6 reservies dans l'enceinte
faisant face a l'autel de la Confession, du c6t6 de
l'Epitre, et correspondant I celle occupee par les
prelats de la Congregation de la Propagande. On y
voyait plusieurs pretres chinois, deux neveux de
Mgr Tsu, j6suite, dont 'un, venu express6ment de
Chine, est le president de la Jeunesse catholique chinoise en Europe, et plusieurs Chinoises dont quatre
franciscaines de Marie et une Petite-Sceur des
Pauvres; deux membres de l'ambassade chinoise pres
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le Quirinal; M. Tcheng, consul chinois A Trieste. Au
premier rang de la meme tribune, le P. Lebbe, le
missionnaire Lazariste si d6vou6 aux 6tudiants
chinois en Europe, qui c6l6brait precis6ment aujourd'hui le 2 5 "anniversaire de son ordination.
Mgr Olichon, president de l'oeuvre de Saint-Pierre
en France, 6tait present, a c6t6 des pr6lats de la Propagande.
Pour ne pas allonger la c6r6monie vaticane, la profession de foi des elus avait en lieu prealablement, en
presence de Son Em. le cardinal Van Rossum, pr6fet
de la Propagande. L'interrogatoire liturgique eut lieu
en presence du Saint-Pere.
Aussit6t revetus de la chape, les 6veques chinois
furent pr6sent6s au Saint-Pere par les deux eveques
assistants, Mgr Cremonesi, aum6nier secret de sa
Sainteti, et Mgr Costantini, d6lgu6 apostolique en
Chine.
Au bas du maitre-autel, le Pape et les nouveaux
6veques r6citerent a haute voix l'Introibo et le Confiteor. Alors l'auguste cons6crateur monta au maitreautel de la Chaire de Saint-Pierre, tandis que les six
elus se rendirent a leurs autels respectifs. La, on les
habilla en 6veques, on leur passa au cou la croix pectorale, on d6croisa leurs 6toles pour les laisser pendantes et on les rev&tit d'ornements blancs. Chacun
dit, en son prive, la messe des ap6tres Simon et Jude,
et cependant que le Saint-Pere se retournait vers
l'assemblee pour le souhait pontifical : Pax vobis, de
leur autel, les elus, simultan6ment, prononcaient
encore le Dominus vobiscum.
Apres le Graduel, le Pape vint s'asseoir dans un
fauteuil liturgique, au milieu du maitre-autel, ayant a
ses c6t6s les deux 6veques assistants. Les 6veques
chinois se rangbrent alors devant Sa Saintet6, qui
31
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leur adressa la monition rituelle : Episcoput oporter
judicare, inlerpretari, consecra7e, ordinare, offerre, baftizare et confirmare. Et tandisque Pie XI s'agenouillait
an faldistorium et que les six ev&ques chinois se prosternaient de tout leur long sur Iimmense tapis vert
de l'abside, les litanies des saints s'igrenerent, avec le
glorieux d6filI des ap6tres, saint Simon et saint Jude
surtout, dont ceux-IL seront bient6t les successeurs, et
avec cette nouvelle supplication, qui se fait si pressante aujourd'hui: Lit ixfdeles universos ad Evangelii
lucem perduceredigneris, te rogamus, audi nos.
Alors le Pape, seul debout au milieu des eveques
6tendus a terre, d6tailla la triple invocation benissante sur ces Mlus du continent asiatique, et, les relevant, il leur imposa les mains, tandis que l'Accipe
Spiritum Sanctum retentissait dans un silence d'6ternitL.
Le Saint-Pere chanta la Pr6face, bien que ce fiit
une messe basse; puis, se mettant A genoux, il entonna,
en 1'honneur du Paraclet, un suppliant et solennel
Veni Creator, continue d'uue seule voix par toute l'assembl6e. Pie-XI se releva aussit6t, et, coiff6 de la
mitre, assis devant Pautel, les genoux couverts du
gr6mial, il proc6da alors aux onctions sacries, en
r6pandant le Saint-Chreme sur les nouveaux eveques,
qui, la t&te entouree d'an bandeau blanc, se pr6sentaient successivement aux pieds de Sa Saintet6. Le
Pape conclut la Preface cons6cratoire, entonna 1'antienne Unguentum in capite, avec le psaume cxxxII :
Ecce quam bonum, puis s'acquitta de l'onction des
mains, soutenues par une 6charpe.
Les crosses ayant etC benites avant la cerimonie, le
Souverain Pontife n'eut done qu'a en faire la tradition aux nouveaux consacrds; il lear mit l'anneau au
doigt, leur fit toucher le lirre des tvangiles et leur
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donna t,chacun le baiser de paix. Quelle ne fut pas
1'6motion de la foule, en considerant cette sainte accolade du successeur de Pierre aux premiers pasteurs de
l'glise de Chine! Ceux-ci se prosternerent alors
devant le Pape, et, disormais, en qualite d'6evques,
lui baiserent, non plus les pieds, mais les genoux.
Apres quoi, les nouveaux consacris retournerent a
leur propre autel; et, s'itant fait essuyer A la mie de
pain la tate et les mains, humides encore d'huile sainte,
ils reprirent la messe au point ou ils l'avaient laissee.
A l'Offertoire, les eveques chinois proc6ddrent avec
leur suite an rite si original de 1'oblation des cierges,
des pains dor6s et argent6s, des tonnelets symboliques aux armnes du Saint-Pere-et a leurs armes personnelles. Ces pontifes, a figures jaunes, semblaient
les rois-mages d'un defil6 d'ipiphanie offrant des
presents au reprisentant du Christ-Roi.
Des lors, la cons6cration eut lieu simultan6ment au
maitre-autel, le Pape ayant trois 6v6ques d'un c6t6 et
trois de l'autre, tous rang6s devant la Table eucharistique que preside le Pkre commun. Ils r6citerent a
haute voix le Canon et la Cons6cration de la messe.
A tour de r6le, ils regurent de la main du Pape la
communion sons les deux especes, en un parfait renouvellement de la Cine. Apres quoi, le Saint-Pere attribua la mitre et les gants aux nouveaux pasteurs d'Asie,
et les ayant fait asseoir successivement, face au public,
leur remit officiellement la crosse, insigne de leur
juridiction Apiscopale. La Sedia Gestatoria ayant 6te
apport6e in cornu Evangelii, le Pape alla s'y asseoir;
puis, quand les 6v6ques chinois furent places sur les
sieges 6piscopaux devant 1'autel, le Pape, sur son
tr6ne, leur adressa une 6loquente homl6ie latine. II
leur dit la joie d'avoir fait cette consecration, et sa
confiance dans les nouveaux 6lus, qui avaient ainsi requ
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de sa main le caractere episcopal en cettetbasilique
de-Saint-Pierre, a Rome, centre de la catholicit6. Ici,
au centre de tout apostolat, le Pape 6tait sir qu'ils
repondraient a l'attente de leurs cpncitoyens en leur
immense patrie, oix tous ceux qui ont le sentiment religieux ont salu6 avec joie leur consecration. Le Pape
termine en paraphrasant le texte de 1'evangile du
jour: a Allez precher, je vous ai plac6s pour que vous
produisiez des fruits et que vos fruits demeurent.,
Pie XI parla d'une voix forte et sonore, oif se laissait
deviner la profonde et douce emotion du Pontife.
Enfin, ce fut du haut de la Sedia que le Pape
entonna triomphalement le Te Deum, tandis que les
6v&ques consacr6s, mitre en tate et crosse en main,
parcouraient la basilique fr6missante et contournaient
I'autel de la Confession de Saint-Pierre en donnant
leur binediction. Aprs l'oraison, chant6e par le Pape,
de l'hymne ambrosien, les 6veques de Chipe monterent
au maitre-autel, chanterent leur premiere b6endiction
6piscopale, puis, avec les trois g6nuflexions rituelles,
baussant progressivement le ton, souhaiterent un triple
Ad multos annos au Saint-PNre, qui les embrassa d'une
longue etteinte. Ils regagnerent leurs autels respectifs,
et, ayant recite le dernier evangile et d6pos6 leurs
ornements pontificaux, ils vEtirent la mantelette et
prirent la croix pectorale.
(Extrait de la Croix, 30 octobre 1926.)
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SAINT VINCENT DE PAUL
ET LES SEMINAIRES
Les retraites des ordinands n'6taient evidemment
qu'un moyen insuffisant pour donner au clerg6 une
solide formation intellectuelle et morale. Que pouvait-on apprendre en dix jours et comment pouvait-on
acquerir des habitudes de pi6t ? Les retraites n'avaient
d'ailleurs pas pour but d'aider a discerner les vraies
vocations sacerdotales; c'6tait li pourtant un point de
la plus haute importance. Leur institution ne dispepsait pas de poursuivre la realisation du plan trac6 par
les Peres du Concile de Trente et si souvent recommand6 par les assemblies du clerg6 de France et les
conciles provinciaux.
Saint Vincent de Paul se sentait d'autant plus incite
a marcher dans cette voie que l'oeuvre des seminaires
6tait le complement de l'oeuvre des missions. II aurait
volontiers fait siennes ces paroles de M. Bourdoise :
( Les missions que 1'on fait de c6t6 et d'autre dans
un diocese sont quelque chose; mais le s6minaire est
tout ce qu'il y a de plus n6cessaire. Faire une mission,
c'est comme donner un repas A un peuple affame; mais
faire un s6minaire, c'est pretendre le nourrir toute sa
vie. Faire une mission en un lieu et ne lui pas fournir
ensuite des pr&tres, tels qu'il serait a desirer pour
continuer les biens de cette mission, c'est faire comme
un prince qui, ayant pris une ville sur son ennemi,
s'en irait en attaquer une autre sans laisser de garnison
en la premiere... Comme il n'y a pas de superieurs
d'ordres qui puissent remplir leurs couvents de bons
religieux, s'ils n'ont de bons noviciats, il n'y a pas
non plus de pr6lat qui puisse remplir ses eglises de
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bons pretres pour maintenir le bien des missions 'qui
autrement n'est que passager, sans un excellent seminaire1. ,

Travailler aux seminaires, c'6tait done, pour saint

Vincent, assurer le fruit des missions. Institube et
approuv6e pour les missions, la Compagnie ne sortait
pas de sa vole en ajoutant a son oeuvre premi&re la
formation des cures de campagne.
Vers l'annie 1636, le college des Bons-Enfants
ouvrit ses portes a un certain nombre de jeunes enfants
qui se sentaient appel6s de Dieu au sacerdoce. Ils y
furent ,lev6s dans des habitudes de pi&t6 et y apprirent
le latin et les diverses matieres qui constituaient alors
les humanites. Nous ne savons rien des premiers commencements de ce seminaire. Saint Vincent en parle,
pour la premiere fois, le i3 mai 1644, et c'est pour

dire combien il 6tait peu satisfait des r6sultats obtenus.
u L'ordonnance du concile, icrit-il a M. Codoing 2 ,
est a respecter comme venant du Saint-Esprit. L'exprience fait voir n6anmoins que, de la facon qu'on
1'execute a 1'6gard de 1'ge des seminaristes, la -chose
ne riussit pas ni en Italie ni en France, les uns se
retirant avant le temps, les autres n'ayant pas 1'inclination a 1'itat eccl6siastique, les autres se retirant
dans les communautis et d'autres fuyant les lieux
auxquels ils sont lis d'obligation par leur ilevement
et aimant mieux risquer fortune ailleurs . 11 y en a
1. La Vie du Venrable Servileur de Dieu messire Adrzen Bourdois',
par I'abb Courtin, ms., I. V, chap. ir, p. g83.
2. Saint Vincen! de Paul,id. Coste, t. II, p. 459.
3. Cet exode quasigea&al des seminaristes avant la fin de leurs etudes

nous semble etrange k nous qui vivons en un temps oh le clerge est
formi en grande partie de ptrtres entres jeunes dans les s6minaires.
Pourquoi ce qui donne aujourd hui des r6sultatsn'en donnait-il presque

aucun autrefois? C'est qu'il y avait deux voies pour arriver au sacer-

:doce : d'une part, la discipline, la regle et les privations do s4mitaire;
4e l'autxe, la vie facile et libre du monde. Quand les s6minaristes
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quatre dans le royaume : a Bordeaux, a Reims, a

Rouen et ci-devant un ! Agen. Ni I'un ni l'autre de
ces dioceses en recoivent aucun bon effet, et je crains
que, hors Milan et Rome, les choses ne soient de
meme en Italie. C'est autre chose que de les prendre
ag6s de vingt jusques it vingt-cinq ou trente ans. Nous
en avons vingt-deux dans notre s&minaire des coliers
des Bons-Enfants, entre lesquels l'on n'en voit que
trois ou quatre qui soient passables, ni qu'on esperequ'ils persy6vrent, quelque soin qu'on y apporte, dont
j'infere la raison de douter, pour ne pas dire la cons6quence vraisemblable, que la chose ne reussira pas.
comme l'on se le propose. )
D'autres aveux de ce genre 6chapp6s A la plume de
saint Vincent avant 1644 sur I'inf6condit6 des s6minaires d'6coliers montrent bien que, des les premieresann6es, celui des Bons-Enfants donna peu de satisfaction. Le saint comprit que, sans detruire cet organisme, il serait bon d'en crier un autre pour de
jeunes ecclesiastiques d6jA lies i 1l'glise par les
ordres, ou sur le point de les recevoir. Entre vingt et
trente ans, le jugement est plus mfir, la perseverance
plus assuroe. Et d'ailleurs, ne convenait-il pas de pr6parer aux fonctions sacerdotales les membres du
clerg6 d6j! pretres ou plus pres du sacerdoce que ne
P1'taient des enfants? II y avait 1~ une lacune a combler.
II est probable que, depuis longtemps, dans l'esprit
de saint Vincent, les retraites des ordinands etaient
une premiere 6tape vers la creation des grands seminaires. Mais, lent a se determiner et d6fiant de ses
propres impulsions, il attendait que la divine Proviarrivaient -I'gge adulte, la nature parlait plus haut que la grce; ils.
quittaient la premiere voie pour enlrer dans la seconde. Si aujourd'hui
le grand seminaire n'6tait pas imposd & tous les clercs, n'aurions-nous
pas les meme deboires?
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dence lui indiquat le moment d'agir par la voix d'une
personne autoris6e. Cette personne fut le cardinal de
Richelieu lui-meme.
Le puissant ministre le consultait volontiers sur les
affaires eccl6siastiques et particulierement sur les
mesures a prendre pour mettre le clerg6 i la hauteur
de sa tiche et le rendre digne de sa sainte vocation.
Un jour qu'ils causaient ensemble sur ce sujet, saint
Vincent lui dit combien serait souhaitable 1'6tablissement de s6minaires dioc6sains, non pas de jeunes
enfants, car leurs fruits seraient un peu tardifs, mais
des s6minaires de sous-diacres, diacres ou pretres, ou
de clercs sur le point d'entrer dans le sous-diaconat,
afin de les y former, pendant un on deux ans, a la
vertu, a l'oraison, au service divin, aux cir6monies,
au chant, A 1'administration des sacrements, au cat6chisme, a la predication et aux autres fonctions eccl6siastiques, de les exercer a la solution des cas de
conscience et de leur apprendre les parties les plus
necessaires de la th6ologie. Apres les exercices des
ordinands et les conferences spirituelles, d&jA en usage
dans plusieurs dioceses, c'6tait, a ses yeux, l'ceuvre
qui s'imposait. Sans cette preparation, comment les
clercs acquerraient-ils les qualit6s n6cessaires pour
servir et 6difier l'iglise? Comment ne seraient-ils pas,
comme beaucoup de leurs pred6cesseurs, vicieux,
ignorants et scandaleux ?
Le cardinal, convaincu, pressa saint Vincent de
commencer lui-meme un seminaire de ce genre et,
pour l'y aider, il lui remit mille ecus'. Ainsi, des le
mois de f6vrier de l'annee 1642, le college des BonsEnfants abrita dans ses murs une double institution:
1. Abelly, Vie du Vinerable Vincent de Pau!. Paris, 1664,
chap. xxxt, p. 145 et suiv.

1. I,
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un s6minaire d'6coliers ou petit s6minaire et un s6minaire d'eccl6siastiques ou grand s6minaire'. Au grand
seminaire furent requs, log6s et nourris gratuitement
pendant deux ans douze ecclesiastiques. D'autres
demandcrent leur admission, moyennant pension.
Leur nombre s'accrut tellement qu'en 1645 les ecoliers en furent retires et transf6r6s au petit SaintLazare, 6difice situ6 a l'extremite de l'enclos, dont on
changea le nom pour lui donner celui de Saint-Charles,
en souvenir du grand 6veque de Milan2 .
I. De ce que les 6coliers et lei ecclsiastiques etaient reunis dans une
maison, certains auteurs ont conclu que le siminaire des Bons-Enfants
continuait d'etre un seminaire-college comme par le pass6. Non, a
partir de 1642, nous n'avons plus une seule institution, mais deux. Les

ecclesiastiques vivaient s6par6s des ecoliers, sous un autre reglement
et d'autres maitres; I'enseignement qu'ils recevaient etait d'une autre
nature. Si, de nos jours, un &ve que disposait d'un bitiment assez vaste
pour transferer dans une aile son grand s6minaire, dans une autre le
petit, en conservant a chaque cat6gorieson autonomie, le grand seminaire
c-sserait-il pour cela d'etre vrai grand seminaire dans toute la rigueur
du terine? Plusieurs eveques, en France et en AlgIrie, logent leurs
semiaaristes, grandi et petits, dans une meme maison; on les 6tonnerait
fort si oa leur disait qu'ils n'ont pas de vrai grand siminaire. La distance plus ou moins grande qui s6pare les petits des grands sdminaristes n'a rien a voir avec les li6ments qui cons'ituent la notion de
grand siminaire comme tel. De ce que, dans tel 6tablissement, des
seminaristes apprennent les humanit6s, on ne saurait done conclure qu'il
niv a point Ii de grand s6minaire proprement dit.
Qu'on nous permette de signaler ici une confusion trop commune.
La grande innovation du dix-septieme siicle dans l'euvre des siminaires en France n'a pas ietprkcisement de sdparer les uns des autres,
en les groupant dans des 6tablissemeats distincts, les grands et les petits
seminaires, mais bien d'ouvrir les portes des s6minaires aux ecclesiastiques, alors que pricidemment seuls les enfants y entraient. La separation des seminaires n'a 6t6 qu'une consequence de cette reforme :
heureuse consiquence sans doute, maii consequence tout de meme.
Chez saint Vincent, la siparation s'imposa le jour oit, par suite du grand
nombre d'eleves, le college des Bons-Enfants devint insuffisant. Chez
M. Olier, l'iiolement des grands siminaristes se trouvait r6alise natu-

rellement du fait qu'i{ ne rebut pas d'autre cat6goric d'el&ves. Si, comme
saint Vincent, il s'6tait trouve, avant 1642, a la tete d'un seminaire d'enfants assez spacieux pour contenir ses premiers jeunes gens, ii n'aurait
pas fait l'acquisition d'un autre local pour les y placer.
2. On sait par saint Vincent (Saint Vincent de Panu, t. 11,l
a225) que
Jes exercices du grand seminaire des Bons-Enfants _oa.i-cmmence

quelques jours apres Ie 9 fevrier; mais evidemment les sbminaristes
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Le smminaire d'eccl-siastiques

6tabli aux Bons-

Enfants au mois de f6vrier de l'ann6e v342 commencait .en meme temps que celui de Vaugirard, od
M. Olier avait requ ses trois premiers siminaristes le
mois precedent. D6ja, depuis quelque temps, un fort
-ourant se dessinait dans 1'6piscopat en faveur de ces
sortes de s6minaires, que le Pere de Condren, raconte
-du Ferrier', avait recommand6s avant de mourir, et
plusieurs iveques songeaient aux pretres de la Mission
pour les diriger. Saint Vincent le remarque dans la
lettre qu'il adressait au superieur de la maison de
Rome, le 3 fevrier 1641 : c Nos seigneurs les prelats,
dit-il', semblent desirer tous d'avoir des s6minaires
de pretres, de jeunes hommes. Mgrl'6veque de Meaux,
qui agree une fondation qu'on fait dans son diocese,
desire cela. Mgr de Saintes nous offre la meme chose. ,
Et le saint pretre, a la pensee du bien que ses
missionnaires 6taient appel6s a faire dans 1'glise,
ajoutait tout heureux : " Le bon Dieu se servira de
cette Compagnie : a 1'egard du peuple, par les missions,; i 1'gard du clerge qui commence, par les
ordinations; a 1'egard de ceux qui sont dejA pretres,
en n'admettant personne dans les benifices ni dans les
vicariats qui n'ait fait sa retraite et &t6 instruit dans
-le s6minaire; et B l'1'gard des b6neficiers, par les

exercices spirituels. ,
Juste Guerin, evqque de Gentvre, songeait, lui aussi,
a 1'6tablissement d'un seminaire d'eccl6siastiques dans
.son diocese; mais, a la difference des 6v&ques de
etaient pr6sents avant I'ouverture des exercices. Nous ne savons quand
les premiers se pr6senterent pour stre admis. Dis le mois de janvier
peut-etre. Ce qui donne quelque poids a cette conjecture, c'est qu'nn
contemporain, M. Durand, pr8tre de lI Mission, fait remonter le nouveau seminaire au 22 janvier 1642. (Coutumier manuscrit de la paroisse
-de Fontainebleau; arch. du presbytkie.)
e
x. Viede M, Olier, par Faillon,4 d. Paris, 1873, 3 vol. in-8, t. I,p. 292.
a. Saint Vincent de Paul, t. II, p. SS3.
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Meaux et de Saintes, ii n'avait pas l'intention d'exclare
les enfants. Les pretres de la Mission avaient une
maison dans la ville d'Annecy; c'est A eux qu'il
d6sirait confer ses siminaristes. Saint Vincent avait
done quelque droit de lui montrer les difficultis que
pr6sentait le projet. " Le dessein de M. de Genive,
disait-il dans la lettre pr6cedemment cit6e, me parait
bien en toute son Ctendue, si ce n'est a 1'6gard des
enfants qu'il vent qui y soient 6lev6s; car jusqu'I
present je n'ai pas oui dire que pas un de cette sorte
ait r6ussi au bien de I'1glise; et 1'experience nous
fait voir le contraire a l'egard de ceux de Rouen, de
Bordeaux et d'Agen. J'en 6crirai mon petit sentiment
au saint prelat, on, quoi que cc soit, a M. Codoing;
mais la difficultk ne se fera pas par vous de dela, s'il
vous plait. 1
M. Codoing 6tait superieur du s6minaire d'Annecy;
il partageait la maniere de voir du prelat. Saint
Vincent lui recommanda de ne recevoir C autre que
des pr&tres on des personnes... dans les ordres, non
pour leur apprendre les sciences, mais l'usage d'icelles,
en la manibre qu'on le fait aux ordinands ' ,.
Quand cette nouvelle lettre partit (i5 septembre
1641), I'4veque de Geneve avait diji officiellement
6rigC
son s6minaire. Dans le mandement publi6 a
cette occasion (8 septembre), il d6cidait que les s6minaristes suivraient an college public , les classes de
grammaire, de rh6torique et de philosophie ,.
L'Utablissement 6tait ouvert en principe, non seulement a des clercs dans les ordres, mais aussi a de
simples aspirants &la clbricature non encore tonsur6s,
c'est-a-dire a des enfants.
i. Saint Iincent de Paul, t. II, p. 188.
La vie de .llgr D. Juste Gui.rin, par Maurice Arpaud. Annecy,
1678, in-S, p. 247-251.
I
2.
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Autant qu'on peut le conjecturer par les lettres de
saint Vincent, les pretres de la Mission n'eurent pas a
s'occuper de cette section de s6minaristes, mais seulement des eccl6siastiques, qui formaient certainement,
des 1641, un groupement a part, comme aux BonsEnfants, c'est-.-dire un vrai grand s6minaire. C'est
bien ce que laisse entendre cette phrase d'une lettre
de saint Vincent a M. Codoing (9 fevrier 1642) :
a Vous avez commenced
Annecy; Mgr d'Alet, qui a
de nos pretres, fait de meme; Mgr de Saintes a ce
meme dessein; et nous allons commencer a Paris pour
en faire un essai de douze '. ,
Le s6minaire d'Alet recevait les ordinands du
diocese; il 6tait en pleine activit6 le 20 octobre 1641,
car, ce jour-la, Nicolas Pavilion, qui en 6tait 6veque,
6crivait a saint Vincent : a L'extr&me ignorance de
ceux qui pr6tendent aux saints ordres et le peu
d'espirance qu'ils acquierent plus de suffisance a
I'avenir m'a oblig6 de les appeler dans Alet et les
tenir autant de temps qu'il en faudra pour leur enseigner ce qui est requis afin de les admettre. J'y emploie
M. Blatiron et quelque autre eccl6siastique que nous
avons en main pour contribuer a ce petit dessein, qui
n'est, par maniere de dire, qu'un simple essai'. ,,
Aprbs d'autres tentatives, 1'4veque d'Alet commenca,
en 1645, sans I'aide des pr&tres de la Mission, un
grand seminaire qui groupait ving-cinq 61ves le
5 fevrier 16463, et de dix-huit a vingt le 5 f6vrier i66o i .
Alain de Solminihac, eveque de Cahors, 6tait trop
z6~l pour se laisser devancer par ses collegues de
1'6piscopat dans .1'6tablissement des smiinaires. A
i. Saint Vincent de Paul, t. 11, p. 225.
2. Ibid., t. II, p. 195.
3. Ibid., t. II, p. 563.
4. Ibid., t. VIII, p. 244.
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peine arriv6 dans son diocese, il convoqua un synode
'avril 1638) et manifesta son intention d'6riger un
s6minaire pour assurer la formation de son clerg6.
Cette ouverture fut recue un peu froidement, car on y
voyait 1'annonce de sacrifices pecuniaires pour les

ben6ficiers. Le grand archidiacre osa meme dire tout
haut ce que tous pensaient en eux-memes : Prenez
garde, car le clerg6 est bien pauvre. n
Le prelat releva cette observation avec indignatioh.
II parla de l'utilit6 et de la beaut6 de l'oeuvre, de son
devoir d'aboutir, du devoir de tous d'y collaborer avec
lui, car elle etait, non personnelle, mais dioc6saine;
puis montra que beaucoup, dans son diocese, dissipaient le patrimoine de l'glise et des pauvres en des
usages profanes et scandaleux. Cet argent, quel
meilleur emploi pourrait-il avoir que de servir a la
formation des ecclesiastiques? II fut si 6loquent que
les adversaires du projet se rallierent a ses vues.
Fort de l'approbation de son synode, Alain de
Solminihac loua une maison particuliere pour y assembler les ordinands. II dirigea lui-meme les retraites
et choisit, pour donner les entretiens, un de ses cures
et un religieux de Chancelade. U On vit d'abord dans
ces faibles commencements, 6crit un de ses biographest, une petite communaut6 bien r6gle, oii tout
se faisait avec ordre; et ce qui y paraissait de plus
beau et de plus 6difiant est que notre pr6lat allumait
le feu, garnissait le r6fectoire et faisait avec plaisir
les offices les plus humbles. ,
Malheureusement, l'6veque ne pouvait ktre toujours
present; I'administration de son vaste diocese I'appelait souvent ailleurs. II lui aurait fallu sur place un
homme capable de le suppleer et cet homme lui
1. Vie de AM.Alain de Sotminikha, par le Ltonard Chastenet, p. a25.
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manquait. ,t Priv6 des fruits » qu'il avait esplrbs (le
mot est de lui), il appela les prtres de la Mission i
son aide en 1643 et, i cette occasion, reorganisa
complitement son ceuvre. II acheta un enclos dans le
quartier le plus bean de la ville, y eleva un bitiment,
annexa au s6minaire la cure de Saint-Barth6lemy
pour permettre aux s6minaristes de s'initier aux
fonctions paroissiales, le dota par I'union de b6ndfices
simples, fonda six bourses pour jeunes clercs et statua

que nul ne pourrait &tre ordonn6 sous-diacre sans un
stage de six mois. Ce stage &tait prolong6 pour ceux
qui voulaient etre dispens6s des interstices. Quelques
annecs apris, il fat port6 i an an pour tons, et six
autres mois furent exiges avant I'ordination sacerdotale.
Avec les pr6tres de la Mission, le s6minaire de
Cahors reprit une vie nouvelle. 11 comptait d6ja trente
s6minaristes en 1647 . Ce n'est pas sans one certaine
fiert6 que, deux ans plus tard, Alain de Solminihac
ecrivait & saint Vincent tonchant son s6minaire :
c Ceux des v6tres qui l'ont vu disent que c'est le plus
beau du royaume, et, depuis pen, on m'a dit que
I'ordre y est mieux observe meme qu'en ceux de
Paris . ),

Jacques Raoul, 6veque de Saintes, &tait, commeAlain de Solminihac, un ami de saint Vincent. Aussi
est-il un des premiers prelats de France qui se soit
prioccup6 de la formation de son clerg6. D6jA, d&s
i633 on 1636, il avait obtenu de son clerg6 Ie vote
d'une somme de 2ooo livres pour ta dotation de
1'6tablissement. II se demanda longtemps oi pourraient loger ses s6minaristes. Apres bien des h6sitations, son choix se fixa sur un 6difice ruine des
I. Saint Vinctnt de Paul, t. III, p. 143.
Ibid., p. 167.

2.
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faubourgs, le prieuri de Saint-Vivien, qu'il amenagea
de son mieux. 11 annonqa officiellement, le 18 mars
1644, I'ouverture de son s6minaire pour jeunes eccl6siastiques et I'unit, la mime annie, i la Congregation
de la Mission.
Dans ce pays, longtemps gagn6 a 1'h6rbsie, les
vocations 6taient rares. L'6tablissement ne poss6dait
pas un i6lve en 1656'; il en avait trois en 1657 et
quatre on cinq en 1658 .
Le nombre des s6minaires dirig6s par les pr&tres
de la Mission s'accrut avec les annbes. En 1645
s'ajouterent ceux du Mans et de Saint-M6en, dans la
suite ceux de Marseille, Triguier et Agen (1648),
P&rigueux (i65o), Mautauban (1652), Agde et Troyes
.1654), Meaux (1658), Montpellier et Narbonne (1659).
A la date du 9 avril 1647, saint Vincent passait ainsi
sa congregation :
en revue les s6minaires confi&s
des Bonsan
college
pretres
soixante
o Nous avons
Enfants, quarante petits s6minaristes au s6minaire de
Saint-Charles, trente ecclsiastiques au s6minaire de
Cahors... II y en a hait & Annecy, qui commencent
bien aussi, et autant au Mans, douze on quinze A
Saint-Meen 4. , L'ann6e suivante, il disait, dans une

autre lettre, que sa Compagnie tenait des s6minaires
pour a ceux qui sont en 6tat d'entrer dans les ordres...,

d'autres pour les jeunes enfants qui aspirent u 1'tat
ecclesiastique, comme est celui du petit Saint-Lazare,
celui de Saint-M6en et du Mans, et les deux ensemble

qu'on va commencer A Agen n.
Le s6minaire de Marseille priparait aux ordres.
1. Saint Vincent de Paul, t. V, p. 628.
2. Ibid., t. VI, p. 424.

3. Ibid., t. XII, p. 66.
4. Ibid., t. III, p. 167.

5. Ibid., p. 379.
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Priv6 de ses revenus a la suite des troubles de la
Fronde, il fut ferm6 moins d'un an apres son erection.
S'il reprit vie en 1656, ce fut seulement pour recevoir
quelques novices de l'abbaye de Saint-Victor qui
continuaient leurs humanit6s et qu'on fut oblig6 de
renvoyer en 1658 a cause de leur mauvaise conduite.
Le s6minaire de Montpellier dura, lui aussi, trbs
peu de temps.
Saint Vincent rappela ses pretres de celui de Perigueux quelques mois apres les y avoir envoyes, parce
que, ecrivait-il au vicaire general , t il ne plait pas
a Dieu de nous donner grace pour le service de

Monseigneur et celui de son diocese ,.
Ces quelques insucces ne le d6couragirent pas. Ils
&taient dans l'ordre de la Providence, comme les.
succes eux-memes. Les yeux fix6s sur l'avenir qu'il

entrevoyait pour 1'lglise de France, il s'estimait
heureux d'etre du nombre de ceux qui le preparaient.
tNos petites fonctions, &crivait-il 2 , ont paru si belles
et si utiles qu'elles ont donn6 de 1'6mulation a d'autres
pour s'y appliquer comme nous et avec plus de grace
que nous, non seulement au fait des missions, mais
encore des seminaires, qui se multiplient beaucoup en
France. n
Jamais peut-etre la France n'avait connu une telle
floraison d'hommes apostoliques. Avec une exacte
compr6hension des besoins de leur temps, tous, ou
presque tous, se rendirent compte que leur premier
devoir etait de consacrer leur activit6 A la restauration
de 1'ordre sacerdotal. Leur zile fut d'autant plus efficace qu'ils avaient sous la main, prets A marcher au
premier commandement, formes a leur ecole et remplis
x. Saint Vincent de Paul, t. IV, p. i68.
a. Ibid., t. VIII, p. 3io.
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de leur esprit : Berulle et de Condren, les Oratoriens;
Bourdoise, les Nicolaites; Olier, les Sulpiciens; saint
Jean Eudes, les pretres de J6sus et de Marie; Christophe d'Authier de Sisgau, ceux du Tres-SaintSacrement.
Ac6t de ces fondateurs de communaut6s religieuses,
plus 6lev6s qu'eux dans la hierarchie eccl6siastique,
mais tenus, par leur dignit6.meme, A renfermer leur
action dans des limites plus 6troites, de saints 6veques,
dont la pr6occupation dominante 6tait de donner A
leurs fidýles un clerg6 capable de les instruire et de les
6difier, comme S6bastien Zamet a Langres, Augustin
Potier a Beauvais, Charles de Montchal a Toulouse,
Alain de Solminihac A Cahors,Jacques Raoul a Saintes,
Juste Gu6rin a Annecy, Charles de L6beron a Valence,
Nicolas Pavilion a Alet, Francois-Etienne de Caulet
a Pamiers, Francois Perrochel A Boulogne, Antoine
Godeau a Grasse.
Taire le nom du cardinal de Richelieu serait une
injustice. Premier ministre de Louis XIII, il favorisa
de tout son pouvoir les bonnes volont6s. Vincent de
Paul, on l'a vu plus haut, requt de lui mille &cus pour
1'6tablissement d'un grand s6minaireaux Bons-Enfants;
le P. Bourgoing, sup6rieur de I'Oratoire, trois mille
pour les grands seminaires de Saint-Magloire A Paris,
de Rouen et de Toulouse. Sur son ordre, la duchesse
d'Aiguillon, sa niece, donna quinze cents livres A saint
Jean Eudes pour la fondation du s6minaire de Caen.
II mit complaisamment son cha'eau de Rueil A la
disposition de M. Olier, qui n'accepta pas cette offre,
pour les. s6minaristes de Vaugirard. I1 encouragea
Christophe d'Authier de Sisgad, s'efforca de l'attirer
A Paris pour y fonder un seminaire et dota celui que
les pr&tres du Trfs-Saint-Sacrement dirigeaient A
Valence par 1'union de deux cures. M. Bourdoise aurait
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eu 6galement une large part a ses bienfaits si, par des
procbd6s un peu trop brusques a 1'6gard de la duchesse
-d'Aiguillon, il n'avait bless6 les susceptibilitis de
l'oncle.
C'est a la suite de cette impulsion et de ces largesses
du cardinal-ministre que se produisit en France, sous
1'effort commun, en 1642, la principaleCvolution dans
I'histoire des s6minaires franaais. C'est en 1642 que
M. Olier et le superieur de I'Oratoire ouvrent leurs
premiers s6minaires d'ordinands, l'un t Vaugirard,
I'autre & Saint-Magloire, a Rouen et a Toulouse. C'est
en 1642 que saint Vincent, cr6ant aux Bons-Enfants
un s6minaire d'ecclsiastiques, A c6te d'un s6minaire
d'6coliers, 6tablit du meme coup la distinction entre
petit et grand s6minaire. L'annee 1642 est a l'origine
du mouvement qui doit donner naissance a la congre-

gation de saint Jean Eudes, transformer Saint-Nicolas
et, d'une maniere gen&rale, amener les s6minaires a
leur forme definitive.
Le seminaire unique, compos;, dans les basses
classes, d'enfants qui, de -degr6 en degre, montent,
quand ils persiverent, jusqu'au sacerdoce, tend de plus
A se scinder. Ce n'est plus un, mais deux s6minaires
que l'on aura, tant6t dans le meme immeuble, tant6t
dans des immeubles diffirents: le petit seminaire et le
grand seminaire. Aux perseivrants des petits s6uinaires seront adjoints, pour former le grand seminaire,
les clercs l1ev6s en dehors de tout s6minaire qui voudront recevQir les ordres. Ils y viendront ou librement
poor acquirir les connaissances ncessaires, ou forces
par 1Iv~que, qui mettra cette condition lepr ordination. Certains grands s6minaires auront mine, comme
celui des Bons-Enfants, des jeunes pretres d6sireux de
recevoir une formation qui ne leur a pas &t6 donnee
avant le sacerdoce. Cette categorie de s6minaristes
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devait ividemment disparaitre avec le temps; car le
jour viendra o• personne ne pourra etre 61evi a la
digniti sacerdotale sans avoir passe par le seminaire;
et alors les grands seminaires ne seront plus que des
s6mrinaires d'ordinands, ou l'ordination sera priparee
par un sejour plus ou moins prolonge.
M. Bourdoise avait concu un type de siminaire
spicial : le s6minaire paroissial. Le s6minaire 6tait
une annexe du presbytire; il dependait du cure et ne
pr6parait qu'a 1'exercice des fonctions paroissiales.
L'enseignement ktait exclusivement d'ordre pratique.
Ce n'ktait pas le seminaire dioc6sain, tel que nous
l'avons aujoard'hui.
Les s6minaires paroissiaux ou devinrent inutiles par
l'&rectioa de s6minaires diocisains, ou se transforinrent eux-mgmes en seminaires dioc6sains par la
volont6 des 6evques, qui les soumirent directement

a leur juridiction.
Le s6minaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet appartenait a cette classe de siminaires. I1 recevait, g ses
debuts, a titre de pensionnaires, des clercs et des
pretres, des enfants et des jeunes gens et m&me, avant
1641, des personnes qui n'avaient aucune aspiration
vers la vie clricale. On y venait pour faire ses humanit6s, 6tudier sa vocation, se retremper dans les exercices d'une retraite, se preparer a la tonsure, aux
ordres, au ministare. II y avait obligation, pour les
nouveaux pretres, d'aller apprendre a Saint-Nicolas
les ceremoaies de la messe, les rubriques du- breviaire
et du missel; pour les pritres venus d'autres dioceses,
d'y passer un examen.
Sur les dix membres dont la communaut6 se composait en 1627, un 6tait charge des 6tudiants, qui
allaient suivre les cours de I'Universit6; trois 6taient
employ6s aux petites ecoles des garcoas; les autres
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aidaient le cur6 dans les fonctions paroissiales.
De 1637 a 1642. l'ceuvre de la Bowuse dcticale permit
d'h6berger, d'instruire et de former gratuitement,
pendant la durbe d'un an environ, cent dix-huit ecclesiastiques pauvres; les cures 6taient requs de preference aux autres pretres,les pretres de pr6ferenceaux
simples clercs. Plus de cinq cents pr&tres fr6quenterent
Saint-Nicolas de I63i a 1644. Approuv6 verbalement
en 1631 par I'archeveque de Paris, ce seminaire fut
constitue en s6minaire diocesain le 20 avril 1641'.
M.Olier fut un digne 6mule de M. Bourdoise. Ce fut
en 1642, dans le courant du mois de janvier, que les
trois premiers s6minaristes vinrent le rejoindre AVaugirard, oi se trouvaient ses collaborateurs de la premiere heure, Caulet et du Ferrier. Son dessein 6tait de
ne recevoir que des eccl6siastiques arrives a la fin de
leurs humanitbs.
Ce ne fut pas la seule modification qu'il apporta au
plan du Concile de Trente. Le s6minaire etait fermi
aux jeunes gens pauvres incapables de payer pension,

et, une fois transf&r, &Saint-Sulpice (ao9t 1642), sur
un territoire soumis, pour le spirituel, a l'abb6 de
Saint-Germain-des-Pres, qui l'approuva en 1645, il
6chappait a la juridiction 6piscopale. C'est ce qu'ont
remarqu6 Theiner 2 et Degert 3, et ce dernier ajoute
avec raison que la situation exceptionnelle du diocese
de Paris dispensait" M. Olier de suivre servilement la
voie trac6e par le Concile. Ce seminaire tenait beaucoup

du seminaire paroissial; on sent bien, en lisant les
biographies de M. Olier, que ce dernier, tout en faii. Hisloire du sminaire de Saint-.Vicoiap-du-Chardonnel, par P.
Schcenher. Paris, 19og, 2 vol. in-8, t. I, p. 63 et suiv.
2. Histoire des institutions eccesiiastijues, trad. de l'allemand par
J. Cohen. Pars, 1840, 2 vol. in-8, t. I, p. 3i6.
3. Hisloire des siminaires ranfais jusqiu'd la R,'z olution, par A. Degert.
Paris, 1912, 2 vol. in-i6, t. I, p. 9Tr.
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sant une assez large part a t'enseignement theorique,
avait subi 1'influence de M. Bourdoise, qui demeura
quelque temps a Vaugirard pour indiquer la marche a
suivre.

En unissant Saint-Magloire a l'Oratoire en 1620, le
cardinal de Retz, 6veque de Paris, y mit comme condition qu'un s6minaire y serait 6tabli et que douze boursiers du diocese y seraient nourris et instruits. Il se
passera des anukes avant que cette clause puisse &tre
observie. Sairt-Magloire n'ouvrit de cours r6gulier
de thoologie que le Io octobre 1640 et ne fut vraiment
constitu6 en s6minaire qu'en 1642, a la suite d'un don
fait par le cardinal de Richelieu. De Blois, le superieur
de l'Oratoire &crivait a M. de Chavigny, secr6taire
d'Etat, le 16 avril 1642 : a Je me suis rendu a Lyon le
premier dimanche du careme'... Avant mon premier
depart de Paris, j'avais fait commencer en notre maison
de Saint-Magloire une institution de jeunes eccl-siastiques selon les commandements et les intentions de
Son Eminence. Ils y sont seulement quatorze, bien
choisis; mais plusieurs, qui se prbsentent, en restant
institues un ou deux ans, promettent beaucoup pour le
service de 1'lglise. »
Aprs l'unum6ration des matieres professees : th6ologie morale, predication, m&thode cat6chistique,
rituel, administration des sacrements, chant, c6r6monies, le P. Bourgoing ajoute : ( Une institution semblable et dans les memes exercices est commencee A
Rouen... Nous esperonr, an premier jour, faire la m6me
institution A Touiousek. ,
1. 9 mars.

2. CeIte lettre a &td publiee en entier par iMg Prunel dans les
Elutdes des PP. jesuites, no du 5 f~vrier 99og, p. 349-450. On trouve
quelques renseignements sur cette premiere organisation aux Arch.
nat., M 228 8, fevrier 1642.
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Les s6minaires de Rouen et de Toulouse n'eurent
qu'une existence 6ph6mbre; celui de Saint-Magloire
lni-meme v6g6ta p6niblement et cessa, lui aussi, de
fonctionner.En 1658,les Oratoriens 6taient en instance
aupres de l'archeveque de Paris pour que leur fit
accord6e l'autorisation d'ouvrir leur seminaire le
i" juillet 1660; et, en attendant, ils demandaient d'y
recevoir six ecclsiastiques, choisis par eux. SaintMagloire reprit, en effet, en 166o, par sentence rendue
an nom du cardinal de Retz.
Cet 6tablissement etait encore bien peu de chose
quand saint Vincent, Ie 18 septembre i66o, une semaine
avant sa mort, passant en revue les quatre s6minaires
de Paris, portait cette curieuse appreciation sur chacun
d'eux: (4 Voila, en Paris, quatre maisons qui font la
meme chose: l'Oratoire, Saint-Sulpice, Saint-Nicolasdu-Chardonnet et la gueuserie aux Bons-EnfantsCeux de Saint-Sulpice tendent et font tout viser a
deterrer les esprits, les d6gager des affections de la
terre, les porter aux grandes lumieres, sentiments
Olevis, et nous voyons que tous ceux qui y ont passe
tiennent beancoup de cela; et en plusieurs cela diminue
et augmente, et je ne sais s'ils font de [la] scolastique.
Ceux de Saint-Nicolas n't6ivent pas tant, mais tendent
au travail de la vigne, a faire des ho'mmes laborieux
dans les fonctions eccl6siastiques, et pour cela tiennent : I' toujours dans la pratique; 2" toujours bas :
balayer, laver les cuillres, 6curer...; bas; et ils en ont
le moyen, parce que la plupart y sent gratis... L'Oratoire, laissons-le Il et n'en parlons point. De toutes
ces quatre maisons, celle qui reussit mieux sans
contredit, c'est Saint-Nicolas, oir sont autant de petits
soleils partout, et onques je n'ai vu s'en plaindre,
mais partout edification. Voila done la plus utile, et
nous y devons tendre et a tout le moins tacher de les
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imiter. Vous savez qu'ils ne firent jamais de scolastique, mais seulement morale et conference de
pratique . i

Alors que les Superieurs des nouvelles communaut6s inclinaient A former de preference des seminaires d'eccl6siastiques, Christophe d'Authier de
Sisgau, fondateur des pretres du Tres-Saint-Sacrement, restait fidile a l'ancienne conception du
seminaire conciliaire. On a de lui un plan de seminaire qui contient les lignes suivantes : Les clercs
admis au s6minaire apprendront 1'h6breu, le grec et le
latin; puis ils se livreront a l'etude des belles-lettres
et de la philosophie; apres quoi ils 6tudieront la
theologie positive, scolastique et morale, ainsi que le
droit canonique; ensuite ils seront formes a la controverse. En meme temps ils s'exerceront i la musique
sacr6e ou chant usit6 dans l'Eglise, aux saintes cir&monies et a la digne administration des sacrements.
Mais leur application aura surtout pour objet de conformerleurs moeurs aux lois de la discipline eccl6siastique, d'l6ever leur esprit a la hauteur de leur sublime
vocation. C'est pourquoi onleur adressera souvent des conferences sur le. sacrement de l'ordre, ainsi que sur
1'excellence et la dignit6 du sacerdoce. Les pauvres
en qui on reconnaitra de bonnes dispositions pour
l'6tat eccl6siastique seront recus au seminaire. L'institut pourvoira, i ses frais, a leur nourriture et

.

leur

entretien; il les instruira et les formera jusqu'a ce
que, par leur age, leur vertu et leur instruction, ils
puissent etre 6lev6s aux saints ordres '. *
Dans l'id6e de M. d'Authier, le seminaire n'exciuait
pas les exercices des ordinands ; ces deux oeuvres se
i. Saint Vincent de Paul, t. XIII, p. r85.
2. Histoire des Siminaires du dioc'se de Valence fpar le chanoine
Nadal], 1895. In-8, p. 2o.
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complitaient. Ses pr&tres, appel6s a diriger le s6minaire de Valence, y recevaient les ordinands vingt
jours avant l'ordination, pour les y preparer.
Charles de Liberon, 6veque de Valence, entretint
dans son seminaire douze jeunes clercs, a ses frais,
pendant toute la duree de son 6piscopat. Pendant les
premieres ann6es, ce seminaire marchait si bien que
M. d'Authier ne doutait pas du succes. Saint Vincent,
mieux instruit par 1'experience, ne partageait pas son
optimisme. a M. d'Authier et M. le Begue, ecrit-il',
assurent que cela leur reussit. Or, je ne doute pas
que cela ne soit vrai " leur 6gard dans ce commencement; mais certes... il est bien a. craindre qu'avant
que les fruits ne soient venus a leur maturit 6 , les
divers accidents que j'ai dits ne les gatent. ,
En voyant que les seminaires se mnltipliaient, saint
Vincent remerciait Dieu de ce qu'enfin 1'glise de
France allait entrer dans une ere nouvelle. Nul ne
comprenait mieux que lui la necessite de la formation
des clercs. Aussi en fit-il une des fins principales de
sa congr6gation, d'abord institu6e uniquement pour
les missions. I1 attribuait aux deux ceuvres une 6gale
importance. Vouloir s'appliquer a l'une et refuser
l'autre, c'6tait, selon son langage, n'&tre u missionnaire qu'A demi 2 n.
I1 avait du r6le du directeur de s6minaire l'idee la
plus haute. ( Oh ! que vous etes heureux, &crivait-il A
I'un d'eux*, de servir a Notre-Seigneur d'instrument
pour faire de bons pretres, et d'un instrument tel que
vous etes, qui les 6clairez et les dchauffez en m~me
temps! En quoi vous faites l'office du Saint-Esprit, a
qui seul appartient d'illuminer et d'enflammer les
. Saint Vincezt de Pau!, t. II, p. 460.
2. Ibid., t. VII, p. 56t.

3. Ibid., t. VI, p. 393.
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coeurs; ou plut6t c'est cet Esprit, saint et sanctifiant,
qui le fait par vous; car il est r6sidant et operant en
vous non seulement pour vous faire vivre de sa vie
divine, mais encore pour itablir sa m&me vie et ses
operations en ces messieurs, appeles au plus haut
ministare qui soit sur la terre, par lequel ils doivent
exercer les deux grandes vertus de Jesus-Christ, c'est
a savoir la religion vers son Pere et la charit6 vers les
hommes. Voyez donc s'il n'y a aucun emploi au
monde plus necessaire et plus desirable que le v6tre;
pour moi, je n'en connais point. »
Si cet emploi est des plus nobles, il faut de grandes
qualit6s pour s'en acquitter dignement. Un bon
directeur est pieux et interieur, defiant delui-meme et
confiant en Dieu, humble et modeste, ferme sans
rudesse et doux sans fadeur. II est au s6minaire principalement pour former les s6minaristes a la vertu; et
quelle influence auraient ses paroles s'il ne les accompagnait de l'exemple , a Ce n'est pas assez, 6crivait
saint Vincent a un Sup6rieur de s6minaire , de leur
montrer le chant, les c4ermonies et un peu de morale;
le principal est de les former a la solide pift- et
devotion. Et pour cela, Monsieur, nous en devons
&tre les premiers remplis, car il serait presque inutile
de leur en donner l'instruction et non pas l'exemple.
Nous devons etre des bassins remplis pour faire
6couler nos eaux sans nous 6puiser, et nous devons
posseder cet esprit dont nous voulons qu'ils soient
anim6s; car nul ne peut donner ce qu'il n'a pas. '
Evitons d' ( agir en maitres envers ceux qui sont sous
notre charge >; nous les mal6difierions a si nous
voulions trop nous polir et nous ajuster, nous bien
traiter, nous faire consid6rer et honorer, nous dii. Saint Vincent de Paul, t. IV, p. 597.
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vertir, nous epargner et nous communiquer par trop,
au dehors. 11 faut &tre ferme et non pas rude dans la
conduite et 6viter une douceur fade qui ne sert

a rien.

A la vertu le directeur doit unir la connaissance des
matieres qu'il professe. Bien que saint Vincent eit
l'esprit orient6 vers la pratique, il avait er. haute
estime la science et les savants. Ses dipl6mes de
bachelier en th6ologie et de licenci6 en droit canon,
ses relations avec des docteurs de Sorbonne et de
Navarre tels que Andre Duval, Jean Coqueret et
Nicolas Cornet, et, mieux encore, ses kcrits contre les
nouveautes du temps en sont une preuve 6vidente,

contre laquelle les calomnies jansinistes viendront
toujours se briser.
Ce qu'il y a de vrai, et on ne saurait lui en faire ua
reproche, c'est que, pour lui, la vertu prime la science,
la vertu a plus de part a la conversion des h6retiques
que la science, la- science sans la vertu est pratiquement sterile et meme dangereuse. i II faut de la
science, disait-jl aux siens', et malheur a ceux qui
n'emploient pas bien leur temps! Mais craignons,
craignons et, si j'ose dire, -tremblons et tremblons
mille fois plus que je ne saurais dire; car ceux qui ont
de l'esprit ont bien a craindre:scientia ifitat; et ceux

qui n'en out point, c'est encore pis, s'ils ne s'humilient. P

A Saint-Lazare, saint Vincent pr6parait ses jeunes
gens a I'enseignement dans les s6minaires par
plosieurs ann6es d'etudes. Les pr&tres eux-memes,
anciens et nouveaux, se reunissaient pour ecouter des
lecons sur la theologie morale, I'Pcriture Sainte, ia
predication, le cat6chisme, I'administration des sacrements et pour r6soudre des cas de conscience.
i. Saint Vincent de Paul, t. XI, p. t28.
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En ce temps, la durie du seminaire dicc6sain se
bornait a quelques mois, a un an, a deux tout au plus.
L'instruction que les seminaristes venaient y chercher
etait une instruction pratique : on leur apprenaat la
maniere de dire lamesse, d'administrer les sacrements,
de reciter 'office divin, de pr&cher, de chanter, de
*catchiser, de r6soudre les cas de conscience. Ceux
qui d6siraient approfondir la philosophie, la thbologie dogmatique, l'lcriture Sainte, le droit et les
autres branches des sciences eccl6siastiques fr6quentalent les cours des Universitis. Le s6minaire 6tait
surtout une &coleprofessionnelle ; le temps manquait
pour les 6tudes sp6culatives; il fallait aller au plus
press6; et le plus press6, c'etait la pratique.
Saint Vincent admirait Ia m6thode suivie au seminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. II la conseillait aux siens. ( Parce qu'il n'y a pas de meilleur
moyen d'apprendre que de voir faire, disait-il dans
ane de ses conferences', ils ontcette coutume, a SaintNicolas-du-Chardonnet. qu'ils ne permettent & aucun
pr&tre de baptiser, qu'ils ne lui aient propose un
enfant pour faire les memes c6remonies qui sont
observ6esau bapt&me. Ils en font de meme pour la confession: un clerc du s6minaire fait comme s'il se confessait et dit tout haut les plches qui se peuvent
commettre; et le pretre qui l'entend, s'il ne s'accuse
pas bien, interroge son penitent. Le meme se fait pour
la communion. k
Les s6minaristes de Saint-Nicolas avaient l'avan-

tage de pouvoir s'exercer aux fonctions curiales dans
l'eglise paroissiale . laquelle eux et leurs directeurs
6taient attaches. A cette

&cole de la pratique, ils

faisaient des progris plus grands et plus rapides que
x. Saint

Vincent de Paul, t. X, p. 625.
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les s6minaristes instruits seulement entre les quatre
murs de leur classe. Saint Vincent l'avait remarqui;
aussi, apris avoir refus6 longtemps des cures dans les,
villes 6piscopales, en.vint-il a souhaiter que, partout
oil un seminaire ,tait 6tabli, une cure lui f6t unie pour
permettre aux 6leves de s'initier au ministtre'.
II allait plus loin. II n'h6sitait pas a eloigner
momentanement du s6minaire les s6minaristes avancbs
pour les envoyer en mission; c'est pourquoi il desirait
que, dans chaque s6minaire, il y eit melange de professeurs et de missionnaires2.
En vertu du m&me principe, le saint prktre recommandait les exercices de controverses qui mettaient
aux prises deux s6minaristes, l'un partisan, I'aut'e
adversaire apparent de ia bonne cause. A Saint-Lazare,
ces reunions revktaient une certaine solennite par la
presence des personnages invites. On y entendit plusieurs controversistes fameux, tels que Francois VXron,
Girodon et Beaumais, donner aux 61eves d'utiles conseils.
Done enseignement pratique avant tout, mais non
exclusivement; 1'enseignement theorique ne peut etre
6limine des s6minaires. Sur ce point aussi saint Vincent avait sa methode. La classe, telle qu'il la concevait, passait par trois phases: au debut, le maitre
expliquait quelques pages d'un bon manuel; puis
1'l66ve r6citait la lecon expliquie la veille ou le matin;
enfin, on lui accordait quelques instants pour demander
des 6claircissements sur ce qu'il n'avait pas bien compris 3.
S'en tenir au manuel, telle 6tait la consigne. Le
professeur qui c6dait a la tentation de dicter son
x.

Saint Vincent de Pau', t. VII, p. 253.

2. Ibid, t. IV, p. 43.
3. Ibid., t. I1, p. 212.
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cours, ou meme de simples notes, recevait une
severe r6primande quand la chose 6tait connue a
Saint-Lazare. Pourquoi dicter? Pour l'interdire, les
bonnes raisons ne manquaient pas. (( I y a tant d'auteurs... et qui ont des tables de matieres si bien faites
que l'on n'a qu'a avoir un bon casuiste pour y recourir au besoin. » La doctrine c sera plus sCire, 6tant
celle d'un auteur approuv6, que celle des 6crits d'un
particulier ". Les s6minaristes u aimeront bien mieux
un auteur approuv6 que les 6crits d'un jeune homme
qui n'a pas fait preuve de sa science sur les bancs ,.
On trouvera dans la Compagnie bon nombre de sujets
capables d'expliquer un auteur; fort peu seraient aptes
a composer des cours. Pour preparer des ecrits, il faut
approfondir les matieres et lire divers ouvrages. Ceuxi~ le peuvent qui sont uniquement appliques a etudier
et a composer. Mais, dans les s6minaires, les professeurs ont des fonctions multiples qui ne leur e;i laissent pas le temps. S'ils sont trop absorb6s par leurs
propres &crits, ils n6gligeront le reste. , Qui instruira
les s6minaristes des choses interieures ? Qui leur
apprendra les c6remonies ? Qui leur enseignera 5
catechiser et a precher et qui fera observer la r6gularit6 ? II faudra bien du monde dans chaque s6minaire.
Et qui les entretiendra et que deviendront ies missions ? Done pas de dict6es, mais de bons manuels,
comme Binsfeld .ou le petit B6can.
Telles 6taient les instructions que saint Vincent
donnait a ses professeurs. Les grands s6minaires ne
sont pas, de nos jours, ce qu'ils etaient de son temps.
Les clercs y sejournent plusieurs ann6es; les professeurs sont plus nombreux et plus sp6cialis6s dans la
matiere qu'ils enseignent; les programmes font une
i. Saint Vincent de Paid, t. II, p.

231

et seq.
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place beaucoup plus large a l'enseignement theorique.
Malgrk la difference des temps, ii y a quand m•me
beaucoup a retenir dans les sages recommandations
que le saint pr8tre adressait aux siens.
II eut la consolation de voir 1'•glise de France reanovel6e grace a la diffusion des s6minaires. La discipline
refleurit, le niveau de la vertu et de la science ecclisiastique se releva, les bienficiers renoncerent anx
benefices que les conciles ne leur permettaient pas de
garder, les petites ecoles se multiplierent, le zele des
eccl6siastiques s'accrut. IUs revetirent la soutane,
couperent leurs longs cheveux, renoncerent aux plaisirs de la chasse, deserterent les cabarets, se reanireat
p&riodiquemcnt pour conf6rer ensemble sur la morale
et la liturgie; ýi et li mcme on les vit habiter sous anmeme toit pour s'entretenir dans le bien par la vie
commune; les cures se montrirent plus assidus a instruire leurs ouailles par la predication et le cat6chisme.
Par une consequence inevitable, les fidiles, mieux
instruits et entrain6s par 1'exemple de leurs pasteurs,
pratiquerent plus fidlement leurs devoirs religieux.
<(0 messieurs, s'criait un jour saint Vincent 1 , qu'un
bon pr&tre est une bonne chose ! Que ne peut pas faire
un bon eccl6siastique ! Quelles conversions ne peut-il
pas procurer! Des prktres depend le bonbeur du
christianisme; car les bons paroissiens voient-ils un
bon eccl6siastique, un charitable pasteur, ils 1'honorent et suivent sa voix, ils tachent de l'imiter. D ( Oh!
concluait-il, que nous devons tAcher de les rendre tons
bons, puisque c'est la notre emploi et que le sacerdoce
est une chose si relev6e ! ,
P. COSTE.
I. Abelly, Vie du FVinrabte Vincent de Paul, Ire
V, p. 298.

idit.,

liv. II, chap.
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JOURNAL DE VOYAGE DE M. EUGENE BORE
EN ASIE MINEURE (suite)
Depart de Bertan. -

Bourg d'Olos. -

Rencontre d'Osman

Ibrahim, chasseur de l'armde fran;aise d'Afrique. -

Valle-

de 1'Ova. - Sa mosquee. - Beys d'Iflami, de Kiras, de Qualem-Keui. - Arrivie k Castemouni.

Le voyageur qui voit un horizon illimiti s'ouvrir A
ses recherches est tourment6 par la double crainte,
oude passer trop rapidement et d'effleurer, pour ainsi
dire, des lieux dignes de son attention, ou d'tre
retardi par des observations secondaires, qui absorbent un temps aussi rapide que pr6cieux, qu'il espere
toujours employer plus fructueusement. Cette proccupation lui fait calculer avec soin les distances et lenombre de ses stations; il compte les jours donnbs A
une marche fatigante et sterile et ceux qu'il passera
dans des recherches attrayantes. A peine arrive, il
doit songer A I'heure du d6part : sa tente s'ouvre et
se replie plus souvent que celle des tribus nomades,
dispers6es sur son passage.
C'est ainsi qu'a peine retourn6s ABartan, nous repartions le 28 mai, prenant la direction du sud-est, pour
gagner Castemouni. Nous arrivAmes d'abord, par de
longues et vertes prairies, A I'Olos, riviere qui, trois
lieues avant de se jeter dans le Parth6nius, est un torrent tumultueux et vagabond. Sur ses bords, Ali,
raide et fier dans son uniforme constantinopolitain,.
qui attirait les regards respectueux des paysans, nous
fournit un nouveau trait de son amour pour I'autorite.
Nous le citons comme un ridicule choquant du carac-

tere turc. Un charretier, harass6 par les fatigues d'un
voyage nocturne, dormait sur le chemin, pres de son
Elraba, tandis que les chevaux detelis paissaient pres.
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a Notre Ali s'arrete alors, et se prend 4 crier a
tue- ,,,: Arabadji! arabadji! (charretier ! charretier !)
L'homme, r6veille en sursaut, regarde autour de lui,
en se relevant, avec la surprise d'un homme cruellement arrach6 aux illusions d'un songe heureux et
revenant d'un autre monde. Puis la vue des boutons
ciseles et des pistolets du questionneur imprime sur sa
figure un air de soumission. <iQue fais-tu done? lui
dit I'autre; coupe-moi vite une baguette pour mon
cheval. n Et le charretier de se precipiter au milieu
d'un hallier 6pineux, afin de satisfaire a l'ordre du
sup6rieur. Que l'on place le lieu de la scene en France,
et l'on devine quel eit &t6 le premier usage que
l'homme eveille eit fait de sa baguette. Mais le Turc,
non content de rendre cet office a Ali, crut encore ktre
oblig6 de se mettre a l'eau, pour guider la caravane a
travers le gu6. Arriv6 sur l'autre rive, it souhaitait
encore avec reconnaissance 1'adieu A celui qui 1'avait
trouble, tandis qu'il recevait avec indiff6rence, et sans
nous remercier, Ila petite offrande que nous, infiddles
et etrangers, d6posions dans sa main, comme compensation de sa peine.
Au sortir de la plaine, nous entrimes dans une val16e d'un aspect riant, semblable a certains cantons de
la Styrie et du Tyrol. Les montagnes 6taient ombrag6es
jusqu'au sommet d'arbres divers, gracieusement
mle6s et 6tages sur leurs flancs. Des vall6es secondaires aboutissaient A celle que nous suivions, et
offralent dans leurs enfoncements des retraites silencieuses. Quelquefois le bruit de la roue d'un moulin
ou d'une scierie se faisait entendre et donnait i ces
solitudes un air de vie industrielle. Des muletiers portaient au march6 de Bartan des vases en bois et d'autres ustensiles de menage, travaill6s avec art par le
peuple des montagnes. Ils nous parlerent de deux
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chateaux en ruines, situ6s dans les environs, minýfi ns
pouvoir priciser leurs renseignements. Ils nou~t.ppri-

rent encore que la petite ville de Safranboli, 6loignde
de six heures vers le sud, 6tait assez commerqante,
et que quelques centaines de families grecques et
arm6niennes l'habitaient. L'hiver, la route est incndee; et toute communication cesse avec ce pays.
Aprbs six heures de marche, nous fimes halte A un
hameau compos6 de quelques cabanes et d6pendant
du bourg d'Olos, plus 6lev6 dans la montagne. La
riviire porte son nom, parce que sa source principale
l'avoisine.
Pendant qu'on dechargeait les bagages, je fus fort
surpris d'etre salue de loin, en francais, par un Turc
coiffd d'un turban vert et qui accourait a nous avec
empressement. c Bonjour, Messieurs, criait-il, bonjour. , Lorsque nous lui demandimes qui il 6tait, il
repondit.: « Morbleu! moi chasseur d'Afrique, moi
Francais aussi ! ,.Et il continuait i nous faire les
saluts et les compliments que sa m6moire et la joie de
notre arrivie lui inspiraient. Son langage 6tait un
jargon m&ld de frangais, d'italien, d'espagnol, d'arabe
et surtout des locutions les plus usit6es parmi nos soldats. Tout singulier qu'6tait cet amalgame, nous trouvames un charme extreme a entretenir ce frere d'armes de nos frtres; ettoute la soir6e nous ne cessames
de le questionner. Voici comme il nous conta son histoire:
, Je m'appelle Osman Ibrahim, dit-il, et, au r6giment, j'6tais connu sous le nom de Quaradenislu, ou
l'habitant de la mer Noire, en m6moire de ce pays
peu distant de Ia c6te. Et il nous montrait la feuille
de cong6 qu'il gardait avec respect dans son 6tui de
fer blanc. A 1'Lge de vingt ans, je fus incorpor6 aux
troupes turques que le sultan envoyait a Alger; et,
32
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depu'huit ans, j'6tais au service du bey, quand votre
armeearut devant la ville, la prit et chassa mon premier maitre. Je pensai alors a quitter I'Afrique; mais,
en voyant que les Francais, au lieu de tuer tous les
musulmans et de saccager la ville, 6pargnaient les
vaincus, relevaient les murailles et appelaient dans
leurs rangs tous ceux d'entre nous qui voulaient loyalement porter les armes, je restai et je devins un volontaire des zouaves.- L'engagement que je contractai itait
de sept annies; et, lorsqu'il a &t6 rempli, j'ai song6 A
revenir a ma cabane et i revoir mon vieux pere. Mais
Dieu ne m'a pas accord6 cette seconde faveur: je trouvai la maison vide; et, devant la porte, latombe que
vous voyez. * Ici itessuya une larme qui ruisselait de
ses yeux, et il reprit: a J'etais heureux en Afrique,
bien v6tu, bien nourri, pay6 r6gulierement: ici, je
manque de tout, meme de pain quelquefois; et cependant le d6sir du retour me tourmentait sans cesse. Je
ne pouvais oublier Olqs. Arrive depuis quelques mois,
je n'ai pu encore mettre en pratique ce que j'ai appris
sur le labourage et la culture des terres; mais, a
l'automne, je commencerai, et j'espere qu'un travail
plus industrieux amiliorera mon sort et celui desmiens. Mes ipargnes, je les destine a la dot de la
fiancee que je dois 6pouser dans deux semaines.
Comme je voudrais qu'alors votre presence compl6tit
la joie de la famille! a
Lorsque nous lui demandames s'il traiterait sa femme
&la facon des Turcs : , Oh ! non, dit-il; ce que j'ai vu
chez vous me fait abhorrer la barbarie de nos usages.

Je n'aurai qu'une 6pouse, je 1'aimerai et je la respecterai. Elle ne sera pas toujours emprisonnie dans son
voile. Je veux qu'elle soit avec moi la maitresse et
non 1'esclave de la maison. J'apprendrai aux musulmans que le mariage est indissoluble; et que la pas-
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sion ou le caprice ne peuvent porter un homrme raisonnable a changer ou renvoyer sa compagnc, et
surtout a lui en associer une ou plusieurs autres.
Alors il parla avec feu des abus de ce genre; et il
avoua que la condition de la femme 6tait tellement
avilie parmi eux, que les parents vendaient a vil prix
leurs filles, comme une brebis ou une chivre.
Le soir, nous l'invitimes a notre souper, pour leque!
il avait mis a contribution le lait de sa vache, les ceufs
de ses poules et la salade de son jardin. 11 tait fier
de montrer a ses parents, qui nous entouraient, qu'il
savait faire usage du couteau, de la cuiller et de la
fourchette, et qu'il ne mangeait pas, comrnme eux, seulement avec les doigts. II voulut nettoyer nos armes,
cirer nos bottes, brider notre cheval : service qui lui
rappelait, disait-il, celui dont l'avait chargi son lieu
tenant.
Osman Ibrahim avait, tout au plus, trente-six ans;
neanmoins sa constitution robuste paraissait profondement alteree. Des rides precoces silionnaient sorn
front ; ses joues etaient creases et piies. Comme je
lui demandais s'il 6tait souffrant, il repondit : , Mon
air maladif vient des fatigues enduries ces annies
-dernieres pour la dieense de ia colonie. Notre vie
etait rude, Monsieur; toujours aux avant-postes,
bivouaquant dans le desert on dansesjes iaatgnes,
resister aux attaques des Kaiyies et a eýver
ayanat
ies embiiches des Arabes, nous n'avi~as de repos n.
joar, ni unit. Plusieurs fois, j'ai passe wune semarine
sans sommeil. La selle ne quittait pa6 ie dos du
a ia charge.
is
us vrog
cheval ; et, a premier signal,
Si noasrepoassions presqae co.tiiL ueieaext 'etrnsemi,
ce n'etait point sans peiae, ui danger. * Et posur
u nle iarge
preave, i ileva. son turban et naoas mwnra
;
Le pLus, us coip
entaalie qai lai avait fenin ie crrse.
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de lance lui avait perc6 le flanc; et deux balles lui
avaient travers6 la jambe droite. « Quelques jours
d'h6pital, ajoutait-il, me remettaient sur pied; et je
recommencais le metier de plus belle. »
Ce qui me plaisait surtout dans ce Turc-Francais,
c'6tait 1'influence de la civilisation, a laquelle il avait
ob6i, i son insu. Ses idles religieuses 6taient completement r6form6es; et, sans 6tre devenu chritien, il
n'6tait plus mahom6tan: son exterieur et ses manieres
avaient perdu la gravitý
flegmatique des Tures; ses
gestes et son maintien, autant que sa gait6 et ses
termes de r6giment, tout me rappelait le conscrit rieur
et malin.
Alors j'etais porte a penser aux destinees de l'Algerie, et je me disais : c La France est visiblement
appelee a implanter la civilisation sur la c6te de la
Barbarie. La nature a place comme a dessein celle-ci
en face de nos ports meridionaux; et, aujourd'hui que
l'accroissement ind6fini de-la population est un fardeau pour la soci6t6, et que la surabondance de vie
et d'activite dans la jeunesse cause au gouvernement
des inqui6tudes et des secousses continuelles, quel
avantage opportun que celui d'un monde nouveau,
ouvert a toutes les capacites et a toutes les ambitions!
Le plus saint de nos rois prit autrefois possession de
ce rivage; et son martyre a consacre nos premiers
droits . sa conquete. Si les hommes 6levks i la tate
des affaires avaient le bonheur d'&tre penetr6s de
l'esprit catholique, ils comprendraient toute la gloire
qui doit en rejaillir sur l'iglise; et si, sous la conviction de cette sainte id6e, ils jetaient les fondements
de la colonisation, sans aucun doute le ciel la benirait
et multiplierait au centuple les avantages matiriels
qui lui seront accord6s par surcroit. La nouvelle que
le Souverain Pontife, accidant aux vaeux de la nation,
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a erig6 Alger en m6tropole, nous rejouit, comme un
gage certain de son avenir fortune. La croix va done
reparaitre plus brillante sur ce sol, livre, depuis des
siecles, aux erreurs de l'Islamisme ; et pourquoi ne pas
esperer qu'il redeviendra, comme aux jours des
Augustin et des Eugene, un foyer radieux de science
et de vertu! Mais il faut que cette regeneration
s'ophre sans recourir au proselytisme intolerant et
sans violer les droits imprescriptibles de la libert6 de
conscience. Il suffit d'l6ever la lumiere sur le chandelier et de la faire briller aux yeux, pour qu'elle
dissipe toutes.tindbres, comme 1'6vidence bannit les
doutes de la raison. Devant un dogme plein de toutes
les v6rit6s, comment subsisterait un symbole vide, que
l'ignorance seule a conserve avec ces monstruosit6s!
Pour celui qui vit au sein de la soci6t6 mahomitane
et qui perqoit sa decomposition interne, il ne reste
aucun doute sur la faciliti et la promptitude de la
victoire; et, sans 6tre prophete, il pent annoncer
qu'elle perira entre les bras de la France et de la
Russie, qui l'6treignent et I'etouffent d6jA au couchant et a l'Orient. »
Osman Ibrahim nous avait inspir6 un intre~t v6ritable ; et nous le quittAmes avec regret, comme un
ami, en I'encourageant i effectuer, selon ses moyens,
les ameliorations dont il a conqu I'id6e dans Ia France
africaine. Sa connaissance de la discipline militaire,
son experience acquise, I'influence que lui concilie sa
force de caractere, l'appelleront prochaineinent a
remplir la premiere place civile de son village; et
alors il deviendra, dans son etroite sphere, un propagateur de la r6forme qui travaille secretementla nation
ottoma.ne.
Le 29 mai, la route que nous primes 6tait le lit de
I'Ova, autre torrent qui s'unit a l'Olos, et dont les
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eaux, grossies par un orage, menacaient d'entrainer
les chevaux et les bagages, toutes les fois que nous le
traversions. Or, la sinuosi:e de son cours multiplia
jusqu'a dix-huit fois les difficults du passage; et il
faliut ensulte gravir une montagne, dont le sentier
n'6tait pas moins dangereux. Comme dans quelques
parties des Alpes, il 6tait pave avec des troncs de
sapin, couch6s transversalement, mais tellement uses
par le temps, I'humidit6 et le fer des chevaux, qu'ils
6taient disjoints et perces de trous,oix le moindre faux
pas eit et6 fatal.
La maison de l'aian fut notre gite pour la nuit.
C'etait un logis vaste et neuf, s6pare du harem par sa
terrasse, orn6 d'une fontaine, d'un kiosque et d'un
oratoire. Ahmed, qu'ennoblit le titre v6ner6 de hadji
ou de pelerin de la Mecque, en 6tait le maitre ; mais
son grade d'officier supirieur 1'obligeait d'assister, A
Safranboli, aux manceuvres annuelles de la garde
nationale, institu6e depuis quelques annies, sous le
nom de R6dif. Chaque homme qui en fait partie doit
aller plusieurs mois s'exercer, dans le chef-lieu du
sandjak, ou d6partement, au maniement des armes et
aux 6 volutions militaires. Son frere le remplaca dans
l'accomplissement des devoirs de l'hospitalit6. Simple
bfcheron, dont le vetement et l'exterieur modeste
annoncaient la modicit6 de ses ressources, il nous
offrait unexemple de l'in6galiti sociale, qu'entretient,
"chez les Turcs, le droit accord6 A I'aine dans la succession paternelle. Celui que sa naissance constitue
le chef de la famille est l'heritier favoris6 ; et, lorsque
les autres membres ne peuvent atteindre a une position ais6e, c'est lui qui les nourrit et les entretient :
dette fraternelle, dont il s'acquitte commun6ment avec
gen6rosit6.
Le 30, nous remontAmes, pendant cinq heures, la
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m&me vall&e, coupee de bois et de prairies, jusqu'au
caravanserail qui porte son nom. Ce bttiment est une
fondation pieuse du sultan Mahmoud, qui a menag&
une halte aux voyageurs dans ce lieu solitaire. Une
mosquee blanche, bUtie nouvellement, 61ve son
minaret effili au-dessus des tilleuls touffus qui l'ombragent; et une fontaine verse les flots de son eau
claire dans l'abreuvoir destine aug caraianes. Des
vers, inscrits en lettres d'or sur la porte de l'edifice,
c6lebrent les vertus de celui dont la sollicitude s'etend
jusqu'au pelerin et 1'6tranger : acte de charit6 fort
m6ritoire, selon les Musulmans, et reversiblesur l'autre
vie. Un Ture en est le gardien; et il a pour compagnon un Grec, qui, chaque semaine, allume son four
et cuit le pain, la veille de djuma ou de vendredi,
pour lei gens qui viennent au marche; car, dans la

religion mahomitane, le jour consacri an Seigneur est
aussi communement celui des affaires. Les fid&les
viennent le matin a la mosquee r6citer les priires avec
l'iman et entendre son sermon; puis, apres la cir6monie, ils vendent, achhtent, causent de leurs inter&ts
et s'enquiirent des nouvelles politiques. Ajnsi, nous
retrouvons la preuve de ce fait important, que, dans
1'antiquit6, les foires, les marches et toutes les reunions convoqubes dans un but social se formaient au
nom et sous les auspices de la religion. Le lieu de
I'assembl6e btait le portique d'ua temple ou le voisinage d'un tombeau miraculeux; et cela, depuis les
Ph6niciens, premier peuple marchand, jusqu'i nous,
chr6tiens, chez qui la foi de nos peres a fixe pareillement les 6poques de ces rassemblements a la f&te d'un
saint on a quelque solennit6 de l'glise.
Au moment oh nous arrivions, le soleil atteignait le
point vertical de 1'h6misphbre : heure fixbe pour la
priere de Zohour, la premiere qui soit recommandee
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aux fideles, parce qu'elle commence le jour civil, A la
maniere des anciens. Un jeune enfant remplissait les
fonctions de muezzin ou de crieur sacre. II parut au
balcon du minaret, que les Persans appellent, a cause
de sa forme, guldest6 ou bouquet de roses; et li,
tourn6 vers le midi, il chantait d'une voix pure et
lente : ,Je confesse qu'il n'y a point d'autre Dieu
que Dieu, et que' Mahomet est son propbhte. , Apres
une pause, il reprenait : , Levez-vous tous; faites vos
prieres ; occupez-vous de l'action la plus parfaite qu'ait
faite Mahomet, le plus parfait d'entre les creatures. ,
En s'inclinant vers les autres points du monde, ilr6p6tait successivement les mimes paroles. Mon oreille
ecoutait avec recueillement chaque mot de cet appel
A glorifer Dieu; et il n'y avait que le nom profane
de Mahomet, proclami avec celui du Tres-Haut, qui
m'empechat de m'unir d'intention aux soi-disant fiddles
6pars sur la pelouse. Apres s'etre purifies par les
ablutions prealables et agenouillIs devotement sur
leur tapis, ils se levaient, puis s'inclinaient et se
prosternaient de nouveau en murmurant l'oraison. Les
yeux qui, avec tous les autres sens, doivent se
d6tourner des choses terrestres capables de les distraire, afin de laisser A l'ame l'energie intime, n6cessaire a la contemplation de la Divinite, fuyaient soigneusement ma personne, comme un objet impur A
leurs yeux. Je m'en apercus; et tout mon tre rg6enere
dans le bapteme et sanctifi6 tant de fois par le sang
eucharistique de Notre-Seigneur Jesus-Christ, se
revolta interieurement contre leur ignorance intolerante. Je les fixai, de mon c6te, avec l'orgueil 16gitime
que la foi inspire au catholique; et je me disais:
< Pauvres gens, je vous admire et je vous loue, parce
que vous foulez aux pieds le respect humain qui glace
chez nous tant d'ames faibles et les porte A rougir de
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rendre publiquement hommage i leur Dieu.

)

Quel

est, en effet, le rude chretien qui ose, dans nos
grandes villes, .l'heure de l'Angelus, s'agenouiller sur

le pave des places publiques et prier? II faut venir
en Orient pour comprendre toute la niaiserie de cette
mauvaise honte, le plus fort obstacle, parmi des chr6-

tiens, a la sanctification d'autres chr6tiens. Du reste,
vous qui attachez tant d'importance a la puret6 exterieure du corps et qui vous souciez g6neralement peu
de celle de l'.te, parce qu'elle 6chappe aux regards
humains; vous qui etes priv6s de la vertu purificative
des sacrements, qui ne concevez pas 1'excellence de
la charit6, en ayant la foi du prophete et l'esperance;
vous qui, aveugl6s par les t6nebres palpables de votre
Alcoran, ne devinez pas Ie premier mot de l'6nigme
de tous nos mysteres et ne pouvez descendre dans les
profondeurs de la meditation chretienne, telle que
la d6veloppe l'amour fervent, uni a la simplicite d'intention, ne soyez pas si fiers de vos g6nuflexions
faites en public et de vos formules r6p6tees A haute
voix. Notre Maitre, qui sera aussi le v6tre un jour,
nous apprend dans son Evangile le cas que nous devons
faire des prieres ferventes et ostensibles des pharisiens: ,Ce peuple m'honore du bout des l1vres, mais
son coeur est loin de moi. , La religion chr6tienne,
fondee sur le roc inebranlable de l'humilit6, comme
la v6tre est etayee sur les fragiles supports de I'orgueil,_est dans son essence un culte interieur. Voilh
sans doute pourquoi la parade de la devotion est
condamn6e par le catholicisme.
On changea les chevaux, et nous repartimes, vers
les quatre heures du soir, laissant Safranboli a droite
et passant dans la montagne situ6e au nord-est. Tout
ce versant 6tait cultiv6 avec soin, jusqu'a la cime couronnbe de bois, au niveau de laquelle s'6levait une
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contree nouvelle. La, mieux qn'aux bords du Parthenius, devraient &tre fixies les limites de la Bithynie.
Ce n'ktait plus la douce atmosphere des vallees
ombragees et des collines, qui courent dans toutes les
directions, 6gayent le paysage et le diversifient. Un
plateau immense et uniforme, semi c eet1U de quelques massifs de pins et abr6 par une brise froide,
s'6tendait enire les pics encore neigeux du bord de la
mer Noire et la chaine lointaine du Taurus, qui se
deroule parallilement au Midi. A une telle hauteur,
les moissons tardives sortaient a peine la thte des
sillons, et I'herbe des prairies ressemblait a un gazon
naissant.
Nous etions dans la Paphlagonie, terre sur laquelle
les historiens et les g&ographes nous laissent sans
renseignements complets. Strabon, en excusant Apollodore de ne pas nous donner de details sur ses villes
et ses habitants, parait plaider sa propre cause; car,
quoique n6e Amasis, cite voisine, il enumere seulement les divisions de la race paphlagonienne, qui,
dit-fl, parlait une langue differente; voilk pourquoi,
sans doute, elle lui demeure 6trangere. Jusqu'i la
guerre de Troie, le pays aurait &te occupe par les
Henetis, que quelques auteurs osent faire passer en
Italie sous le nom de Venetis. Le peuple 4tait brave,
mais superstitieux, selon Lucien. Mithridate III
annexa cette province conquise a son royaume de Pont;
et lorsque Pompse l'eut subjugune, elle fut reunie au
gouvernement des Bithyniens. Le dernier des princes
indigenes, D6jotar, fils de Castor, surnomme Philadelphe, residait a Gangra. Quant au district limitrophe de la Bithynie, il etait designi sons le nom de
Timonitis.
Depuis deux heures nous errions a la luminre incertaine de la luane, lorsqu'au sortir d'un ravin nous
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entrames dans la cour du bey, aian d'Iflani. Les Turcs
ne connaissent point I'usage de la veillle, et tout le
monde reposait deja dans la maison. A la nouvclle de
l'arriv&e d'h6tes t rangers, les serviteurs se levent avec
diligence, le foyer s'allume et l'on prepare le repas.
Le maitre 6tait un Osmanli de vieille roche. Chef d'un
corps de janissaires, il en avait conserv6 la barbe, le
costume et les opinions politiques, auxquels se malait
un ascetisme fervent, comme nous le reconniimes aux
nombreuses sentences religieuses appendues, en guise
de tableaux, a la muraille de son oratoire. Nous en
eilmes d'ailleurs d'autres preuves plus convaincantes.
Parmi les gens attaches a son service, j'en avais
remarqu6 deux, qui nous consideraient avec une attention particulibre. L'un, d'un air timide et embarrasse,
se tenait debout pros de la porte, et ses yeux bleus, sa
barbe blonde contrastant avec le teint brun de ceux
qui l'entouraient, annoncaient un homme d'une autre
race. En effet, lorsqu'on nous eut laiss6s seuls dans la
chambre, il s'approcha, 6ta son turban, posa, en riant,
notre chapeau sur sa t&te, et prenant nos armes, il
faisait signe qu'autrefois il en avait mani6 de semblables. L'autre, qui fut son interprete, 6tait un jeune
homme, dont les grands yeux noirs, les traits alionges,
la vivacit6 des mouvements et la loquacite nous prouvaient aussi qu'il n'6tait pas d'origine tartare. C'est lui
qui nous apprit que son compagnon 6tait un Polonais,
arrkt6 par les Lesghis, lorsqu'il tentait de se sauver
des provinces caucasiennes, oh la politique russe a
exile les soldats de sa nation martyre. II ajoita qu'll
avait 6t6 vendu comme esclave a un marchand de
Trebizonde, qui l'avait revendu au bey d'Iflani. II a le
coeur triste, ajoutait-il, 1'amour de la patrie le tourmenteet je surprends souvent des ]armes sur sesjoues.
Le bey l'a coiff6 d'un turban et il espere le convertir a
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sa religion,- mais il aura bien de la peine. Son esclave
semble fermement chritien et, lorsqu'on lit I'Alcoran,
il ne cesse, lui, de faire le signe de la croix.
Celui qui prononcait ces paroles condamnait involontairement sa propre apostasie, car il avait aussi a la
tete un turban, et nous comprimes, d'apris ses aveux,
que, n6 k Constantinople de parents armeniens, il
s'etait livr6 a la personne du bey et avait renie sa foi,
par l'appit des prosperitis terrestres. Mais les soupirs
qui s'&chappaient de sa poitrine et le d6sir ouvertement
manifest6 de rompre ses chaines t6moignaient assez
que son espoir avait &t decu. Dans tous ses discours
percait un amour extreme de l'argent et du gain;
passion dominante de toute la race armenienne.
Le matin, je vis une espece de cour tenue par le
bey, a laquelle assistaient deux de ses h6tes, hauts
fonctionnaires de Safranboli, et des paysans du bourg
d'Iflani, kloign6 d'une petite heure. Du harem contigu
a son quonaq sortaient plusieurs voix de femmes, et
les mets envoy6s pour le d6jeuner passaient par un
tour semblable a celui d'un couvent. Autour de la
maison s'tendait, a pertedevue,le domaine ensemenc6
de froment, comme une plaine de la Beauce. A quelque
distance, dit-on, sont des ruines, qui pourraient etre
celles de Virasia, cit6e dans les itin6raires romains.
Nous partimes au milieu du jour, montis sur les
beaux chevaux du bey, qui ne cessa de nous traiter
avec une louable prevenance. Le chemin, pendant deux
heures, serpentait atravers une contrte plate et maigre,
qui, au'del& des villages d'Akreu-Keui et d'Iflani, se
couvrit de bois de sapins et redevint montagneuse. Ali
nous laissait d6j&cheminer seuls; il s'6tait gliss6 dans
une maison pour faire, ala maniere des Turcs, qui
mangent peu, mais souvent, sontroisieme et quatrieme
repas de la journee. En posant le pied sur le seuil, il
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proferait la formule Salam alei koum (que la paix soit
sur vous!), salut que les musulmans de I'Anatolie se
donnent exclusivement entre eux,sans l'accorder jamais
a un chr6tien. Aussit6t tous s'empressaient de le servir,
et on lui apportait le plat de jogourt, espece de lait
caill6, mets favori des riches et des pauvres, ou bien
I'airan, qui n'est que le jogourt meme, d6tremp6 dans
I'eau et servant de breuvage. II mangeait,buvait, fumait
et annoncait les nouvelles politiques de la capitale,
comme un homme initi6 a tous leurs secrets; puis,
quand il se levait, le paysan, honor6 de cette visite,
ne sollicitait d'autre grace de sa reconnaissance que
celle de tenir la bride on l'6trier de son cheval. Cette
hospitalit6, que sanctifie une idee religieuse chez le
vrai croyant, parait incompr6hensible, meme A notre
charit6 chr6tienne. La civilisation 1'a raybe de la liste
des vertus sociales; et, aux yeux d'un Turc parcourant
1'Europe, elle paraitrait y avoir substitu6 la loi d'un
froid 6goisme.
Nous nous enfoncions dans une forkt de pins, dont
chaque tronc, trop 6pais pour etre embrass6 par nos
bras, s'l6evait droit et sans nceuds, en s'amincissant
jusqu'a sa tete, que couronnait un panache de verdure.
Le vent rendait en 1'agitant un murmure melodieux,
comme celui des vagues de la mer bruissant sur le
rivage. Quels beaux mats de frigate pourraient sortir
de ces bois semes et entretenus par la nature, s'ils
6taient poss6dbs par une nation active et intelligente!
Mais entre les mains des Turcs, un tel tr6sor est inutile; le manque de routes emppche de les exploiter;
ils sont livrbs a la discretion de quiconque veut y
prendre et couper ce dont il a besoin. Ici gisaient
comme des cadavres des arbres abattus par le temps et
la foudre. Leurs restes en putrefaction servent a nourrir

et vivifier les rejetons n6s de leurs semences. La, le feu
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en avait d6vor6 quelques-uns et noirci l'interieur de
leurs troncs comnme un Atre. C'est l'oeuvre. des voyageurs et-des bergers qui, pour se d6fendre du froid
de la nuit ou cuire leurs repas, brulent un pin entieret
causent souvent unincendie qui porte auloinsesravages.
La nation turque n'est nullement, par sa nature ou
par ses gotts, une nation maritime. Elle ne profite
point de la position qui lui assure la domination de la
mer Noire et d'une partie de la M6diterranee. Les
termes de marine, empruntes g6n6ralement de l'italien
et du grec, montrent quels ont 6t6 ses maitres dans
l'art de la navigation. Les V6nitiens lui ont donn6 a
ses d6pens les premieres leoons, et si ses matelots
n'avaient 6t6 pris parmi les Grecs, elle n'aurait jamais
acquis le degr6 de puissance oh Soliman II l'6leva, alors
que ses escadres croisaient dansles golfes d'Arabie, de
Perse et dans les mers des Indes, et qu'il faisait
trembler les premiers monarques de l'Europe. II fallut
les flottes combinees de la chr6tient6 pour remporter
en 157I la victoire de Lpante, signal de la d6cadence
de la marine ottomane. Vers la fin du dix-huiti~me
siecle, elle reprit une vie nouvelle par la capacit et le
zele du capitan pacha, ou grand amiral, Gazi Hassan,
et surtout grice aux officiers francais que Kutchuk
Hussein avait attaches A son service. La d6faite de
Navarin lui a port le coup mortel, en d6cidant de
1'ind6pendance de la Grece. Aujourd'hui, les Turcs
ont encore sur le canal du Bosphore et dans l'arsenal
une flotte magnifique, mais ces naviressont sans matelots et le petit nombre qu'on y renferme n'est point
suffisamment exerc6 ou manque de discipline. C'6tait
dans les trente-trois petites lies de l'archipel, formant
I'apanage du grand amiral, qui les affermait A des
voivodes, qu'on levait les meilleurs gens de mer, tous
de race grecque. La presse s'effectuait A I'1poque de la
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promenade annuelle de la flotte, ct lorsque le capitan
pacha venait recueillir en personne les contributions.
Les habitants, pour eviterl'enr6lement qui les menacait,
s'enfuyaient precipitamment dans les montagnes, des
qu'ils apercevaient l'escadre; ce qui leur avait fait
donner par les Turcs le nom de lapins.
Sur les bords du ruisseau coulant pris du village de
Gorun, je remarquai les d6bris d'un monument analogue
a celui que me montra le lendemain le bey de Kiras.
qui nous accueillait le soir dans sa maison. Le caractere
particulier de sa forme brute et massive me le ferait
classer dans un ordre nouveau, que j'appellerai paphlagonien. Celui de Kiras, conserve a pen pres dans son
entier, formait un cercle parfait, dont le diametre, de
3o pieds, avait pour centre l'ouverture d'un caveau
voft6, de la hauteur d'un homme, mais combl6 en
partie par des &boulements. Cette.construction, dont
les blocs de granit, 6normes comme des dolmens druidiques, mais mieux polls et superpos6s avec plus d'art
et sans ciment, r6vMlent une haute antiquit6, n'6tait
exhauss6e que de 3 pieds au dessus du sol. Son
ornement unique 6tait une ciselure, creusee en forme
d'anneau pres du rebord sup6rieur. A quelque distance,
je vis 6tendu et bris6 par la moiti' un monolithe, taille
comme un obelisque triangulaire et ayant o1metres
delongueur.
La position du monument 6tait admirable. II occupe
le centre d'une valike, qu'un ruisseau entretient dans
une fraicheur perp6tuelle et qu'une ceinturede sapins
ferme au souffle imp6tueux des vents. Vers le sud apparaissent les t&tes bleuatres des montagnes, dont la
chaine s'allonge de louest a I'orient. Autrefois, des
habitations s'6taient groupies dans ce lieu; maintenant
leurs ruines entourent ces ruines, que les Turcs appellent Quai-divan:
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Le bey, qui nous accompagna obligeamment a cet
endroit, voisin de son habitation, parla encore de deux
chateaux de giaours, situes, l'un dans Ia montagne, a
une hauteur qui le rend inaccessible au cavalier, l'autre
dans une direction contraire, perdu au milieu des
forkts. Les tours, les portes et les souterrains subsisteraient en entier, comme modeles, d'une architecture
puissante. Sur des pierres seraient tracis des caracteres,
sans qu'on ait pu nous en pr6ciser la forme; la crainte
inspiree par le recit de vieilles lIgendes en aurait
6loign6 tout habitant. C'etait par hasard que le bey les
avait decouverts dans ses chasses. 11 ne faut pas moins
d'une journ&e de marche Atravers les sentiers les plus
impraticables pour y parvenir. Le temps ne nous permit
pas d'acceder aux invitations qu'il fit pour nous retenir,
invitations que rendait plus s6duisante la promesse de
nous montrer 1'habilet6 de ses levriers et de ses faucons
de tout Age et de toute espece, l6ev6s et dress6s par
lui-m&me. II passe pour le chasseur le plus adroit de
ces cantons.

Mehmed-Pacha Oglou, dou6 d'une vigueur virile,
malgr6 la barbe blanche qui ornait sa noble figure,
6tait plus p6tulant dans sa d6marche, ses mouvements
et sa parole que les jeunes gens de sa nation. 11 a
laiss6 dans notre m6moire l'empreinte d'un souvenir
qui le distingue entre tons les beys et les aians dont
nous avons admir6 la vertu hospitaliere. Aucun pr6jug6
religieux ne comprimait I'l6an de sa ge6nrosit6. I1
commenca par nous dire que, n'ayant jamais eu
l'honneur de recevoir sous sor toit des voyageurs
francs, il regardait notre visite comme d'un heureux
augure. Aim6 de ses nombreux serviteurs, qu'il traite
avec indulgence, ii est viner6 comme un scheik de
tribu par les gens du village qu'il ne pressure point
dans son administration. Malgre la distinction de sa

naissance, il ne s'abaissait point aux petitesses d'un
amour-propre aristocratique. C'est ainsi que nous vimes
notre guide, ou Surud-ju, simple paysan en guenilles,
monter a la salle oa l'on nous avait recus, apres avoir
pans6 ses chevaux a l'ecurie, se placer aupres du bey,
allumer sa pipe, boire le cafe que lui presentait un des
serviteurs, et se meler ensuite i la conversation; il se
croyait autoris6 a prendre ces libertis devant le bey,
par le double titre de musulman comme lui, et de
voyageur comme nous.
Maisce qui nous fit surtout aimer Mehmed, c'est la
tendresse de son cceur paternel. II nous parla longuement de son fils, appel6 et retenu 5 Castemouni par
le grade qu'il occupe dans l'arm6e. c 0 mon pauvre
fils ! disait-il, que fait-il actuellement ? Pense-t-il a son
vieux p&re? C'est mon fils unique; et je l'aime
beaucoup. o A ces paroles,ses yeux se mouillaient de
larmes, et ii ajoutait : a Heureusement le ciel m'a accord6 la consolation d'avoir un petit-fils, qui est le
portrait de son vieux pere, et qui en a toute la
douceur. Allez qu&rir Moustafa... n Et 'un des serviteurs courut au harem, d'oii il ramena un jeune et bel
enfant de six a sept ans, que Mehmed nous presenta
avec orgueil et qu'il couvnt de ses baisers. Au moment
du depart, lorsque nous nous donnions i regret le
mutuel adieu, le vieillard s'approcha de M. Scafi, que
son caractere sacerdotal recommandait a ses yeux, et
lui dit a l'oreille en le saisissant par la main : c Dans
peu de jours, vous verrez mon cher fils; recommandezlui de m'aimer et donnez-lui des conseils afin qu'il
se rende digne de mon amour par la droiture de sa
conduite. ,
Mehmed-Pacha Oglou a donn6 en mariage une de
ses filles au jeune bey de Kydros; et, bien qu'il ne soit
qu'a trois journees de la r6sidence de son gendre, les
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difficult6s du trajet a travers un pays marecageux et
fourr6 rendent les communications rares ct les visites
presque impossibles. Les bois de construction, qui
abondent dans ces forkts, ne peuvent etre transportes
au port, faute de routes; et, comme il n'en tire aucun
revenu, il nous avoua qu'il allait en briler une partie
pour y semer de 'orge. Ce que nous lui disions de
l'6tat de nos chemins lui semblait fabuleux. 11 6tait
surtout 6merveille de I'idee d'une commune s'ouvrant
elle-m6me des voies de communication, qui donnent
a son commerce une vie nouvelle, accroissent la prosperit6 publique et d6dommagent bientbt les habitants
des sacrifices qu'ils se sont impos6s. 4 Mais, disait-il,
rien de semblable n'est possible ici; le pays n'est pas
peupl6, et nous ne concevons point I'esprit d'association; chacun songe exclusivement a soi : le Turc
qui peut fumer sa pipe et donner

a sa famille un

morceau de pain se croit l'homme le plus heureux du
monde. Ii n'a pas d'autres besoiias a satisfaire; il se
complait dans son indolence. »
11 nous fit conduire avec ses meilleurs chevaux par
le chef de ses serviteurs, pare de son costume de cr6 monie, dont I'ornement principal 6tait une veste cramoisie, qu'un galon jaune ornait de la vari&6t de ses
dessins. La contr6e que nous traversimes etait sauvage et couverte d'une foret oi, pendant cinq heures,
nous errAmes sons les voiutes silencieuses de son ombrage. Quelquefois s'offrait un ruisseau descendant
d'un vallon superieur, dont le tapis mousseux se
d&tachait agr6ablement a l'oeil au milieu du vert uniforme des pins. Ailleurs s'6tendaient ind6finiment des
clairieres illumin6es d'un rayon de soleil, d'ou s'enfuyait souvent un lievre timide. Le bey de Kiras
s'enfonce seuldans ces profondeurs, lorsqu'il poursuit
les loups ou les sangliers qui les habitent. En Europe,
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avouons-le A notre honte, ces solitudes seraient un
repaire de brigands. Ici, la nature probe et douce des
Turcs les rend plus s5res que nos grandes routes; il
est inoui que jamais voyageur y ait kt6 ditrouss6 ; au
contraire, la rencontre de deux hommes devient reciproquement pour eux une occasion de lier conversation et connaissance. Apres s'6tre salues du nom
touchant de Quardach, ou de frere, ils se disent leur
point de d6part, le but de leur route, puis s'entretiennent de leurs affaires avec un abandon et une cordialiti qui les feraient prendre pour de vieux amis.
C'est de cette facon que plusieurs passants nous aborderent et s'empresserent de nous rendre service, soit
en nous enseignant les meilleurs gu6s, soit en r6tablissant 1'6quilibre des malles frequemment d6rangdes
par les accidents du terrain. La pauvret6 de ce peuple
le pr6serve de la cupidite, que d6veloppent ailleurs le
luxe et l'industrie. II est ignorant, mais droit; et
cette droiture, je le demande, n'est-elle pas mille fois
preferable A une corruption 6clair6e, sans la vertu
morale, ou mieux, sans religion, qui seule donne et
dirige ce sens interne? La civilisation, telle que le
vulgaire 1'entend, c'est-a-dire un accroissement du
bien-etre materiel uni a une demi-instruction, est le
pire des fleaux.
La forkt finissait A la riviere du Tabair, dont les
sources sont a quatre lieues vers le sud, et qui, aux
approches du printemps, se precipite avec fracas dans
la vallee, oi elle est reiqe par celie deCastemouni. Le
terrain, qui se trouve IA de niveau avec la partie basse
de la Bithynie, est plus chaud et plus f6cond. Les
blks s'6levaient au-dessus du genou; et 1'herbe des
prairies allait bierit6t tomber sous la faux. Outre.le
bourg de Boiallar, que nous apercevions a droite, le
pied de la montagne abritait une multitude de petits
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villages; et, dans la plaine, des maisons blanches et
neuves ressemblaient. a nos villas bourgeoises, au
milieu des touffes de muriers et d'arbres fruitiers qui
les ombrageaient. Un air de vie et de prosperit6 etait
r6pandu sur tout le paysage; et, comme il arrive
surtout plus avant dans l'interieur de.l'Asie, nous
6tions pass6s du desert . une oasis fortunde.
Bientot nous arrivames a Qualem-Keui, ou r6sidait
Solaiman-bey, cousin germain du bey de Kydros,
gendre de Mehmed-Pacha Oglou. Notre bonne 6toile
nous destinait ivisitersuccessivementtousles membres
de cette noble famille, qui tient sous son patronage
toute la contree. Les m8mes honneurs et les memes
attentions nous accueillirent encore ici.
Le fils de Soleiman nous mena a 1'rcole du village,
situ6e pres de la maison. C'6tait un jeune enfant de
quatorzs ans; il avait une instruction et un gott pour
1'etude malheureusement trop rares i son Age. II savait
ddji par cceur l'Alcoran et l'Inchu, esp&ce de formulaire de lettres qui fait toujours partie essentielle de
la premiere 6ducation, et lisait la Moallaka d'Amrou'lkais. I1 nous parlait avec une affection respectueuse de son vieux maitre, qui savait bien l'arabe et
5 qui la commune allouait annuellement la modique
somme de quatre cents piastres (cent francs), pour
faire lire et 6crire les enfants.
A ce sujet nous dirons qu'une distinction logique
est n6cessaire dans le reproche d'ignorance fait aux
Turcs, sous peine d'ignorer soi-meme leur veritable
6tat intellectuel. Jug6s du point de vue de notre instruction la plus 616mentaire, il est bien vrai qu'ils ne
savent pas ce que nos enfants connaissent sur les
bancs de l'&cole et qu'ils sont 6trangers aux notions
de l'histoire generale, de la geographie et des sciences

naturelles; mais ils ne laissent pas d'avoir leur ins-

truction propre, laquelle exige du temps et une application soutenue de l'esprit. Si ce cercle de connaissances est faux et borne, ce n'est point a eux qu'il faut
s'en prendre, mais a leur religion, qui les y inscrit
pour ainsi dire, en transformant en article de foi la
n6cessit6 d'y demeurer. Mahomet n'a pas seulement
formul6 a ses disciples un code religieux, il leur a
pose encore les jalons et les limites du domaine de la
science; et, depuis onze siecles, que de g6nies, apres
s'6tre mus avec Cclat dans cette sphere, y ont peri,
&touffes,faute d'air et d'espace ! L'esprit le plus hardi
d'entre les fiddles n'ose penser a la possibilit6 d'un
ordre de connaissances existant en dehors du livre
6crit de toute 6ternite sur les tablettes typiques de
Dieu, apporti du cie! au prophite par l'ange Gabriel.
Du reste, plft au ciel que les chritiens fussent g6n6ralement, surtout en Asle, plus instruits de leur
religion que les mahom6tans ne le sont de leur symbole! Tous connaissent d'ordinaire les dogmes n6cessaires de 1'Alcoran, les traditions mystiques, les gestes
du revelateur, les pratiques impos6es pour les devoirs
de la priere, de la purification corporelle, de l'aum6ne
et du phlerinage de la Mecque. Plusieurs de nos
savants, au contraire, interroges sur les premieres
verites du catichisme, rougiraient de les avoir oubli6es
ou de ne pas les connaitre. II ne faut done point
regarder avec m6pris, des hauteurs de notre science
incertaine, qui, apres quelques generations, sera mise
au rebut comme insuffisante, ces gens bornis 5 la connaissance de ce qu'lls croient &tre I'unique et essentielle verit6. Initions-les plut6t a nos lumilres; et que
leur eclat les guide vers la voie oii doivent entrer et se
confondre tous les peuples et tous les hommes, pour
atteindre le but supreme et normal de l'humanit6.
Ajoutons ensuite, comme r6paration d'un honneur

-966calomni6, que l'instruction est tout au moins aussi
r6pandue dans cette partie de l'Anatolie que dans certaines provinces retardataires de la France. Et certes,
en remontant an peu vers le passe, nous serions
humilibs de l'inf6riorit6 de nos peres. Dans chaqa"
paroisse il y a une icole que les enfants fr6quentcnt
plus ou moins longtemps, selon les ressources de
leurs families. Le nombre de ceux qui savent lire est
consid6rable; n6anmoins, les difficult6s qui accompagnent les 616ments de la lecture, dans le turc,
I'arabe et le persan, sont incomparablement plus rebatantes que dans le francais et dans toutes les langues
europ6ennes. La raison en est que le systime graphique de ces idiomes orientaux procede synthitiquement et supprime la voyelle, que le lecteur doit
placer ensuite lui-meme sur la consonne : travail compliqu6, et qui suppose, sinon I'intelligence du mot, du
moins la connaissance des rggles grammaticales. Nous
autres, nous lisons pour comprendre; ici il faut avoir
compris deja comme intuitivement pour lire. L'6criture est une autre espece de science, divisee en autant
de branches qu'elle renferme de genres diff&rents,
relatifs a la transcription de l'Alcoran, des actes judiciaires, des lettres, des poktes et des registres de commerce. Chaque division est un art particulier ; et un
tres long exercice peut seul communiquer a la main la
souplesse et la legeret6 pour tracer, on plut6t dessiner chaque caractere; car 1'&criture peut etre assimilke ici a la peinture mmne. Nous concevrons maintenant pourquoi le titre d'Ouqoumouck, dicern6 A quiconque lit et 6crit habilement, l'l66ve au grade de
lettr6 et de savant dans la soci6te turque, arabe et
persane.
Le 3 juin, nous descendimes dans la meme vallke,
dans la direction nord-est, accompagn6s d'un jeune
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Turc, employi dans les bureaux du gouverneur de
Castemouni. A la distance de deux lieues et demie, il
nous indiqua, sur la droite, les ruines d'un chateau
nommi Sourgan. < A quatre heures, Eur la gauche
ajouta-t-il, est la forteresse d'Ahvai, qui porte ce nom
sinistre, A cause d'une anecdote conservee traditionnellement dans le pays et qui remonte a l'6poque de la
conquEte des fils d'Osman. Batie surun roc escarp et
de difficile acces, elle avait defi les efforts de nos
plus valeureux capitaines; tous avaient &t6 contraints
de lever le siege, lorsqu'un de nos chefs, nomm6
Ilderim Oglou, ou le fils du tonnerre, parce que,
comme la foudre, ii avait ravag6 toutes ces contrees,
vint investirla place. II serra de si pris les ennemis
qu'il les emp&cha d'aller puiser de l'eau A la riviere
qui arrose le pied de la citadelle; ils furent r6duits A
boire celle de la citerne. Ilderim Oglou avait dans son
camp une jeune captive grecque, fille du prince de
Castemouni, qui 6tait devenue amoureuse d'un jeune
Grec, dont la beaute et surtout l'insigne bravoure le
faisaient distinguer dans les sorties entre tous les
soldats. Quand la jeune fille vit que les assi6g6s ne
pouvaient plus descendre a la riviere, elle craignit
pour la vie de celui qu'elle aimait; car elle savait que
les eaux de la citerne 6taient empoisonn6es. Elle l'en
pr6vint; et en meme temps elle prit les moyens de lui
procurer d'autre eau. Le jeune Grec 6chappa au malheureux sort 'de tous ses compagnons, mourant les uns
apres les autres. Lorsqu'il fut reste seul, il ouvrit les
portes du chateau et se pr6senta A Ilderim Oglou,
qui, tout 6tonne de ce fait, voulut savoir comment il
avait conserv6 la vie. Le guerrier lui avoua qu'il 6tait
redevable du salut A sa jeune captive. Le vainqueur
admira l'acte gendreux de celle-ci; et, touch6 de leur
amour, il les unit par les liens du mariage, toutefois
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apres les avoir convertis l'un et 1'autre a la foi musulmane, me dit, en insistant sur cette circonstance, mon
romantique narrateur, qui, de plus, m'assura que les
eaux de la citerne sont toujours aussi pernicieuses et
que c'est la raison pour laquelle le chateau d'Ahvai
est vide et desert.
Au deli des villages de Kousoulu et de Djildel,
plus iloign6s d'une ou deux lieues, nous quittames
cette plaine fertile pour suivre,a Fl'est, un chemin qui
coupait des collines arides et rocailleuses. Puis, apres
avoir tournd dans un defile, excellente position militaire digne d'6tre choisie par les Romains comme
I'avant-poste d'une ville, nous d6couvrimes tout a coup
a nos pieds, dans un 6troit vallon, la cite de Castemouni ou de Castemboli, derriere laquelle apparaissait, a la distance de cinq lieues, I'Olgassus ou
Ulguz-Tag, que blanchissent des neiges 6ternelles.

(A suivre.)

EUROPE
FRANCE

PARIS ET LA MAISON-MERE
2 aout. - Des pr6tres du diocese de Meaux viennent
en grand nombre pour prendre part a la retraite que
doit leur precher un Pere dominicain.
16 aout. - Les chambres laiss6es vides par le d6part
des pr6tres de Meaux sont mises a la disposition de
quatre-vingt-onze pr&tres du diocese de Chartres. Un
enfant de saint Vincent, M. Misermont, remplace,
pour les predications, un enfant de saint Dominique.
18 aozt. - La communaut6 est douloureusement
surprise en entendant M. l'assistant annoncer, au
d6but de la pribre du soir, la mort de notre cher frere
Loudenot, emport6 par une crise d'asthme. A le voir
causer tranquillement dans la cour entre dix-sept et
6
dix-huit heures, personne n'aurait suppos que, moins
de trois heures aiprs, Dieu l'appellerait a lui. Le frbre
Loudenot gardait consciencieusement la porte du 93.
II avait soixante-douze ans d'age, dont quarante-six
de vocation, passes principalement au Berceau, a la
Maison-MWre et en Orient.
23 aodt. soixante-seize
La longueur
n'effraie pas

Le diocese de Soissons nous envoie
pretres pour la retraite eccl6siastique.
la predication
du temps consacr6C
bien
prolongerait
qui
M. Courdent,
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encore ses conferences, s'il le pouvait; et ses auditeurs
he demanderaient pas mieux; mais le rtglement a ses
exigences.
30 aozit. -

Service annuel pour les sceurs difuntes.

Les missionnaires qui l'ont pu se sont fait un devoir
d'assister a la messe chantie a cette occasion dans la
chapelle de la rue du Bac. Ce service annuel avait
lieu autrefois, le 3 septembre, dans l'6glise de SaintLazare. ( Les Filles de la Charite, lisons-nous dans
1'ancien coutumier, fournissent le luminaire et donnent
six livres a la sacristie. o
l" septembre. -

Fete de saint Vincent de Xaintes,

martyr, premier eveque de Dax et patroi du diocese.
Ce jour-la, chaque ann6e avant la grande Revolution,
Dax f&tait pompeusement son illustre protecteur. On
y venait de tous les villages environnants et meme de
plus loin. Une magnifique procession se deroulait
dans la ville, et les rues retentissaient de louanges k
la gloire de l'illustre eveque, dont la fete, dans la
liturgie locale, prenait rang parmi les f&tes de premitre classe avec octave. Les parents de saint Vincent
de Paul avaient pour saint Vincent de Xaintes Ia
m&me v6neration que leurs compatriotes. Qui done
ont-ils pr6tendu donner comme patron A leur fils, le
jour du bapteme, sinon celui qui passait a leurs yeux
pour Ie plus grand de tous les Vincent canonises ?
L'Espagne a revendiqu6 depuis longtemps ce saint
Vincent comme sien et le martyrologe romain luim&me lui donne raison; car on lit i la date du
i" septembre : t En Espagne, la fete des saints

martyrs Vincent et Laetus. » Saint Vincent de Paul,
qui n'ignorait ni la tradition de I'glise de Dax ni le
t6moignage contradictoire du martyrologe, aurait bien
voulu connaitre toute la verit6 sur la vie de son patron-
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SAyant un jour appris, ecrit Abelly', qu'une personne
de mirite et de piet6 avait des connaissances en
Espagne, il la pria d'employer son credit pour avoir,
touchant la vie et le martyre de ce bienheureux saint,
des m6moires de la tradition de ce royaume, plus
amples que ne sont ceux qui se trouvent dans I'abr6g6
de son histoire.,,
La preuve est faite aujourd'hui que les saints
Vincent et Laetus ont it6 martyris6s a Dax, non en
Espagne

2.

2 septembre. -

Le jour mrme oh Dax fetait son

glorieux patron, la Maison-Mere c6l6brait solennellement les premieres v6pres du sien et psalmodiait les
matines. Les Annales ont racont6 en 1918 (p. 12)
4:ommnent la Maison-Mere fetait jadis, avant 1792, le

grand saint Lazare. Nous ne reviendrons pas sur ce
qui a e6t dit. Ajoutons seulement ce d6tail que le
sacristain avait ordre de preparer pour ce jour-laU six
chandeliers d'argent, six chappes du plus bel ornement
rouge, six flambeaux, le canon de la messe 1 bordure
d'argent, les burettes de M. de Monaco et la buire ,.
Ce jour nous rappelle les odieux
massacres qui ensangianterent, en 1792, les murs du
3 septembre. -

s6minaire Saint-Firmin; ii nous le rappelle encore
plus que les annies precidentes a cause de la prochaine glorification des martyrs.
4 septembre. -

Le 4 septembre 1626, il y a done

exactement trois cents ans, saint Vincent se donna
plus particulierement a Dieu pour le servir toute sa
vie dans la congregation de la Mission; et cette
oblation fut marqu#e par deux contrats passes devant
3
i. La Vie de saint Vincent de Paul, ed. de 1891, t. III, p. 13 .
2.

Histoire des evaues de Dax, par 1Pabbe Degert, Paris, 1903, p. 26.
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notaires : 1'acte d'association et la donation de ses
biens patrimoniaux a sa famille. Rappelons les termes
du premier contrat : c Nous, Vincent de Paul... apres
avoir fait preuve, un temps assez notable, de la vertu
et suffisance de Frangois du Coudray, prktre da
diocese... Antoine Portail... et Jean de la Salle...
avons iceux choisis, elus, agr6g6s et associes, choisissons, lisons, agr6geons et associons a nous et audit
oeuvre pour ensemblement vivre en maniere de congregation, compagnie ou confrbrie, et nous employer au
salut dudit pauvre peuple des champs, conform6ment

a ladite fondation, le tout selon la priire que lesdits
du Coudray, Portail et la Salle nous en ont faite, avec
promesse d'observer ladite fondation et le rgglement
particulier qui selon icelui sera dress6, et d'ob6ir
tant A nous qu'a nos successeurs superieurs, comme
6tant sous notre direction, conduite et juridiction. ,
8 septembre. -

Vingt et un pelerins du diocese de

Strasbourg, religieux, pretres et laiques, sont nos
h6tes pendant deux jours. Lisieux, Lourdes, Parayle-Monial seront des 6tapes de leur pieux pelerinage.
to septembre. -

Apres la visite d'une phalange de

pieux Alsaciens, voici celle d'un grand Lorrain,
S. G. Mgr Pelt, que nous sommes heureux de recevoir
quand ses affaires 1'attirent a Paris.
13 septembre. - L'tAco de Paris nous apprend que
M. Kamerbeek, ancien missionnaire en Abyssinie, a
recu une distinction, honorifique du gouvernement
abyssin. Nos felicitations A notre cher confrere, qui

travaille encore de loin pour l'Abyssinie, car il remplit,
dans la chapelle des 6trangers de Paris, les fonctions
de confesseur pour la langue 6thiopienne.
16 septembre. -

Un mouvement inaccoutum6 rfgne
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dans la maison, surtout du c6t6 du seminaire. Qu'y
a-t-il done ? Renseignements pris, on apprend qu'un
premier groupe de clercs est revenu de Beaucamps-leJeune. Tout finit, h6las! meme les vacances; et elles
finissent avant le beau temps, qui les a favoris6s et
qui maintenant semble les narguer.
17 septembre. -

Retour d'un second groupe de

clercs.
19 septembre. - .M. Hubert Meuffels, qui vient de
donner une retraite aux filles de la Charit6 a L'Hay,
est charg6 de precher celle des s6minaristes et des
etudiants, qui commence aujourd'hui. Sa sant6 ne
peut tenir a tant de fatigue. II est oblig6 d'interrompre
le troisieme jour.
24 septembre. - MM. Estampes, Chalbot, Dulois,
Pachier et deux jeunes pretres de la province de Hollande nous quittent pour aller en Chine.
27 septembre. Jour anniversaire de la mort de
saint Vincent. C'est aujourd'hui que, par anticipation,
la communaute va fkter t Gentilly le septieme anniversaire de l'I6ection de notre tres honor6 Pere. Nous
prions Dieu de tout coeur qu'il nous le conserve et lui
donne l'abondance des graces n6cessaires pour conduire la barque ou plut6t les barques confi6es a ses
soins.
Le soir, M. le Superieur ge6nral ouvre la retraite de
la communaut6 par une exhortation sur la necessit6 de
pratiquer plus specialement la rggle dans les maisons
de formation.
Puis ce sont des d6parts : d6part pour Madagascar
de MM. Robert, Garric, Devisse et Mollex; depart
pour Rome de notre tres honore Pere, qu'accom-
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pagnent M. Veneziani et M. Gouault et qu'ont precede
M. Mac Hale et le fr&re Bernier. Que le Dieu des
voyageurs 6carte les dangers de leur route et nous
ramene sains et saufs ceux qui doivent revenir!
M. Meuffels, quelque peu remis, rassemble ses
forces pour aider les fr&res coadjuteurs B bien faire
Jeur retraite.
3 octobre. - B6atification de l'heroique Gh6briMichael. A cette occasion, une l6gere breche est faite
a la retraite, qui se continue : on nous permet de
causer apres le repas de midi. Personne n'ose protester
contre cette permission, qui est une maniere d'honorer
le glorieux martyr et par consequent un moyen de
mieux faire sa retraite. Pendant le salut qui suit les
vepres,,chant du Te Deum. A quatre heures sonnant,
apres une heure et demie de presence, Ia communaut6
est encore a la chapelle; et pourtant il n'y a eu ni
sermon, ni procession, ni v6n6ration des reliques. Le
maitre de chapelle doit &tre un grand d6vot de Gh6br&Michail.
7 octobre. -

La retraite s'acheve a la fin de l'orai-

son. Chacun a pris de bonnes risolutions et s'apprete
a les tenir fiddlement, avec la grace de Dieu. Huit
jours de recueillement et de silence meritent bien un
delassement extraordinaire; on va le prendre a
Gentilly.
17 octobre. - Unis de cceur aux pelerins de Rome,
nous chantons avec eux le Te Deum pour remercier
Dieu de la grace qu'il nous fait en nous accordant
deux nouveaux Bienheureux. En ce mois d'octobre, le
nombre des noms inscrits sur le martyrologe de la
petite Compagnie a doubli. Aux noms de saint Vincent
de Paul, du Bienheureux Clet et du Bienheureux
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Perboyre s'ajoutent ceux des Bienheureux Gh'br'Michael, Francois et Gruyer. Nous avons atteint les
filles de la Charit6, qui ont, elles, saint Vincent de
Paul, leur fondateur et le n6tre, la Bienheureuse
Louise de Marillac et les quatre martyres d'Arras.
Quand la Cause des martyrs de Tientsin aura abouti,
ce que nous souhaitons, elles nous d6passeront, et
de beaucoup; il nous faudra huit autres Bienheureux
pour parvenir a leur niveau. En ces matiercs, la
jalousie n'est pas un d6faut. Nous nous efforcerons
alors de les rejoindre, comme nous les rejoignons
aujourd'hui.
Les victimes des Carmes sont honorees sur le lieu
mame ohi s'est accompli leur sacrifice. II est regrettable que I'ancienne chapelle de Saint-Firmin n'existe
plus; en ce jour, nous serions allis volontiers nous
agenouiller sur Ies dalles de ce v6nerable sanctuaire,
si cher au cceur des enfants de saint Vincent.
28 octobre. - A onze heures, premiere r6union de
l'ann6e pour le cas de conscience. Pendant la guerre,
un soldat s'est si bien approvisionn6 de linge, d'habits
et de chaussures dans les magasins de I'armee que sa
famille et lui sont fournis pour dix ans. II ne s'en

accuse pas, parce qu'il ne croit pas avoir mal fait,
mais d6couvre ce vol au confesseur incidemment aa
cours de la confession. Le confesseur doit-il I'obiiger
a restituer? Comment pourrait s'accomplir cette restitution?
Tel est le problime. On se s6pare sans avoir pu se
mettre d'accord sur une solution.
29 oclobre. - M. Baeteman, de retour de Rome,
raconte a lacommunautC reunie dans la salle d'oraisoo,

a l'heure habituelle de la conference, ce que furent
les fetes de beatification de Gh6brC-SMichae

dans la
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Ville 6ternelle, et nous parle de sa chore Mission
d'Abyssinie, des r6sultats obtenus et des difficultes
qu'y rencontre la predication de la foi. Sa parole
chaude et communicative interesse vivement les jeunes
et les anciens. A-t-elle iveill6 quelque vocation pour
l'Abyssinie pendant cette trop courte demi-heure?
C'est le secret de Dieu.
31 oclobre. -

La communaute c6l6bre pour la pre-

6
miere fois la fete du Christ-Roi, dont I'autorit souveraine s'6tend sur le ciel et sur Ia terre, sur les anges
et sur les hommes. Comme le disait un jour Bossuet
devant Louis XIV : « II est roi par naissance, il est
roi par conqukte, il est roi par election. ) Laissons-le
regner en nous et, par notre apostolat, contribuons a
6tendre son regne en dehors de nous.
La f&te du Christ-Roi a revetu un'6clat tout particulier dans la basilique de Montmartre. « Une veillie
d'adoration avait cre6 une attente mystique. Rien
n'avait 6te n6glig6 par M. Flaus, sup&rieur des chapelains, pour que la basilique offrit son cadre le plus
rayonnant; et le cardinal-archevaque de Paris avait
tenu a le rehausser encore de l'eclat de sa pourpre.
Sous sa pr6sidence, le matin, I'un de ses auxiliaires,
S. G. Mgr Cr6pin, c6l6bra la grand'messe pontificale.
L'apres-midi, pontificalement encore, furent chant6es
les vepres, au cours desquelles le peuple couta un
sermon du P. Dieux, qui d6veloppa, avec la richesse
et la personnalit. qui en font un des predicateurs les
plus apprecies de l'Oratoire, le beau theme de la
royaut6 sociale du Christ. Enfin, le cardinal-archeveque benit et placa au-dessus de I'hostie la couronne
qui symbolise cette royaut6. Cet attribut de la puissance universelle, qui fut offert par les Enfants de
Marie et r6alis6 par I'un des premiers joailliers de la
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(comme le Sacr&-Cceur), enrichie de brillants et de
pierres de couleur. Elle est fort belle dans cette splendeur, mais combien plus belle encore est la foi humble

et fervente dont elle semble rayonner! n ('Echode Paris,
i" nov. 1926.)
2 novembre. - Notre tres honore Pere rentre de
Rome apris une absence d'un mois pass6. C'est avec
unejoie filiale que nous le revoyons au milieu de nous.
II gardera longtemps le souvenir des fetes de Rome
et de la bont6 du Souverain Pontife.
UNE FITE A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Le 17 juillet 1926, deux jours avant 1'Eglise uniververselle, les seurs de l'h6pital de Saint-Germain-enLaye f&taient saint Vincent de Paul; elles fetaient
aussi le transfert d'une antique et v6n6rable chaire de
l'oratoire priv6 de la communaut6 dans la chapelle de

1'6tablissement. Sur ce precieux monument du passe,
du haut duquel ont df parler d'illustres orateurs, si,

comme on l'assure, sa place 6tait autrefois dans la
chapelle du chiteau, est fix6e une plaque m6tallique,
sur laquelle on lit l'inscription :
Saint Vincent de Paul a prichi dans cette chaire
devant Louis XIII et Anne d'Autricke.
Missions i Saint Germain-en-Laye :
1638-1641.
Les invites 6taient nombreux. L'6v&que de Versailles
avait envoy6 son coadjuteur Mgr Roland-Gosselin et
l'un de ses vicaires g6neraux, M. Millot. La Congrdgation de la Mission 6tait repr6sent&e par le v6ner6
successeur de saint Vincent; la ville de Saint-Ger-
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main, par son premier magistrat; la garnison, par le
g6neral; la paroisse, par le cure; I'h6pital, par ses,
administrateurs.
Avant midi eut lieu la presentation de l'Ycole d'infirmibres, une ceuvre qui commence et qui promet, une
de ces oeuvres qu'on voudrait voir dans tous les grands
h6pitaux de France. Celle de Saint-Germain a cela
de special qu'elle semble apprendre a la fois l'art de
bien soigner les malades et de bien tourner les compliments. Ce fut, du moins, l'impression des invit6s
quand, dans le jardin de la communaute, avant midi
et apres la confirmation de cinq personnes, Mgr RolandGosselin et notre tres honor6 Pare entendirent l'une
d'elles leur souhaiter la bienvenue. L'cole d'infirmitres fait honneur an docteur Larget, qui la dirige,
et a Mme Moreau, qui lui consacre son activiti avec
un admirable devouement.
La chaire fut inauguree l'apres-midi par an discours
de M. le Superieur g6n6ral. 11 rappela tout ce qui,
dans la vie de saint Vincent, avait quelque int6ret
pour la ville de Saint-Germain-en-Laye.
La ,benediction du tres saint Sacrement suivit. La
cer6monie fut belle; rien n'y manquait : ni la majeste
du c6lbrant, qu'entourait, dans un chceur trop etroit,
une belle couronne de pretres et d'enfants de choeur;
ni le nombre et la qualit6 des assistants. Tout SaintGermain etait la en la personne de ses reprCsentants
les plus qualifibs.
Les malades n'avaient pu venir; mais, pour les faire
participer quelque peu a la f&te, Mgr Roland-Gosselin avait eu la delicate penske de passer de salle en
salle, et la, tout pris de leur lit de souffrances, de leur
dire une parole d'encouragement et de consolation.
Quand, a la fin de la b6n6diction du Saint Sacrement, I'6minent pr6lat, que tout le monde aime dans
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Chaire du haut ie laquelle saint Vincent de Paul aurait prech6.
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les dioceses de Paris et de Versailles, dit au pr,-dicateur sa joie de l'avoir entendu parler si bien de saint
Vincent et de Saint-Germain, tous les assistants s'asso-cirent de coeur a ses remerciements et a ses Mlogcs.
Ce fut une belle journbe. Mais pourquoi les Cchos
du sermon n'iraient-ils pas se faire entendre au loin,
bien loin de Saint-Germain, par le moyen de .ette
Revue? Pourquoi meme n'ajouterions-nous pas ce que
le predicateur a di omettre, faute de temps?
Parmi les missions donanes a Saint-Gernain pendant le dix-septieme si-cle, deux sont rcstees cclibrcs
dans les annales de la Congregation de la Mission,
celles de i638 et de 1641, pr&chies, A la demande de
Louis XIII, par des pr&tres de Saint-Lazare, Ia premiire sons Ia direction de Nicolas Pavilion, membre
d'Alet;
de la Conference des mardis, 6veque nonmmi
la seconde, sons celle de M. Louistre, un des meilleurs
ouvriers de saint Vincent.
En i638, Pavillon itait aide par Jean de la Salle,
directeur da siminaire interne, que le saint Fondateur
appelle na * grand missionnaire' ,. L'exemple de
Louis XIII fat pour beaucoup dans le succes des pridicateurs. II alla piusieurs fois a l'eglise de la paroisse
por ies entendre; et les courtisans comprirent que,
s'il cherchait en cela le bien de son ame, ii voulait
aussi ies engager a profiter de la mission.
Les robes dicollet6es du temps laissaient i dCcouvert une partiedes epaales et des seins; la reine ellemime en portait, comnme ses dames et demoiselles
d'honneur, sans voir dans cet usage la moindre iacotn

venance. Et cette mode &ait si tyrannique que, l'hiver
aumre, les morsares da froid n'empechaient pas de la
sabir. Pavilion montra le danger moral que pr#senI. SLv
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les dioceses de Paris et de Versailles, dit au pr6dicateur sa joie de l'avoir entendu parler si bien de saint
Vincent et de Saint-Germain, tous les assistants s'asso-cirent de cceur a ses remerciements et a ses 6loges.
Ce fat une belle journ6e. Mais pourquoi les echos
,du sermon n'iraient-ils pas se faire entendre au loin,
bien loin de Saint-Germain, par le moyen de cette
Revue? Pourquoi meme n'ajouterions-nous pas ce que
le pridicateur a di omettre, faute de temps?

Parmi les missions donnees a Saint-Germain pendant le dix-septieme siecle, deux soot restees c6lebres
dans les annales de la Congregation de la Mission,
celles de I638 et de 1641, pr&ch6es, a la demande de
Louis XIII, par des pretres de Saint-Lazare, la premiere sons la direction de Nicolas Pavilion, membre
de la Conference des mardis, 6veque nomm6 d'Alet;
la seconde, sous celle de M. Louistre, un des meilleurs
ouvriers de saint Vincent.
En 1638, Pavilion &tait aide par Jean de la Salle,
directeur du s6minaire interne, que le saint Fondateur
appelle un o grand missionnaire1 ). L'exemple de

Louis XIII fat pour beaucoup dans le succis des pr6dicateurs. II alla plusieurs fois t l'6glise de la paroisse
pour les entendre; et les courtisans comprirent que,
s'il cherchait en cela le bien de son Ame, il voulait
aussi les engager a profiter de la mission.
Les robes d6collet6es du temps laissaient A dicouvert une partie des ipaules et des seins; la reine ellememe en portait, comme ses dames et demoiselles
d'honneur, sans voir dans cet usage la moindre inconvenance. Et cette mode 6tait si tyrannique que, i'hiver
m&me, les morsures du froid n'emp&chaient pas de la
subir. Pavilion montra le danger moral que prisenx. Saint Vincent de Paul. t. XII, p. 293.
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talent ces nudites et supplia ses auditrices de se vetir
avec plus de dicence. Ses conseils furent 6coutss. Au
sortir du sermon, Anne d'Autriche se procura une
ample provision de mouchoirs decou; elle les distribua
autour d'elle; et, des le lendemain, le predicateur
pouvait constater dans 1'6glise qu'il n'avait pas parl6
vainement 1 .
Un autre defaut s6vissait A la cour : la paresse.
N'6tait-elle pas, en effet, toute d'oisivete cette vie
prise tout entiere par les plaisirs, les jeux, les bavardages, le soin de la toilette? Dans un saisissant paralJ6le entre les personnes qui menaient une existence
joyeuse, mais inutile, et celles qui epmployaient leur
temps aux ceuvres de charite, Pavilion n'eut pas de
peine a &tablir que, si la noblesse du sang 6tait du
c6te des premieres, la noblesse de la vertu, mille fois
sup6rieure, 6tait du c6te des autres.
Sur son conseil, une confrerie de la Charite fut
6rigke. Les suivantes de la reine donnerent leur nom
et Mie de Chaumont en fut ilue pr6sidente. Saint
Vincent s'int6ressa vivement a cette nouvelle institution, dont il attendait beaucoup de bien. II envoya
Mile Le Gras A Saint-Germain pour l'organiser et
pr&ta deux filles de la Charit6, l'une pour la visite
des malades, I'autre pour les petites kcoles. Pour
remplir I'emploi de supirieure, il nomma celle qu'il
appelait familierement , la grande Barbe ,,

sceur

Barbe Angiboust, la fille de la Charit6 la plus complete que Mile Le Gras eit alors sous ses ordres.
A 1'Fcole de l'humble soeur Barbe, qui avait l'exp6rience des pauvres et des malades, les dames et les
filles d'honneur de la reine commencerent la visite des
malheureux; elles trouverent, dans ces nouvelles occupations, des plaisirs qu'elles ne soupconnaient pas.
1. Notice manuscrite de M. Martin. (Arch. de la Mission.)
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Tout cela se passait durant la mission de i638. Pavilion etait heureux du succes de ses pr6dications. Mais
l'heure de 1'6preuve allait sonner. Certains courtisans
6taient m6contents; leur esprit de libertinage souffrait des r6formes accomplies par les missionnaires.
Des critiques et des murmures se firent entendre.
Ils commencerent a craindre pour la sant6 de la
reine. En revenant des taudis des pauvres malades,
les dames apportaient avec elles des miasmes morbides
et risquaient de contaminer la cour. Anne d'Autriche
6tait la premiere expos6e a cause de ses rapports de
chaque instant avec elles. Oi done les lois de l'hygiene
devaient-elles etre plus respect6es qu'a la cour, en
raison de l'importance qu'avait pour 1'Etat la conservation de Leurs Majest6s ?
Louis XIII, 6mu par leurs observations, partagea
leurs craintes et s'en ouvrit a son auguste 6pouse. La
reine vit facilement d'oit partait le coup. Elle rassura
le roi en lui certifiant que toutes les precautions
6taient prises pour pr6venir les dangers possibles de
contagion. Peut-etre lui fit-elle remarquer que le zble
des courtisans pour la sante des dames etait bien
r6cent, puisque, quand, par leur d6colletage, elles
s'exposaient i prendre froid, ils n'avaient rien dit
contre cette coutume.
Battus de ce cBt6, les courtisans chercherent autre
chose. Chaque phrase des sermons 6tait 6pluch6e,
discut6e, critiqu6e. On venait 6couter les pr6dicateurs
pour surprendre quelque parole imprudente ou 6quivoque. S'il leur arrivait de s'oublier une fois ou autre,
quel beau tapage! Toute la cour retentissait de
protestations indignees, et les plaintes montaient
jusqu'au roi.
Un jour, Pavilion montra des rapprochements qui
n'avaient rien de blessant, au contraire, entre Louis XIII
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et la bete de 1'Apocaiypse. On ne regarda pas h la
maniere dont les analogies 6taient present6es; toat ce
que Y'on retint, c'estque I'evteque d'Alet avait compar6

Ie roi a une b&te.
Le scandale e'itait pas encore apaisi qu'un autre
incident survenait. Les moasquetaires, paybs sur la
cassette do roi, avaieat pris l'habitude d'exiger de
leurs hbtes an second salaire. Le prdicateur s'leva
contre cette injustice, sans savoir que le salaire royal
ne leur donnait mime pas le moyen de vivre. Ses
paroles contenaient, sans qu'il s'en aperiut, une critique contre la gestion du roi; on s'en plaignit a ce
dernier. 11 manda Pavilion. La question fut port~e
devant la Sorbonne, qui 1'6tudia et d6clara la doctrine
incrimin6e parfaitement orthodoxe.
Le diable se renaait pour emp&cher le bien; le bien
se fit malgr6 lai. Le sermon sur la n6cessite de penser
s6rieusement a son salut et sau le petit nombre des
eies remua profondCment i'auditoire; jamais peut-etre
Pavilion ne fut plus 6mouvant.
Saint Vincent de Paul 6crivait le 21 fevrier, trois
jours avant la citure : « La mission de Saint-Germain
va s'achever avec benediction, quoique an commencement l'on ait eu sujet d'exercer la sainte vertude.patience. II en est peu de la. maison du roi qui
n'ait fait son devoir avec le peuple et avec une
d-votion digne d'Idifcation. La fermet6 contre les
gorges d6couvertes a doonI lieu A cet exercice de
patience. Le roi dit a Pavilion qu'il 6tait fort satisfait
de tous les exercices de la mission, que c'est ainsi

qu'il fallait travailler et qu'il rendrait ce timoignage
partout. J'avais grande difficultk d'envoyer en ce
lieu-IA tandis que la cour y 6tait; mais Sa Majest6
i. Un pfrZat indifendant au XVII* siecle, Nicolas Pavilion, dvique
dAie, par ktienne Dejean. Paris, x909, in-., p. x5, note x.

m'ayant mandi qu'il le disirait ainsi, il fallut passer
par-dessus nos difficultis. Celles qui en ont eu le plus
an commencement sent maintenant si ferventes qu'elles
se sont mises de la Charit6, servant les pauvres en
leur jour. et ont fait la quote par le bourg en quatre

bandes 1-.>
De son c4ti, M. de la Salle disait dans mne lettre
adress6e a M. Delorgny, qui le remplacait provisoi-

rement dans la direction du seminaire interne : a Dites
an s6minaire que, sans la mission de Saint-Germain,
des milliess d'&mes auraient &t perdues 2. n
Le vcn de Louis XIII serait-il Y'effet d'une suggestion de Pavilion, on le xsaultat d'un mouvement de
fervear provoquk par les exhortations des missionnaires?Ce fut a coursdecette mission que Louis XIII,
par un edit date du ro f6vrier i638 et envoyE de
Saint-Germain, plaja sonroyaume sons la protection
de la sainte Vicrge Marie, loi consacra sa personne,
sa couroone, ses sujets et institua chaque ann6e, le
15 aoOt, une procession solennelle en son honmeur.
La confrkrie de la Chariti de la cour, nEe de la
mission de 1638, se maintint longtemps apres elle-

Saint Vincent songea un moment a supplier la reine
d'en prendre la prisidence et Aklargir le cercle de ses
attributions en lui donnant la haute main sur les
Charitis de l'H6tel-Dieu, des Enfants trouv6s, des
formats, sur les filles de la Charite, les pknitentes de
la Madeleine et sur les communautes de Mile de
Pollalion et de Mme de Lestang. Un riglement fut
dressi. El ne semble pas que le saint soit alik plus
loin; le projet pr6seatait tant d'inconvenients qu'il y
renon.a.

La Charit6 de la cour se deplacait elle-m6me. Saint
1. Saint Vincent de Paul, t. I, p. 45o.
2. Arch. de la Missin.
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Vincent prit certainement ses dispositions pour que
Saint-Germain elt une CharitA permanente. A-cb6t de
la Charite de la cour fonda-t il une"Charit6 locale, on
bien la Charit6 de la cour comprenait-elle dans son
sein un certain nombre de dames du bourg qui continuaient la visite des pauvres quand la cour n'6tait plus
1A? Cette seconde hypothise semble plus vraisemblable
que la premiere.
II nous reste encore'un beau souvenir de la CharitA
de Saint-Germain; c'est un ( Seigneur de la Charit6 n,
grand et beau tableau, place autrefois dans la chapelle
de la confrerie. En bas, au-dessous des pieds du
Sauveur, se lit la devise si chore aux filles de la
Charit6 : La chariti de jesus-Christ nous presse. A
gauche, un prktre donne la communion a un malade.
A droite, des dames de la Charite secourent des
malheureux. En haut, de chaque c6te, un ange tient
une grande banderole. Sur celle de gauche figurent
les mots : c Venez, les bien-aimes de mon Phre,
poss6dez le royaume qui vous a
•tepr6pare des le
commencement du monde. n Sur celle de droite est
ecrit : * Pour ce que j'ay eu faim et vous m'avez donn6
a manger; j'ay eu soif et vous m'avez donne & boire;
j'ay 6ti malade et vous m'avez visitS. ,
Jusqu'ici on ne connaissait que trois tableaux de ce
genre, plus petits et moins orn6s : un A la MaisonMere de la rue du Bac, le second ,& Boulages (Aube),
le troisiime A Mailly (Aube). La soeur superieure de
Saint-Germain a en l'heureuse idee de placer le sien
dans la salle de communaut6. La vue du a Seigneur
de la Charit6 n ne peut que donner aux sceurs une
haute id6e de leur vocation en leur rappelant qu'elle
ressemble a celle de Jesus-Christ.
Saeur Barbe Angibotst, premiere sup6rieure des
filles de la Charit6 de Saint-Germain, quitta la maison

Le Seigneur de la Charite.
(Tableau fde Saint-Germai-n-en-Lae.)

en 1639 pour aller fonder l'6tablissement de Richelieu; elle fut remplacee par celle que saint Vincent se
la petite Jeanne n, soeur Jeanne
plaisait a nommer
Lepeintre. Les sceurs Perrette Chefdeville et Henriette
Gesseaume firent egalement partie du personnel de
la maison dans les premieres annies- Soeur Jeanne
Dalmagne, dont saint Vincent fait un vif 6loge dans
une conference n6crologique, sentit a Saint-Germain
ses premiers attraits pour la communaut6. Ce fut
vraisemblablement une conquete de la soeur Barbe

Angiboust, qui, par ses seuls exemples, savait inspirer
autour d'elle l'amour des malheureux.
La conference du 17 novembr,- 1658 nous apprend
un detail interessant de la vie des soeurs. Une seur de
Saint-Germain y assistait; saint Vincent I'apercut et
l'interrogea: " Ma seur, faites-vous l'oraison ? » Avec
une franchise louable la sceur r6pondit : t Mon Pere,
non pas toujours, mais nous n'y manquons guere. ,-Et
avec sa bont6 -habituelle, qui savait rendre doux les
reproches, le saint repartit : ( Au nom de Dieu,, n'y
manquez plus, ma fille, et concevez bien I'importance
de bien faire oraison'. ,
SLes sours de Saint-Germain suivirent ce conseil;
elles le suivent encore; et certainement, si saint
Vincent revenait sur terre pour poser la meme question, elles pourraient lui r6pondre sans altbrer la
verit6 : a Mon Pere, nous n'y manquons jamais. ,
La mission de 1638 fut f&conde, on le voit, puisque

la confrbrie de la Chariti, 1'6tablissement des flles de
la Charit6 et probablement le vceu de Louis XIII en
furent la cons6quence.
II y eut une seconde mission en 1641, et cette fois
ce fut un pretre de la Mission qui la dirigea. Les
i. Saint Fine'nt de
ti Paul, 4. X, p. 604.

-g96oppositions de la premiere ne se renouvelerent pas.
Les missionnaires parlerent comme ils parlaient a la
campagne, avec la meme simpliciti. Au souvenir de
cette mission, saint Vincent s'icriiit plus tard, encore
tout emu : t La petite methode y triompha; on y vit
des fruits merveilleux. A la cour, a la cour la petite
mithode! Et puis ce n'est, dites-vous, que pour les
gens grossiers et pour le village! Dans Paris, dans
Paris et a la cour, partout, il n'y a point de meilleure
methode, ni plus efficace 1. *
Un jeune clerc accompagna ML Louistre i SaintGermain; c'etait M. Martin, qui deviendra plus tard
1'ap6tre du Pikmont. On le chargea du catichisme.
at II e faisait de si bonne grice, racoote son biographe2, que la reine voulut absolument qn'il viut le
faire dans le Louvre. Mgr le Dauphin, qui est aujourd'hui Louis le Grand, et plusieurs seigneurs et dames
de premiere qualith y assistaient. Sa Majesti ne se
contenta pas de cette familibre instruction, qui se fai-.
sait en presence de la cour; elle souhaita aussi que ce
jeune cathchiste, dout les manieres avaient taut
d'agr6ment, donnat en particulier i Mgr le Dauphin
les premiers principes de religion et de pi6t~, *
Nous n'avons pas la preuve que saint Vincent soit
aUe & Saint-Germain A I'occasion des missions de i638
et 164i. II est fort probable que la confrrie de la
Charit et la petite maison des Filles de la Charite I'y
attirbrent plus d'une fois, surtout dans les commence-'
meats. II s'y rendit encore, et ceci on peut l'affirmer
i. Saint Vincent de Paul, t. XI, p. 282.

2. Vie manuscrite de M. Martin. (Arli:. de la AMirsn.) Ce ne fut
certainement pas & la mission de janvier-fevrier t638 que collabora
M. Martin, comme semble I'insinuer son biographe; car it entra dans
la Congreatio le 9 octobre Y638et LouisXiV naquit le 5 septembre 1638;
ce ne pourtait done etre qu'A la mission de 1641. Le dauphin n'avait
alors que trois ans; ii ne put guere profiter des leFons du Jeune catichiste, qui fut envoyA en Italic an debat de 1annee s642.
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avec plus de certitude, quand, pendant les vitllgiatures. de la coux, les reunions du Conseil de conscience, dont il fut memnbre de L643 a 1652, se tirent
ea eeate localith.
II naes fait part, dans une de sea conf&ences, de la
tristesse qu'il iprouva un jour dans 1'6glise de SaintGesmain ean voyant sept ou huit pr&tres dire la messe
chacun h sa manare. u C'6tait, nous dit-il , une variktk
digne de larmes. ,
1H eatreprit encore ce voyage dans deux circowstances maaorables : en 1643, pour assister le roi
mouxant; et en L649, pour supplier la seine de donner
la paix i. la France.
La most 6&ifiaate de Louis XIII fit sur saint Vincent
mae impression qui ae s'effaca jamais de son esprit.
II aimait a raconter les derniers moments du pieux
raonarque. Appel pres de lai une premiere fois dans
les derniers jours da mnois d'avsil, il dit au roi en
1'abordant : a Sire, timenti Deum bene erit ix extremis. n Et le malade acheva le verset : El in. die de/fnctionis suat benediceiw". Ce n'6tait pas encore la crise
finale. Le saint pretre, voyant le lendemain que le

danger n'&ait plus imminent, repartit pour Paris 3 .
Le 12 mat, sur un naouvel ordre, il reprenait la.route
de Saint-Germain et se pr6sentait de nouveau au

chevet dA roi, qu'il ne quitta presque plus pendant
deux jours. a Jamais, crit-il , je a'ai vu plus d'616vation, plus de tranquillit6, plus d'appschension des
maindres atomes qui paraissaient p6ch,. plus de bontt
ni plus de jagement ea ute personae en: cet 6at. *
i. Saint Vincenede Paut,t. Xrt, p. 259.
2. Abelly, la Vie du Vendrable Vtncent de Paul, 1. I, chap. xxxvr,
P-

I7I,

3. Saint Vincent de Paul, t. 11, p. 393.
4. Ibid.
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Quelques echos des paroles 6chang6es entre le saint
pretre et 1'illustre mourant sont venus jusqu'a nous.
Apres une petite exhortation du premier sur le bon
usage des graces de Dieu, le roi, touch6, r6pondit:
4O monsieur Vincent, si je retournais en sante, les
iveques seraient trois ans chez vous 1. ,
Le mourant ne pouvait supporter aucun aliment;
aussi repugnait-il a prendre les ceufs et le bouillon que

le medecin lui conseillait. II voulut avoir 1'avis de saint
Vincent. ( Monsieur Vincent, le m6decin me presse de
prendre de la nourriture et je l'ai refusee, car aussi
bien faut-il que je meure. Que me conseillez-vous de
faire? )) -

"

Sire, r6pordit I'humble pretre, les mede-

cins.vous ont conseille de prendre de la nourriture, parce
qu'ils ont entre eux cette maxime d'en faire toujours
prendre aux malades. Tandis qu'il leur reste quelque
soupir de vie, ils esperent pouvoir trouver toujours
quelque moment auquel ils peuvent recouvrer la sante.
Voilh pourquoi, s'il plait a Votre Majest6, vous ferez
bien de prendre ce que le medecin vous a ordonn6 2. ,
Le roi, docile, se rendit a ce conseil et demanda du
bouillon 3 .
La maniere de bien mourir le preoccupait plus que
les moyens a prendre pour prolonger sa vie. ( Quelle
est, demanda-t-il, la meilleure preparation A la mort? )
Et saint Vincent de repondre : ( Sire, je ne puis vous
proposer rien de mieux que 1'exemple de Notre-Seigneur : I'entiere et parfaite soumission de sa volont6
k celle de son PNre cdleste, soumission qu'il timoigna
par ces mots : non mea voluntas, sed tua fiat. ) S0O Jesus! reprit le roi, je le veux aussi de tout mon
coeur; oui, mon Dieu, je le dis et le veux dire jusqu'au
x. Abelly, op. cit., i. I, chap. xxxvi, p. 171.
2. Saint Vincent de Paul, t. X, p. 341.

3. Ibid.
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dernier soupir de ma vie : fiat voluntas tua, qu'il soit
fait comme vous le voulezi!I
II y eut, le 13 mai, un moment de vive inquietude.
En voyant le malade assoupi et les yeux tourn6s, les
m6decins crutent que la fin 6tait proche et, sur leur
conseil, le P. Dinet semit en devoir de reciter les
prieres de la recommandation de l'ame. Louis XIII,
aussit6t prevenu, accueillit cette nouvelle avec joie. Il
embrassa son confesseur, qui la lui annonuait, et aussit6t apres, levant les bras et les yeux au ciel, il dit le
Te Deum avec une ferveur admirable 2.
Ce fut le lendemain, 14 mai, que le pieux roi rendit
le dernier soupir, en presence de saint Vincent, qui
6crivait le 15 : ( Depuis que je suis sur la terre, je n'ai
vu mourir personne plus chr6tiennement 3. ,
La mort de Louis XIII, on le salt, fut suivie de la
regence d'Anne d'Autriche, qui prit comme premier
ministre le cardinal Mazarin, dont les proc6eds mecontenterent les princes et le Parlement. En 1648, des
troubles 6claterent dans la capitale. Tandis que la
reine et la cour se r6fugiaient A Saint-Germain, Mazarin
envoyait une arm6e pour investir Paris. Le siege
amena la disette. Saint Vincent, le coeur emu de pitie A
la vue des innombrables malheureux qui mendiaient
leur pain dans les rues, resolut de mettre I profit
l'ascendant qu'il avait sur le coeur de la reine.
Mais quitter la capitale en ce moment n'allait pas
sans de serieux inconvenients : s'il entreprenait le
voyag de Saint-Germain sans en parler a personne, on
le croirait, a Paris, de connivence avec la cour; s'il
allait voir le premier president avant son depart, la
cour en prendrait ombrage et pourrait le soupponner
x. Abelly, op. cit., 1. III, chap. viii, sect. II, p. 88.
2. Saint Vincent de Pant t. II, p. 3 94.
3. Ibid., p. 393.

d'&tre envoy6 par le parlement. Reflexion faite, it
d&cida de partir quand meme, aprs'avoir laisse une
lettre pour instruire M. Mole du but de sa demarche.
II quitta Saint-Lazare le 14 janvier 1649, avant le
jour, en compagnie du frrre Ducournau, son secritaire. Les habitants de Clichy, pill6s la veille par des

cavaliers allemands, avaient post6 des gardes aux
principaux carrefours pour se premunir contre le
retour des brigands. DMs que le pas des deux chevaux
se fit entendre dans la nuit, les gardes se pr&cipithrent et, de leurs armes: piques et fusils, menacerent
les voyageurs. L'incident aurait peut-&tre tourn6 mal
si 1'un des agresseurs n'avait reconnu son ancien cure.
A Neuilly, un autre danger attendait saint Vincent
et son compagnon. La Seine, debordee, couvrait une
partie du pont. On leur conseillait de ne pas passer.
Ils s'&lancerent r6solument dans I'eau et parvinrent
sans accident sur l'autre bord. Ils arriverent a SaintGermain entre neuf et dix heures.
Ce que fut l'entrevue du saint avec la reine, on le
devine. II l'entretint pendant une heure de la misire
effroyable qui r6gnait dans Paris et la supplia d'appliquer le seul remade efficace : le renvoi de Mazarin.
Des appartements d'Anne d'Autricbe, il passa cher
le ministre. Son discours fut le meme, mais plus mod6r-

de ton. ( Cidez au malheur des temps, conclut-il,
jetez-vous t la mer pour calmer I'orage. P Mazarin
semblait 'ecouter avec intre&t. 4Eh bien! notre pere,
lui ripondit-il, je m'en irai si M. le Tellier est de votre:
avis. »

II y eut conseil le jour meme. On discuta la question. Le Tellier ne fut pas de l'avis de M. Vincent et
Mazarin resta.
Le saint pretre attribua cet kchec a la vivacit6 avec
laquelle il avait parle devantla reine. ( Jamais, disait-il
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le surlendemain, jamais discoursqui sentit la rudesse
ne m'a reussi; j'ai toujours remarqu6 que, pour
ibranler 1'esprit, il faut ne pas aigrir le cceurt. ,
II quittait Saint-Germain trois jours apres, muni
d'un passeport et protig4 par une escorte; mais ce
n'6tait pas pour rentrer a Paris; la prudence lui commandait d'en rester 1loign6 pendant quelque temps.
11 n'y revint qu'au mois de juin, aprbs une absence de
cinq mois, la plus longue qu'il edt faite depuis une
trentaine d'annees ou davantage.
Plus heureux que saint Vincent, notre tres honor6
Pere put rentrer directement b la Maison-Mere apres
un agr6able sbjour de quelques heures a Saint-Germain; 1'auto, quile ramenait, plus raisonnable qu'a
.aller, mit moiti6 moins de temps a refaire le trajet du
matin. ElIe traversa le pont de la Seine & Neuilly
sans se mouiller et n'eut rien a redouter des paisibles
habitants de Clichy, qui, d'ailleurs, ne se trouvaient
P. COSTE.
pas sur le passage.

M. LOUIS TAILLADE
PROFESSEUR AU GRAND SEMINAIRE DE NICE

Pour la deuxieme fois, en moins de cinq mois,
iMgr Ricard pr6sidait lundi, dans la chapelle du
S6minaire, un service funebre. Apres l'anniversaire
de la mort de M. le chanoine Nicolas, c'ktait, ce jourla, la messe des funerailles d'un directeur, M. Louis
Monaco, le vendredi prce6dent.
Taillade, d&6c6d6
La d6pouille mortelle n'etait pas 11. Des le samedi,
elle avait &teinhum6e a Monaco mume. Mgr Clement,
dont le geste toucha vivement M. le sup6rieur et ses
r. Abelty, of. cit., 1.I, chap. xxxIx, p. ix8; 1. II, chap. xmii, sect. X,
p 471; Collet, La Vie de saint Vincent de Paul, t. I, 1. V, p. 468.
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confreres, avait ten'u a presider ces obseques, auxquelles le mauvais temps, l'heure tardive et l'~Ioignement de Nice avaient forcement donn6 un caractere
d'intimit6. Lundi matin, par contre, nombreux furent
les membres du clerg6 qui vijirent s'unir au deuil du
s6minaire. La nouvelle en avait surpris plus d'un;
aucun, cependant, n'en fut 6tonn6, car, tous, depuis
les vacances dernieres en particulier, savaient M. Taillade souffrant, presque au repos.
Originaire du Lot, M. Taillade avait recu, de cette
race fine et forte de Guyenne, un temperament
resistant. De bonne heure meme, il avait senti l'attrait
des grandes entreprises, chevaleresques et lointaines;
et s'il n'y avait pas eu dans cette ame d'autres
harmonies, ce compatriote de Murat et de Canrobert
se filt fait soldat, marin on colonial : toute sa vie,
l'armee, la flotte, la ( plus grande France » l'int6resseront. Mais a un foyer profond6ment chritien il
puisa la vocation sacerdotale. Tout jeune, il fut plac6
S1l'ecole apostolique du Berceau-de-Saint-Vincent-dePaul, ainsi nomm6e parce qu'elle s'elve A l'endroit
meme oi naquit le grand saint. Quelle grIce pour
cette ame qui ne demandait qu'a s'ouvrir! Epanouir sa
vocation entre ce vieux chene et cette vieille maison,
dans l'atmosphere meme oit Ie jeune Vincent de Paul
avait senti Cclore la sienne! Toute sa vie, M. Taillade
devait etre marqu6 du sceau du fondateur de la
Mission. Des cette 6poque, les Landes aux immenses
t pignadas ,, tristes pour ceux-lk seuls qui se d6robent
a leur charme, allaient devenir pour lui une patrie de
choix. Ce qui l'y retiendra et l'y raminera, ce sera
autant cet instinct des ames bien ries qui s'attachent
aux lieux oii on leur a fait du bien, que la longueur
des s6jours qu'il va y prolonger : pros de vingt ann6es
de sa vie !

-

993 -

En effet, apres le baccalaureat, c'est j Dax peine A 7 kilometres de distance - qu'il va continuer
sa philosophie et aborder sa theologie. Au cours des
ann6es 1902-1908, qui ouvrirent dans plus d'un seminaire de France une p6riode de crise, M. Taillade
donna a ses professeurs l'impression d'une intelligence
lucide et d'un bon sens toujours avis6, qui s'appuyait,
d'instinct, aux doctrines traditionnelles. Un esprit
aussi sar avait sa place marqu6e dans I'enseignement
des s6minaires. Ses superieurs le comprirent et le
designerent pour Rome. Mais, a 7 kilometres de 1l, un
superieur veillait, celui du Berceau-de-Saint-Vincentde-Paul. Apres sept ans, il gardait encore le souvenir
de son ancien e16ve; il le demanda et. l'obtint.
M. Taillade versa bien un pleur sur ce voyage de
Rome decommand6, ces grands s 6 minaires entrevus...,
mais le geste de son ancien superieur le consola, car,
toute sa vie, il fut extrmmement sensible a la sympathie.
Au milieu de cette jeunesse, oii il connut les
meilleures annees de sa vie (1908-1913), il n'eut pas
de peine a 'se dire bien vite qu'on lui avait tailll 1l
sa meilleure part. Professeur de septieme, puis de
troisieme, puis, en m&me temps, d'instruction religieuse et d'anglais dans les bautes classes, il c6toyait
tous les Ages; il les aima tous, mais il comprit
davantage encore les tout petits, auxquels il s'attacha,
du reste, avec plus de tendresse. II n'est que juste de
le reconnaitre, c ces chers petits , le lui rendaient. II
etait bien un tantinet severe, il faisait bien, parfois,
les gros yeux, mais le sourire revenait si vite, soulign6
parfois d'un geste si caressant! L'enfant va d'instinct
a ceux qui l'aiment avec cette intelligence. Au demeurant, de relles qualit6s professionnelles, et les vertus
de l'homme du devoir.
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Mais on eCit dit qu'il 6tait dans cette detLn6ee d'6tre
bris6e dans ses meilleurs elans! Quand le sup6rieur
du grand seminaire revoyait le jeune pr6tre, il lui
rappelait, quoi qu'il en eit, qu'il n'6tait que prRt6 a
l'enseignement secondaire. 11 le lui fit luien voir en
I913, oiIii finit par l'obtenir comme professcur de
philosophie. M. Taillade inaugurait, cette ann6e-li,
la carriire dont ii ne devait plus sortir qu'une fois,
pour une ann6e (1917).

Cette deuxieme phase de sa vie ouvrait surtout une
carriere : celle de la souffrance. Jusque-lA, il n'avait
peut-&tre pas assez dout6 de ses forces, qui, du reste,
ne l'avaient jamais trahi. Avec son allant coutumier,
il entreprenait chaque annie, aux environs des grandes
fetes, de veritables v missions » dans les paroisses
avoisinantes. Partout sa parole, faite de conviction et
toute vibrante, le faisait redemander; aux sermons
succ6daient les longues seances do confessionnal, et
quand le jeune professeur rentrait de ces~ vacances n,
il lui fallait reprendre, sans reliche, ses trois ou
quatre heures de classes par jour. II arriva ce qui
devait arriver : sur une de ces fatigues, une pleur6sie,
en 1914. Un long repos dans sa famille 1'avait a peine
remis que les obligations militaires en I916 vinrent
aggraver son mal. Riform6, il dut prendre un an de
repos, puis, apparemment r6tabli, il 6tait envoye an
s6minaire de Perigneux. 11 y professa la philosophie
-dix-huit mois, et quand Mgr Chapon enleva au grand
s6minaire M. le chanoine Giraud pour l'archipr6tre
d'Antibes (i919), M. Taillade fut design6, entre les
deux semestres de l'ann6e scolaire, pour venir assurer
la succession. II y joignit, plus tard, 1'economat. C'est
a ce double poste que nous l'avons tons connu.
Cette deuxiRme partie de son ministbre (1914-1926)
fut, en somme, une souffrance qui se prolongeait. Et
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si cette souffrance a, malheuxeusement, arr&t6 l'epanouissement d'une intelligence qui promettait beaucoup, elle a, par contre, achev6 les qualites du cceur,
et c'est surtout par le coeur qu'a v6cu M. Taillade.
Sestoutes premieres ann6es d'enseignementlui avaient
laisse une empreinte : de ces enfants, auxquels il
s'ktait attache, il avait gard6 la candeur et la spontan6iti : iI le reconnaissait volontiers lui-meme... On le
sentait tout proche du : Nisi efficiamixi sicut parvuli...;
pour le vivre, il paraissait y trouver moins d'obstacle
que d'autres... Et qui de nous ne gardera longtemps
le souvenir de cette physionomie douce, out il semblait
que le sourire efit elu domicile, mais que les derniires
ann6es avaient, peu a peu, comme voilde de m6lancolie? « On dirait un saint Louis de Gonzague n,
avouaient parfois les personnes qui l'avaient approche:
c'tait son patron et ce rapprochement ne lui efit pas
d6plu, car il y entrait autant d'affinitbs morales que
de ressemblance physique.
Ce que fit de cette Ame la maladie, sur la fin surtout,
ce fut un modele de d6licatesse surnaturelle. A
quarante-trois ans, se voir mourir quand on voudrait
encore travailler et qu'on se souvient qu'on a 6t6 fort,
ce doit etre une bien rude epreuve. Un moment, il
crut, lui aussi, que le calice passerait, mais quand il
se rendit compte de la marche inexorable de la maladie,
il n'hesita plus. a En cas de mort, avait-il 6crit un
jour, tout ce que le bon Dieu voudra et comme il le
voudra. » La veille de l'Ascension, A son confesseur :
, Oh! que je voudrais monter au ciel, demain, avec
J6sus! , Puis, se ravisant : t Non, il vaut mieux
s'abandonner compltement ala volonti de Dieu !...
La volonte de Dieu ne fut que pour le vendredi. Mais
cette delicatesse, a ce moment-IL! Du reste, 1'dification qu'il inspira i tous, en ces derniers jours oi les
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souffrances redoublerent, nous dit a quels sommets
Dieu avait men6 cette ame I
... Samedi dernier, dans le cimetiere de Monaco,
sous un ciel pluvieux et devant cette tombe qui allait
se refermer sur un pritre de quarante-trois ans, une
parole me revint en m6moire : t Dieu n'a pas besoin
de nos services, et ii peut avoir besoin de nos sacrifices. , Des services, ce pr&tre comptait en rendre
encore et beaucoup; ils eussent it6 excellents. Dieu a
pr6efer pour lui le sacrifice. Chr6tiens, nous savous la
fecondit6 de la croix, et dbs maintenant nous sommes
stirs qu'un sacrifice si douloureux exige d'une aussi
belle ame, offert par elle avec une telle g6ndrosit6 an
milieu de tant de souffrances physiques et d'6preuves
morales, a iti le prix des graces qu'il obtiendra du
Ciel k ceux qu'il aimait, a ce s6minaire de Nice en
particulier, auquel il a donn6 les dernieres forces
d'uqe sant6 djiA 6branlke et au service duquel il vient
de mourir.
(Extrait de la Semaine religieuse de N'ice.)
UNE MISSION A METZ
Lettre de M. CANDAU, cure de la paroisse Saint-Simon,
a M. LE SUPtRIEUR GENERAL.
Metz, le 5 mai 1926.

MONSIEUR LE SUPERIEUR GENERAL,

Depuis longtemps, je revais de procurer i la paroisse
le bienfait d'une mission. I1 me semblait que c'6tait
un excellent moyen d'avoir l'esprit chr6tien et de
grouper autour de notre 6glise les diverses portions
de la population assez distantes. En son temps, I'ardent

M. Kr6mer avait aussi caresse ce projet. Et la grande
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mission, annonc6e depuis plus d'un an A nos parois-

siens, a 6t. donn6e du 11 au 25 avril dernier, avec un
succes qu'on n'aurait os6 esperer.
A Metz, et dans une paroisse plus particulitrement
chere aux pr&tres de la Mission, il convenait qu'en
nos saints exercices, saint Vincent de Paul ect sa part;
et MM. Collard et Lampe, de la maison de Liege,
surent la lui donner tres large. Ce fut sans doute la
protection de notre Bienheureux Pere qui obtint a nos
deux z61es missionnaires les magnifiques resultats
acquis.
L'6glise des saints Simon et Jude fut bitie l'annee
de la canonisation de saint Vincent. Aussi, en souvenir de cette coincidence, elle est ornee d'un grand
vitrail qui repr6sente le saint offrant aux paysans de
la Lorraine d6vast6e charrues, hoyaux et autres
instruments de travail. De toutes les iglises de Metz,
c'est d'ailleurs la seule qui garde ainsi le souvenir de
saint Vincent.
Le 5 juillet dernier avait lieu la b6nediction de nouvelles cloches. L'une fut d6diee au Sacr6-Cceur de
J6sus; I'autre, vous le savez, Monsieur et tres honor6
Pere, puisque vous avez bien voulu m'aider genereusement a I'acquerir, a &t6 benite en I'honneur de notre
saint Fondateur. Elle porte l'inscription suivante :
- L'an du Seigneur 1925, trois ccntieme de la fondation de la Congregation de la Mission... j'ai 6t6 fondue.
" De saint Vincent de Paul,dontje porte le nom, je
rappelle la charit6 et les nombreux bienfaits A la cit6
de Metz.
" Mes parrains furent : Francois Verdier, Supdrieur g6ndral de la Congr6gation de la Mission, et
Leon Fox, 6poux de Anne Spouler.
( Mes marraines : Elisabeth Raug6-Hulo, et Louise
Dorvaux, 6pouse de Gaston Glad.
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it J. B. Pelt, evique de Metz; Paul Vautrin, maie
de la ville de Metz; Jules Candau;,-cure; Georges
Briou, g6neral de l'armie; Marie Schvertler, 6pouse

Heister.
o Je lose Dieu et j'appelle la population catholique
de Fort-Moselle et de Ban-Saint-Martin. 4
11 manquait encore dans notre 6glise une statue de
saint Vincent; elle devait etre le souvenir de la mis-

sion, et c'est la tris honorie Mere Inchelin qui eut la
bonte de l'offrir.
Le dimanche de la solennit6 de la Translation des
Reliques de saint Vincent tombait au milieu de a mission. Je passe sur les offices solennels de la jorn6e
et sur la deticieuse fete d'enfants de l'apris-midi, le
tout presid6 par M. Bettembourg, visiteur de la province franco-belge et superieur des deux missionnaires, qui avait voulu manifester, par sa pr6sence,
l'intr&t qu'il porte i nos Oacvres dans son cher pays
d'origine. A la grand'messe, M. Lampe compare sait
Vincent as bon Pasteur et exhorte les fideles a ne pas
differer lear. conversion. II raconte, poor les encoarager, 1'histoire de la confession do paysan de Gamne
et les origines de la Congregation. Le soir, a bait
heures, 1'6glise 6tait comble de nouveau et toute cette
foule etait reunie aniquement pour c6t4brer saint
Vincent. As son des cloches, Mgr l'•vque fait son
entr6e et adore le Saint Saerement, tandis que tons
chantent avec entrain un cantique de circonstance,
compose par M Collard snr un air populaire. Quelques
vers vous en donneront le theme :
Xos coeurs et nos voix te proclament

De la Lorraine le Sauveur...
Ainsi qu'antrefois sur nos peres,
Sur nous diverse ta boatd;
Conserve les vertus austeres

Que fit fleurir ta charitY.
De nos pays tu fus I'Ap6tre
Par tes enfants si genereux

Que ta foi devienne la n6tre!
Ton norn rayonne dans 1'histoire
De notre peuple, en traits de feu;
Toujours survivra ta memoire...

Et c'est avec enthousiasme qu'eclate le refrain :
Vincent de Paul, incline

Du sdjour Aternel,
Sur la Citi'Messine
Un regard paternel.

Puis on ecoute avec attention le panegyrique,
M. Collard annonce qu'il va se horner a feuilleter rapi-dement quelques pages de la vie do-saint Vincent de
Paul et de I'histoirede sa famille spirituelle et exposer
ce que cet Ap6tre de la Charite a fait pour la Lorraine, pour Metz en particulier; et comment Metz et
la Lorraine le lui ont rendu. Collet fait priceder sa
vie de saint Vincent, imprimbe a Nancy en 1748, par
une 6pitre dedicatoire a Stanislas, roi de Pologne,
duc de Lorraine et de Bar. On y trouve cette phrase :
M Pour ce qui est de la Lorraine, j'ose avancer, Sire,
-qu'il n'y a chez elle ni ville, ni village, oi sa m6moire
ne doive vivre eternellement. , Et I'orateur s'attache
a le dimontrer en esquissant un 6mouvant tableau
-des misires de cette province et en faisant ressortir
le divouement de saint Vincent et de ses missionnaires, soit pour recueillir des ressources, soit pour
les distribuer. 11 rappelle les secours donn6s aux
pretres devenus indigents, aux religieuses exposees,
la protection efficace accord6e aux jeunes filles en
p6ril que le saint confa ~ la bienheureuse Louise de
Marillac, aux jeunes gens qu'il h6bergea A Saint-
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Lazare, a la noblesse qu'il soutint avec la collabora-

tion de M. de Renty, etc.
Mais en Vincent brllait une ame d'ap6tre. Et c'est
l'evocation des predications des h6roiques missionnaires, dont plusieurs succomberent a la besogne.
Metz, plus malheureuse, avait, de ce fait, acquis un
droit sp6cial aux liberalit6s de saint Vincent. Au
ttmoignage des 6chevins de la ville, Ie saint ne faillit
pas la tAche, et elle eut une large part des sommes
6normes qui furent trouvies par son bienfaiteur, pendant dix-huit ans.
Elle fut privil6giee au point de vue spirituel. Elle
cut sa mission generale, pr6par6e par saint Vincent,
qui choisit lui-meme les predicateurs et dirigea les
pr6paratifs. Bossuet, dans sa lettre postulatoire a Clement XI en yue de la beatification du serviteur de
Dieu, disait qu'a lui en revenait le principal m6rite; car
il obtint ce merveilleux resultat, a et par ses prieres et
par ses conseils et par ses soins d'animer ceux qui
y travaillaient ). Entre autres fruits de cette mission,
on doit mettre au premier rang la fondation d'une conference ecclesiastique sur le modele de celle de
Saint-Lazare, et Bossuet fat charg 'par ces messieurs
de prier saint Vincent de vouloir bien en etre Ie
superieur, et, ajoute-t-il, t je le fais de tout mon
coeur ,. Cette mission fut encore l'occasion de la fondation (1662), par la reine Anne d'Autriche, d'un 6tablissement, A Metz, de pr&tres de la Mission ( qui
feraient dans les campagnes ce que les pretres des
conf6rences avaient si bien fait dans.la ville n. Biea
plus, quelque temps apres, les pretres de la Mission
6taient charges du grand s6minaire Sainte-Anne, et,
vers le milieu du dix-huitieme sidcle, ils acceptaient la
direction du petit seminaire Saint-Simon. Jusqu'a la
grande R6volution, les enfants de saint Vincent de
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Paul travaillerent au salut des pauvres gens des champs
et a la sanctification du clergi dans le diocese de Metz.
En cette description du bien op6er par Vincent et
ses enfants en Lorraine, on ne saurait omettre les
Filles de la Charit6, qui y furent tres t6t 6tablies et y
possedent toujours de florissantes aeuvres; non plus
que les Dames de la Charit6 et les Conferences de
Saint-Vincent-de-Paul.
Et que rendit la Lorraine a son bienfaiteur? Verdun lui 6rigea autrefois un autel en sa cathedrale;
Nancy lui d6dia naguere une gglise; mais, somme
toute, cette province ne lui a guere 6lev6 de monuments. Elle a mieux fait. Elle lui a donn6 le Restaurateur de ses ceuvres en la personne de M. J.-B. Etienne,
n6 a Longeville-lis-Metz. Sans doute, Dieu aurait pu
susciter un autre homme et se servir d'autres moyens:
mais il est historiquement'vrai de dire que a(si saint
Vincent de Paula sauv6 la Lorraine, par le P. Etienne
la Lorraine a sauv6 l'oeuvre de saint Vincent ,. Elle
a place aussi a la couronne du saint d'incomparables
joyaux d'h&roisme et de saintete. L'une des bienheureuses Filles de la Charit6 d'Arras est n6e i Cumieres,
pros de Verdun; M. Jean Gallois, pretre de la Mission,
massacre a Versailles en 1793, 6tait du diocese de
Toul; 1'econome du s6minaire Sainte-Anne, M. Parisot
Nicolas, fut emprisonn6 a Metz, y refusa tons les serments et mourut A Rochefort; Soeur Odile Baumgarten, l'une des deux martyres d'Angers, 6tait originaire de Gondrexange (Moselle), et sceur Marguerite
Rutan, l'h6roine de Dax, fut baptis6e en l'6glise Saintttienne, actuellement cath6drale de Metz. Plusieurs
sup6rieures des Filles de la CharitA n'etaient-elles
pas Lorraines? Les Meres Juhel, Kieffer, Maurice, et
la tres honoree Mere Inchelin.
a
Ces deux noms font manquer le predicateur l'en-
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gagement qu'il a pris de ne pas citer les vivants. It
cede et mentionne M. Bettembourg, que Mgr Pelt
daigne honorer de sa haute amitik. Et l'actuel directeur gen&ral des Filles de la Charit6 et premier
assistant de la Congregation, M. Cazot, n'est-il pas
n6 dans le dipartement de la Meuse?
L'orateurs'excusedene pouvoirtout direetengageles

auditeurs a demeurer dignes de leur passr, de la France,
qui leur a donnk Vincent de Paul, de I'Eglise et du Ciel.
Apr$s le saint solennel, chanti par tons les fiddles,
et le depart de Mgr 1'6veque, M. Bettembourg fit
venbrer la relique du sauveur de la Lorraine.
Mais nous avions df, ce jour-1h, nous abstenir d'inviter
les Filles de la Chariti de la ville; elles n'eussent pas
trouvi place dans notre 6glise plus que remplie. Elles
furent convoquies pour le jeudi suivant. C'est ainsi
que, les premieres, elles purent admirer et honorer la
statue de notre bienheureux Pere, arrivte dans 1'intervalle. Elles vinrent de Metz et des environs avec leurs
orphelines et leurs orphelins, le jeudi ktant jour de
cong6. La respectable soer Esseiva, visitatrice de la
province, etait entour6e d'une couronne de cornettes
venant des maisons de Sainte-Constance, de SaintJoseph, de Paixhans, des R6collets, de Saint-Nicolas,
de Bon-Secours, de Belletanche, de Moulins et de
Thionville. Les chants furent ex6cut6s alternativement
par les orphelins de Paixhans, a la tribune, et par les
Enfants de Saint-Joseph, des R6collets et de SaintNicolas, dans la nef. La grand'messe fat chant.e aux
intentions des sup6rieurs majeurs par le supirieur
de 1'Ecole de Cuvry, assist6 de deux de ses collaborateurs. II aurait bien voulo amener ses 6lives chanter
saint Vincent et entendre proclamer ses louanges;
mais le programme d'6tudes le leor interdit. C'tait
done la famille tout entiire, r6unie pour un unique
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hommage au saint Fondateur, et je revais de voir,
chaque ann-e, dans 1'octave d'une des fetes de saint
Vincent, semblable pelerinage se renouveler. Cela me
rappelait ceux qu'autrefois faisaient a Buglose les deux
maisons de N.-D.-du-Pouy et du Berceau.

A la grand'messe, j'adressai un mot d'accueil, de
remerciement et d'espirance a cet auditoire nouveau,
qui laissait a peine une petite place aux paroissiens
libres de lear temps qui avaient tenu a venir assister
a cette f&te. L'apris-midi, aux vepres, M. Collard dit
i ces enfants ce que saint Vincent fit pour les orphelins de Lorraine et que les filles de la Charit6 continuent a accomplir a leur 6gard. II les exhorte &la
reconnaissance envers leur glorieux Ptre et les meres
selon la grace qu'il leur a donnies.
Le jour de la cl6ture, les offices furent c6lbres
par M. le vicaire g6naral Siebert, d6C1gu6 de Mgr 1'tvique, emp&ch6 par la c6remonie de. la remise du
dipl6me de citoyen de Metz au mar6chal Foch. Vous
connaissez d'ailUeurs la sympathie de Sa Grandeur i
1'6gard de notre paroisse; il l'avait manifestie quelques jours auparavant A M. Bettembourg, et lui avait
fait part de la satisfaction qu'il 6prouvait en constatant le succ:s de la mission et le plaisir qu'il avait
ressenti en entendant rappeler le r6le exerc6 dans la
Lorraine, et dans sa ville 6piscopale en particulier,
par notre saint fondatear.
La clotnre correspondit au reste de la mission; il y
avait foule, et c'est avec &motion que M. le vicaire
g6neral remercia et f6licita missionnaires et fidiles.
II b6nit ensuite solennellement la belle statue de
saint Vincent qui restera dans notre 6glise comme
m6morial de ces jours de grices, et, par son attitude
apostolique, rappellera aux paroissiens les enseignements qui lear ont 6ti si abondamment et si
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ardemment prodigues. Distribution fut faite ensuite

des souvenirs de la mission : images representant la
Vierge Immaculee, les bienheureux Perboyre et Clet,
au verso desquelles on pouvait lire, a la suite de
quelques pensees appropriees, cette invocation particuliere : t Saint Vincent de Paul, protecteur de la
Lorraine, priez pour nous. ,
Je ne dois pas omettre de vous dire que la Vierge
de la Medaille a &t6, elle aussi, aux honneurs, le jour
de la fete traditionnelle de la Consecration de la
tres sainte Vierge. Des medailles furent distributes;
offertes par les Eufants de Marie de Paris, elles
6taient les fruits de leurs sacrifices et avaient kt6
adressees aux missionnaires par M. Crapez. Des
notices sur la medaille, aimablement envoyees par
la seur Dutilleul, ne purent que contribuer A aider
i la porter avec plus de divotion.
Je crois que rien n'a 6et n6glig6 pour que la mission fit fructueuse. Les deux missionnaires, M. Collard et M. Lampe, me disaient &tre surpris de ce que
les assistances et les communions fussent proportionnellement bien plus nombreuses que dans les
meilleures localites oh ils ont pr&ch6 jusqu'ici. Quant
aux miracles de grice dont ils ont 6t6 les confidents,
s'ils en ont gard6 le secret, j'ai pu cependant en
remarquer quelques-uns et l'avenir m'en rtvelera
d'autres. J'espEre que cette belle mission aura donn2
un nouvel et puissant elan de ferveur A cette paroisse,
a laquelle mes prd'cesseurs, M. Hallinger et M. Krtmer, avaient d6ja imprim6 un mouvement inconnu

jusqu'i notre arrivee.
En I'amour de N.-S. et de Marie, son Immacule
Mere, veuillez me croire toujours, Monsieur et tris
honor6 PNrc, votre bien humble et tout devou6,
J. CANDAU, cure de Saint-Simon.
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BELGIQUE
M. NICOLAS BETTEMBOURG
Le dernier num6ro des Annales a publiC un article
du Lorrain sur M. Bettembourg. La m6moire de ce
regretti confrere merite quelque chose de plus.
M. Bouclet a bien voulu recueillir les renseignements
n6cessaires.
M. Nicolas Bettembourg naquit le 16 mars i85o, a
Maison-Rouge, pres de Manon, canton de Thionville,
au diocese de Metz. II fut r6g6n6r6 dans les eaux
du saint bapt6me quatre jours apres, le 20 mars. Ses
parents, Pierre Bettembourg et Marguerite Watry,
vivaient de leurs rentes; mais il eut la douleur de les
perdre tres jeune et son tuteur le confia aux Filles de
la Charit6 de Metz.
Quelque temps aprbs, sceur Ouin, qui peut-etre
avait ici une pieuse arriere-pens6e, conseilla de 1'envoyer faire ses 6tudes secondaires au collbge de Montdidier. C'est lU sans doute que la divine Providence
attendait le petit orphelin pour lui indiquer son
chemin du Ciel. En effet, le jeune coll6gien, a sa
sortie, demanda d'entrer i Saint-Lazare, oi il fut
admis le 22 avril 1870. Bient6t la guerre franco-allemande et la menace du siege de Paris l'obligerent a quitter la capitale, en compagnie des autres
s 6 minaristes, et a se r6fugier au Berceau-de-SaintVincent-de-Paul. II devait y demeurer pres d'une
annie (aofit 1870-juin 1871). De retour h Paris, il
requt successivement la tonsure et les ordres mineurs
le 7 juin 1873, le sous-diaconat le 7 juin 1874, le diaconat le 19 d6cembre de la m6me ann6e, la pr6trise
le 22 mai 1875.
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Mais dejA, avant le sous-diaconat, en janvier 1874,
le P. Itienne, qui 6tait de Longeville-les-Metz,
frapp6 par les qualites de son jeune compatriote,
l'avait pris pour secretaire particulier et le chargeait
de diffrentes missions. Les 6tudes du jeune theologien avaient souffert, on le comprend, de ce surcroit
d'occupations. C'est pourquoi M. Bor6, qui succeda
au P. Etienne le ii septembre 1874, rendit M. Bettembourg a ses etudes thiologiques, meme apris
l'ordination sacerdotale. Celui-ci avait projet6
d'agriables vacances i Angers: il fallut en faire le
sacrifice.
Puis, ce fat pour lui la vie des oeuvres. Pendant
trente ann6es, il devait se d6vouer a la procure, soit
en Chine (i" juillet 1878), soit i Paris (avril 1881),
d'abord en sous-ordre, puis en qualit6 de procureur
gin6ral (5 mai 1885). II fut aussi mis A la tkte de
I'CEuvre des Dames de la Charite. En dehors de ces
absorbantes occupations, nous le voyons rediger de
longs rapports sur nos missions d'Orient et d'Extr6meOrient, rapports qu'on pent lire dans les tomes LIX
et LX des Annales.
II fut a la fois, durant sa longue carriere, combl"
d'honneurs (n'est-on pas all6 jusqu'A dire qu'il avait 6tC
question de le nommer cardinal de Curie?) et assailli
d'epreuves, dont plusieurs lui furent particulibrement

sensibles. Tout le monde connait les attaques injustifi&es dont il fut l'objet, de la part de certains publicistes, lors du vote de la loi d'accroissement.
II visita 1'Amnrique du Sud en 1899 et 1900, en
qualit6 de commissaire extraordinaire. II repr6senta
la Congregation au triduum cilebr6 A Grenoble en
l'honneur du bienheureux Clet. II prit la d6fense de
Mgr Favier, vicaire apostolique de P6kin, alors en
proie a d'injustes campagnes de presse.
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La rancune d'un politicieu puissant l'obligeait a
quitter la France Ie 6 juillet 1904. II fut alors place h
la tete de la province d'Argentine. L'Assembl6e de
1914 lui donna l'occasion de revoir Paris. En 1915
il avait le plaisir de recevoir, a Buenos-Ayres, M. Verdier, alors assistant et commissaire extraordinaire,
auquel il fit, le mot est dans les Annales, un ccaccueil
charmant ). Avant de quitter 1'Argentine, il eut une
dernixre consolation : celle de feter le cinquantieme
anniversaire de 1'Association des Enfants de Marie.
Lui-mime a publid dans les Annales un compte rendu
des f&tes c6lbr6es a cette occasion.
la proBien que M. Bettembourg se fat attach6e
lui,
une
grande
joie
pour
vince d'Argentine, ce fut
quand, en 1916, M. Villette le rappela a Paris oil it
lui donna le poste de visiteur de la province de France,
laiss6 vacant par la d6mission de M. Louwyck, devenu
assistant.
M. Bettembourg repr6senta la Congr6gation aux
fun&railles de M. Hamel, a Paris, le 25 octobre 1916.
II se rendit au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul pour
assister aux obseques de M. Villette.
L'Assembl~e gin&rale de 1919 lui donna une marque
de sa confiance en le nommant president de la Commission des biens temporels.
Aux fonctions de visiteur de la province de France,
il ajoutait, quelques jours apris 1'Assembl6e, les fonctions plus absorbantes d'assistant de la Maison--Mre,
qu'il conserva pendant pres d'un an.
M. Bettembourg comptait terminer ses jours i Paris.
Quand M. le Superieur g6neral lui demanda, en 1921,
d'accepter, a Li6ge, la tris importante charge de
directeur des maisons de soeurs 6tablies en Belgique
et en Hollande, il donna 1'exemple de la soumission
la plus filiale. II avait soixante et onze ans; le nombre
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des maisons plac6es sous son autorite approchait de
la centaine; sa t.che 6tait done icrasante; il ajouta
n6anmoins a cet office celui de visiteur de la province
des missionnaires et, en 1xg3, celui de Superieur de
la maison de Liege.
Au printemps de 1'annee 1926, on le vit accepter de
notre tres honord Pere une mission de confiance
en Portugal. II etait a peine de retour de ce long
voyage que la maladie l'immobilisait dans sa chambre.
Bient6t, toute lueur d'espoir fut perdue. On craignait
de lui annoncer que le moment de paraitre devant
Dieu approchait, car, s'il parlait volontiers de sa
vieillesse, pour entendre la protestation qui immanquablement s'l6evait, il n'aimait pas a ce que d'autres lui disent qu'il itait vieux. Mais il accepta avec
une 6tonnante facilit4 la mort qui approchait. Et as
confrere qui avait eu la charit6 de I'avertir de se preparer, il dit : c Eh bien! confessez-moi tout de suite. a
Il mourut le 8 juillet 1926, assis dans son fauteuil,
comme saint Vincent, entour6 de ses confreres en
prieres. Sa mort fut pleuree par tous ceux qui l'ont
connu, surtout par les confreres et les soeurs de Belgique, auxquels il a consacr6 I'activit6 de ses dernieres annees.
Nous venons de retracer a grands traits les 6v&nements principaux qui ont marque la vie de M. Bettembourg. Laissons la plume a l'un de ses confreres
de Liege, qui va nous parler de ses vertus :
( M. Bettembourg nous edifia par une profonde
pi6t, une r6eglarit6 exemplaire et un amour tris vif
pour les deux Communaut6s. I1r6p6tait tres souvent
dans les r6petitions d'oraison qu'il fallait s'efforcer
de dire toujours la messe comme on avait dit la premiere de ses messes. Et ce fut encore une des recommandations qu'il fit a ses confreres, apres qu'il eut
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reCu les derniers sacrements. 11 celebrat lai-mme
avec ane particuliere divonon : pas de ahe, uae
grande attention aux rubriques et a i'exacte pronoeciation deS mots. On ne saurait trop inssizer sur ce
point : il disait bien ia messe. Sa devoio n a i'araison
dominicale 4tait extraordinaire. 11 ric&aat ie Pcr,
lentement, savourant chaque parole.. On ne pouvait s'emp&cher d'en e:re ddihi-.
Sa foi se maiieszait
encore d'une manire visibie, lorsque se retournant
avec le ciboire, pour donner la communion, il disalt
ces mots : Ecce Agaus Dci, etc. 11 y mettait I'accent
d'une affirmation qu'il voiuait faire penf-trer dans e
coeur du communiant.
n II n'omettait jamais sa visite an Saint-Sacrement:
chaque soir, a sept heures moins vingt, il &eait
a la
chapelle. I1 y demeurait a genoux.
S11 servait la messe simplement comme le dernier
des confrbres; et je crois que la chose vaut ia peine
d'etre not&e. Toute sa vie, en effet, il avait eit aux
honneurs, et j'avone avoir iti 6difi6 et presque gini
de voir ce vni6rable vieillard me servir d'enfant de
chceur.
- Jusqn'A la fin il fat r&gulier. D'ordinaire le premier, le matin, a Ia chapelle pour Foraison. II tait
toujours, sans exception a la partie da breviaire que
nous ricitons en commun.
, Quant A la double famille, il I'aima de tout son
coeur et jusqu'a la fin. II souffrit beaucoup en diverses
circonstances, mais son attachement a sa vocation fut
inebranlable. Lorsqu'il etait preoccup6, absorb6 par
quelque souci, il suffisait d'evoquer quelque fait de
I'histoire de-la Congr6gation pour I'arracher a ses
absorbantes r6flexions; il se melait alors a la conversation et citait une foule de d6tails interessants on
piquants que lui avaient appris la part qu'il avait eue
34
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i l'administration durant de longues annees, on
auxquels il avait &tC meli.II affectait parfois, ou avait
en r6alitk, pour certaines choses on certains 6v6nements, de l'indifference; mais, quand ii s'agissait de
la Congregation, jamais.
C II fut bon, tres bon. II disait parfois qu'il fallait
etre bon jusqu'i en etre b&te; pour etre exact, il
convient de dire qu'il n'allait pas jusque-lt. I1etait
trop frott6 de diplomatie pour s'abandonner ainsi.
Mais cependant il savait, a I'occasion, avoir le geste
grand de celui qui pardonne, et le prouver en faisant
du bien a l'offenseur.
( II 6tait tres charitable et faisait beaucoup d'aum6nes. Plus d'un malheureux secouru par lui deplore.
sa perte. n
Ecoutons maintenant une sceur, qui a bien connut
M, Bettembourg, nous dire comment ii s'est acquitt6
de ses fonctions de directeur de la province beige :
a M. Bettembourg arrivait a Liege le 17 septembre
192[, le coeur brisk par Iesacrifice de la Maison-Mere,
ou il esperait terminer sa vie. Malgre sa peine, que
l'on sentait tres profonde, ii sut se donner a sa
nouvelle tUche avec une toute juvenile ardeur. Apres
avoir dit an soir de son installation : v Je vous apporte
les restes de mon vieux cceur ,,il a prouv6, pendant
les cinq annies passees en Belgique, que ces restes
6taient bien le tout entier. II s'est donn6 avec une
preoccupation constante d'atteindre les ames, de les
grandir, de les surnaturaliser; il consacrait la plus
grande partie de" ses journ6es a la preparation des
conferences qu'il donnait reguliirement a la maison
centrale.
, Toujours soucieux du bonheur de la province,
c'est avec une vraie joie qu'il partait pour-les visites
canoniques. Partout il laissait le rayonnement de son
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inlassable bont6, de sa piWt si communicative, de son
amour des ames et de la double famille, et le d6sir de
suivre ses conseils si pratiques et si pleins de cceur.
« Les seurs de la maison centrale garderont toujours l'ineffacable souvenir des saints avis qu'il leur
laissa en f6vrier 1926, v6ritable testament spirituel,
r6sum6 de tous ses enseignements.
c La derniere preuve de son amour des ames et de
la Communaute a bienr Wt la fondation de la Mission
du Congo belge : suscitant les energies, les saints
d6sirs et les ressources, il a vaincu toutes les difficult6s
du d6but avec une patience et une pers6v6rance admirables. II a jet6 le bon grain sans avoir ici-bas la
consolation de jouir de I'6panouissement complet de
son oeuvre. Le Maitre lui riservait la joie c6leste d'en
&tre1ý-haut le protecteur et le gardien.
, Du ciel il veillera non seulement sur cette chere
Mission du Congo, mais aussi sur la province beige, a
laquelle il a consacr6 si genereusement les dernieres
.annees de sa feconde vie. )
JUBILI

SACERDOTAL DE M. CAPART
A INGELMUNSTER

Ad multos annos! Le venerb M. Capart remet avec
soin une lettre dans son enveloppe au cachet bleu et
bougonne en souriant dans sa barbe blanche : ( Ad
multos annos! Ad mullos anos.!Je suis trbs heureux

de recevoir la b6nediction do tres honor6 Pare, mais
quant au souhait : Ad multos axnos, c'est de trop. Il
y a longtemps deji que j'attends le Paradis. »
Ad multos annos! c'est un souhait que l'on fait aux
jubilaires et nous avons, en effet, 1'honneur et eI
.bonheur de poss6der, a l'6cole apostolique d'Ingel-
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munster, le doyen, sinon d'age, du moins de vocation,
des provinces de France et de Belgique.
Le bon M. Capart est ne en 1841, et il est entr6

dans la Congr6gation en i861, du temps de 1'Empire!
Cette annie-ci, notre vinerb doyen c6lebrait le
soixantieme anniversaire de son ordination sacerdotale. Soixante ans de pretrise! C'est chose si rare,
c'est de la part de Dieu une faveur si 6tonnante,
surtout pour nos enfants, que cela ne devait ni ne
pouvait passer inapercu, malgr6 la modestie du jubilaire.
Une petite fete tout intime fut done organisee le
3 juin. Le bon M. Bettembourg, notre visiteur, ancien

6leve du P. Capart i Montdidier, - Dieu, depuis, I'a
rappel6e Lui et cette fete devait etre pour nous sa
derniere visite, - M. Bettembourg done voulut bien
cl&lbrer la sainte messe dans notre grande et belle
chapelle, toute de fleurs ornee, toute de chants remplie. Ce fut pour remercier, avec le bon P. Capart, le
Dieu qui a rejoui sa jeunesse, qui laetificat juventutem

meam, et qui maintenant rejouit sa vieillesse, qui
laetificat senectutem suam.

Autour de l'autel, il y avait, outre notre jeunesse
6coliere, ses confreres et ses amis; ses anciens condisciples et 6lIves de Montdidier etaient repr6sent6s par
le president des anciens du college, M. Raynal, avocat
S.a cour d'appel de Paris.
De simples, mais fraternelles agapes nous r6unirent
encore. Elles devaient etre suivies d'une petite seance
en I'honneur du jubilaire, qui l'ignorait..
<i Pere, lui dit un confrere, les enfants voudraient
vous dire un petit compliment. ) II 6tait deux heures
et demie. < Je n'ai pas le temps, il faut que je dise
mes v4pres n, r6pondit le bon P. Capart.

Tant pis pour sa modestie! Cette r6ponse, c'est
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tout notre bon vieillard avec sa vie r6gl6e de priere et
d'oraison, et aussi son horreur de tout ce qui sort de
la simplicit6. Mais comme il est aussi toute charit6, il
sourit de sa boutade et vint &couter patiemment non
pas un compliment, mais neuf : frangais, latin, grec,
chinois, anglais, polonais, hongrois, flamand et m&me
un compliment mathematique; et puis des chants et
puis une petite priere : 1'enfance de saint Vincent.
A la fin de la priere, dans les coulisses, on chuchote
que M" Raynal va prendre la parole. Et aussit6t, ils
brflent du d6sir d'entendre la parole de I'avocat, ceux
qui djai revent de porter bien haut la parole de Dieu.
Encore embarrasses dans leur accoutrement, derriere les rideaux fermes, ils 6coutent. Et voici qu'une
voix, rendue, 11 est vrai, un peu rauque par les fatigues
du barreau, mais cependant bonne et sympathique,
6voque avec emotion une petite scene, pass6e, il y a
plus de quarante ans, dans la cour du college de
Montdidier : c'est l'orateur, encore tout jeune enfant,
au lendemain de son entree au college, qui se d6courage, s'ennuie et pleure, et puis c'est la rencontre du
bon P. Capart qui emmene l'enfant chez lui, le console,
le r6conforte. Ce ministere de bonte et de soutien, il
le continuera de nombreuses ann6es, et ce qu'il a fait
a cet enfant, il le fera pour beaucoup d'autres, durant
les quarante annees de son professorat. La r6compense
ici-bas c'est 1'exil, mais plus tard, plus tard - ad
multos annos -

ce sera le ciel.

Les enfants sont encore sous l'impression des
paroles de M* Raynal, que M. Capart se l6ve & son
tour. Ceux qui connaissent 1'extr&me sensibilit6 de
son coeur disent tout bas : c II va pleurer. n Le
P. Capart est debout, bien droit, il remercie de tout ce
qui a et' dit et fait; il rapporte tout a Dieu; puis il se
courbe vers les enfants comme pour leur faire mieux
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comprendre les paroles qu'il lear dit avec force, mais
que l'emotion brise dans sa gorge : son merci consistera surtout dans la sainte messe; il la dira le lendemain a leur intention; il demandera surtout pour eux
la fermetf de caractere, ]'esprit de travail et de
sacrifce, 1'esprit de priere.
Le chant du Salut et la benediction du saint Sacrement cl6turent cette fete. II nous en reste, avec les
graces reques, l'impression tres vive du botheur
que nous avons de poss6der M..Capart, impression
qui nous fait prier le bon Dieu de laisser longtemps
encore parmi nous, ad multos axnos, ce v6nerable
vieillard. II est dans notre petite famille ce qu'est
l'aieul au foyer, un module et, plus que cela, Yexemple
des temps passes.

ASIE
CHINE
Lettre de M. VAN OYEN, pfrtre de la Mission,
i M. LEPERS, sur Porganisation des icoles
Vous me demandez quelques r6flexions sur nos
6coles. Je le fais dans le doux espoir que d'autres
plus comphtents reprendront quelques-uns des problkmes que je ne toucherai qu'en passant.
En parlant d'6coles, je ne veux pas parler de ce
qu'on appelle 6coles de prieres, mais d'&coles, oi, en
dehors des pri&res, catechisme, etc., on apprend tout
ce qu'on apprend dans une 6cole d'Etat.
Ces ecoles, au point de vue (CApostolat 4, sont-elles
n&cessaires ou utiles ? Variies sont les reponses.
En Chine, comme en Europe, il est vrai que celui
qui est maitre de l'enfant est maitre de 1'avenir. S'il
est vrai qu'en g6neral il est difficile de faire d'un
adulte paien un parfait chretien et que ce ne seront
que ses ils et petits-fils qui auront le christianisme
dans le'sang, pourquoi un missionnaire h6siterait-il a
se, lancer de ce c6t4, c'est-i-dire i ouvrir des ecoles
pour l'instruction de lenfance? Si nous voyans que
les m&chants, par leur &coles athees, corrompent partout I'intelligence et le c3eur de l'enfant et du jeune
homme, pourquoi encore hisiter i lear disputer ces
Ames, ces tresors immortels?
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Si nous voyons que les protestants ont form6 une
societe mondiale pour aider les missionnaires a ouvrir
et soutenir les ecoles et que le Comit6 anglais a lui
seul fournit actuellement 25 ooo livres sterling a cet
effet, pourquoi done ne pas faire tous nos efforts pour
avoir, nous aussi, des &coles autant que possible ?
J'ai lu une circulaire de cette Soci&et protestante,
dans laquelle on dit que 1'espoir du monde et de
1'Eglise est dans l'enfance et que l'6cole est un moyen
donn6 par Dieu, adoptable parmi toutes les nations et
langues, pour gagner la jeunesse a la foi et au service
de N.-S. Jesus-Christ. Cette parole de nos freres
s6par6s n'est-elle pas gravee an fond de tous nos
coeurs comme au fond /de toutes nos intelligences?
Sans doute, on pourra objecter que les protestants
n'ont pas tout a fait reussi avec leurs ecoles et collIges; que m&me beaucoup de mistres parmi les 6tudiants act'uels proviennent de cette education reque
dans les 6coles ou colliges protestants. Je r6ponds:
Concedo. Cependant, a c6te des d6fauts; ne nions pas
le progr:s accompli. Et quant aux defauts memes, je
n'en vots aucun que nous ne puissions 6viter.
Quant a l'abondance des fruits, il faut d'abord
s'entendre sur ce qu'on peut comprendre par fruits
d'une ecole au point de vue apostolat. Encore ces
fruits, selon qu'il s'agit d'une 6cole dans la residence
on d'une ecole en dehors, seront diff6rents.
Dans la residence meme, une 6cole pareille est necessaire d'abord pour les enfants des chr6tiens'de l'endroit, ensuite 6galement pour les enfants chr6tiens
des endroits oh il n'y a pas d'cole catholique. A ceux
qui riposteront : < Pour cela, il suffit d'une petite
&cole de prieres,, je r6ponds : a Peut-etre autrefois;
actuellement non! absolument non ! Car vous garderez
les ignorants ou ceux dont les parents negligent la
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formation, tandis que ceux qui valent mieux et sur qui
votre chr6tient6 future devra se baser plus tard vous
echapperont. n En effet, actuellement, la plupart des
parents veulent ici que leurs enfants etudient. Or,
s'ils ne trouvent pas cet enseignement aupres du
missiornaire, ils le chercheront ailleurs. D'oi, pour
mieux arriver au but, il faudrait meme que l'enseignement profane de nos 6coles soit sup6rieur ou au
moins,gal a celui des 6coles paiennes. Car n'importe
quel motif qui vaut en Europe pour prouver la necessite des ecoles paroissiales, vaut a fortiori ici. En effet,
ici, les parents de nos jeunes chretiens et cbr6tiennes
conservent encore quelque chose du paganisme
environnant, qui emp&che l'6ducation profond6ment
chretienne. En restant pendant quelque temps a 1'cole
de la r6sidence, leurs enfants vivront d'une vie purement chr6tienne et, retourn6s dans leur famille, ils
pourront, sans s'en rendre compte, christianiser davantage leurs parents chretiens. Par ces quelques
r6flexions, il est clair que l'6cole A la residence me
semble surtout necessaire pour 1'6ducation des enfants
des soi-disant vieux chr6tiens. C'est un devoir et
m&me le premier devoir du missionnaire de garder,
de preserver et de consolider son petit troupeau
avant de penser a de nouvelles conquetes. Baptiser
un millier de personnes est une ceuvre tres faisable,
meme facile, mais les conserver, les 6duquer, les
former peu a peu, voiltune autre question bien plus
difficile a r6soudre et cependant qui importe, car,
faute de cela, on fera plus de bruit que de fruits et
peut-etre m&me plus de d6gkts que de fruit.
Mais ces ecoles en dehors de la residence, sontelles aussi utiles? Au risque de paraitre me contredire,
j'ose r6pondre par I'affirmative. D'ailleurs, la contradiction n'existera pas pour ceux qui sont dans la

-

io18 -

biousse et c'est surtout avec eux que je parle et ce
sont ceux que je d6sirerais consulter et exciter a
exposer leurs vues.
Donc, il me semble qu'il nous faut des ecoles en
dehors de la r6sidence, disons : des &colesde village.
Qu'entends-je par &coles de village? Pour crier des
ecoles de village, nous n'avons pas un systime uniforme, mais nous nous adaptons autant que possible
aux circonstances.
Avoir un systlme uniforme a bien des avantages
et est en thiodie plus joli; mais pratiquement, nous
-avons constat6 qu'au point de vue de nos finances
ainsi qu'au point de vue des fruits, s'adapter aux
circonstances est de beaucoup preferable; c'est une
force capitale.
Nous avons :
i° Des &coles avec des matres trbs habiles, mais
sans dipl6mes;
2' Des 'coles oi les maitres ont leurs dipl6mes;
3° Des ecoles oh les elives payent beaucoup et
d'autres ou ils payent.moins, etc. ;
4° Des 6coles avec instruction aussi bien ou mieux
que les ecoles de l'Etat et celles avec instruction plus
~616entaire.
Mais dans toutes ces coles, nous tenons uniform6ment trois regles
a) Le maitre est chritien baptis6;
b) L'61eve est chr6tien ou catechumene;
c) Le maitre a du ceur pour son m6tier.
a) Le maitte est chretien baptise. J'y tiens; puisque
j'ai mes ecoles pour en tirer du bien pour la religion,
il faut que le maitre donne la religion l'enfant. Or,
personne ne donn e qu'il na pas.
On m'a objectA : a Mais si un maitre est bon catechumene?,
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J'ai r&pondu presque toujours: a S'il est bon catechumine, il sera assez vite bon chritien. Attendons
jusque-l. n Si je permets quelquefois, pour des raisons tout a fait sp6ciales, qu'un maitre cat6chumene
fasse 1'6cole, c'est parce qu'il se trouve directement
sous notre propre direction on sons la direction immediate d'un des meilleurs catichistes et, dans ce cas,
il sera baptise dans quelques mois. Mais jamais je
n'accepte un paien.
De plus, toutes nos 6coles qui ne sont pas pros
d'une chapele se transforment le dimanche en chapelle, et le maitre pr&che ou enseigne le catechisme.
b) L'6elve est chrttien ou cat6chumine. Presque
toutes les fois que j'ai 6t6 emu et parfois 6mu jusqu'aux larmes, c'est en &coutant mes chers l]6ves
reciter leurs prieres. En effet, quel magnifique spectacle, dans un village oi une on deux annies auparavant on n'avait jamais entendu une priere, de voir
vingt a quarante enfants agenouilles tres pieusement,
ricitant avec ensemble, une pi&et et une ferveur exemplaires, toutes les prieres de notre sainte religion!
Quelle douce 6motion quand, au moment de l'Angelus, tons ces enfants se levent et rIcitent en choeur :
a L'Ange a annonc6 a Marie : Ave Maria !
N. B. - L'enseignement et la pratique de notre
sainte religion est absolument obligatoire pour tous
les Eleves. Quant aux parents, nous les excitons a se
convertir et nous nous faisons aider par le catichiste,
le maitre et surtout par les enfants.
c) Le maitre doit avoir du cceur pour son metier.
Un maitre sans amour pour l'enseignement, quoique
bon chretien, n'aura pas de discipline dans son &cole;
d'oit 1'6live p6riclitera et les meilleurs parents, c'esta-dire ceux qui tiennent a 1'education de leurs enfants,
chercheront ailleurs une meilleure icole.
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Le contraire est 6galement vrai : un maitre qui
tient bien son ecole attirera les enfants de tous ccux
qui tiennent & l'education de leurs enfants Or, des
parents pareils sont 6videmment la meilleure ktoffe
pour en faire des chretiens; car, ordinairement, ceux
qui tiennent a la discipline pour leurs enfants vivent
bien eux-memes. Par ce moyen, j'ai pen6trA dans plus
d'un village, et ainsi j'arrive tout naturellement i
r6pondre a la question : comment ouvrir les ecoles?
Quelquefois, des villages les demandent directement; quelquefois, les catechistes provoquent ces
demandes; quelquefois, des maitres nous les proposent, etc.; en un mot, lI-dedans aussi, nous nous
arrangeons selon les circonstances. Les principales
raisons sont ordinairement, que le village, ne pouvant
avoir un maitre plus capable sans augmenter le salaire,
entre en pourparlers avec nous. Nous disons ouvertement que notre but n'est pas de soutenir n'importe
quelle icole, meme si le maitre est envoy6 par nous,
mais que nous soutenons seulement les ecoles qui
nous donnent des fruits pour la religion : c'est-a-dire
que les enfants apprendront les prieres, participeront
a tous les exercices de pie6t, observeront le dimanche, etc., et que les parents 6galement voudront faire
connaissance avec notre sainte religion. La viennent
alors souvent des discussions ou des conversations tris
interessantes sur la religion. Si ce sont des gens de
bonne foi, on s'arrange toujours, car l'ecole sera au
milieu d'eux : ils pourront la surveiller tant qu'ils
veulent; ils peuvent examiner les livres de leurs
enfants; il n'y a pas de secret, etc,, etc. C'est alors
que nous allons encore plus loin : nous invitons le
chef de village a bien surveiller l'6cole, a bien nous
tenir au courant, si le maitre fait son office comme il
faut, h nous aider a augmenter le nombre des 61ves,
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etc., etc.; c'est-a-dire, nous faisons que nos intsrets
deviennent les int&r&ts du village. Quelquefois, ils
nous demandent tel maitre, mais ordinairement, nous
sommes libres dans notre choix et toujours nous avons
le droit de le changer, comme bon nous semble. Du
moment que nous avons d6cid6 d'y envoyer tel ou tel
maitre, nous l'appelons, lui disant de combien nous
l'aiderons et nous le laissons libre d'arranger, soit
directement avec le village, soit par le cat6chiste de
ce district, l'argent qu'il recevra des 6lves.
Par ce systeme, les l66ves payent moiis, le maitre
reaoit plus, l'ecole est meilleure, et nous payons tres
peu. Pas besoin de dire que, par ce moyen, nous avons
en main l'education de tout le village, si le village
n'a qu'une seule ecole. Dans des villages oi il y a
plusieurs ecoles, plus d'une fois ces autres 6coles ont
disparu d-s la premiere ann6e de la n6tre, puisque
tous les 6elves sont venus chez nous. Meme les efforts
des protestants pour nous nuire, ou supprimer nos
6coles par les leurs, n'ont souvent que l'effet contraire,
malgr6 l'argent qu'ils y mettent. C'est que maintenir
des 6coles et en profiter pour la religion n'est pas
tant (apres la grace de Dieu) une affaire d'argent
qu'une affaire d'organisation et de discipline. Et
meme ces dehors de la discipline commencent a
disparaitre chez eux par suite des divisions int6rieures.
Il y a encore d'autres faqons pour ouvrir des &coles:
quelquefois, un maitre catholique ou catechumene
offre son &cole pour en faire une ecole de religion et
gagne a ce projet 6lves et parents. Quelquefois, un
maitre catholique est appel6 par un village et n'accepte
que sous condition que ce soit une 6cole de religion.
En somme, l1 aussi nous nous arrangeons et cher-
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chons selon les circonstances; et les grandes questions que nous posons se r6sument a ces deux points
10 Cette ecole est-elle utile pour la religion?
2" Est-elle peu chere ?
Mais il ne suffit pas d'ouvrir une ecole; il faut la
-maintenir, la diriger toujours vers le but a atteindre:
&tre utile a la religion. Pour cela, il faut une bonne

organisation, mais surtout il faut une bonne discipline. Maintenir une bonne discipline me semble ce
qu'il y a de plus difficile. Organiser, on y arrive a
force d'couter, de suivre, de t4tonner, de reflichir;
mais maintenir la discipline dans son personnel, on
n'y arrive que par un travail tres suivi et tres difficile, et en payant plus de sa personne que de sa
bourse. Pourquoi cela?
j" Parce que ce n'est qu'en payant de sa personne
qu'on peut obtenir et demander du zele dans les
autres (prenez u les autres ) dans le sens le plus
g6n&al);
20 Parce que cela permet d'arriver dans les ecoles a
n'importe quel moment et a n'importe quel endroit;

3* Parce que c'est le meilleur systime de se renseigner: j'ai appris toujours beaucotip plus en route que
dans le village m6me.
Comment avons-nous recrut6 un bon personnel pour
ces ecoles ? D'abord nous tichons de former aussi
solidement que possible les jeunes gens catholiques
qui veulent devenir maitres d'6cole et nous.croyons
que la vraie formation commence quand ils sont mis
comme maitres dans une 6cole. Souvent aussi j'avertis
nos catechistes les plus fid&les-de se renseigner dans
-n'importe quel village a propos des maitres connus
pour la discipline de leur ecole. S'ils trouvent que tel
maitre tient tres bien son ecole et que. par sa conduite, il est estim6 dans son village, qui tiche d'entrer
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en relation avec ce maitre, soit directement, soit par
un de nos autres maitres, qui est ami avec lui. Ils
voient sa tournure d'esprit, etc. S'il leur semble qu'il
peut devenir un bon chretien, ils en font quelquefois
un catkchumbne, la grce de Dieu aidant. Une fois
chr6tien, on trouvera l'occasion, s'll le d6sire, de lui
confier une de nos 6coles. Ce moyen nous a donni
plusieurs maitres, qui, au point de vue disciplinaire et
religieux, tiennent une tres bonne place.
Maintenant, voici en quelques mots les avantages de
ces coles:
I' Entretenir toute cette ecole ne codtant pas plus
cher qu'entretenir un seul enfant a la residence, j'instrais tout un village pour le meme prix;
2* Par 1'enfant vivant chaque jour dans sa famille,
j'atteins la famille meme, comme par 1'ecole j'atteins
tout le village;
3" Cette 6cole devient, le dimanche, une chapelle sans
la-moindre d6pense;
4° Cette ecole montre aux paiens que notre religion
cherche le bien, et leur donne un moyen facile de
s'instruire;
5" Les chretiens se forment et se font dans I'endroit
m&me oii ils doivent pratiquer leur religion;
6' Par les &coles, j'attire les meilleurs maitres et les
meilleurs parents. Or c'est, me semble-t-il, un point
capital dans l'6vang6iisation d'attirer, autant que possible, nou pas les plus favorises de la fortune, mais les
mieux dou6s par la nature. En effet, plus le fondement
est solide, plus facile sera-t-il de construire une bonne
maison. Or, notre nature est le fondement sur lequel
le divin Architecte bgtit l'6difice de sa grace. Done,
plus la nature sera parfaite, plus facile et plus utile
sera l'ceuvre de la grace, plus fructueuse aussi sera
l'oeuvre du missionnaire, qui n'a d'autre d6sir que de
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gagnerle plus grand nombred'Ames pour Dieuetpour
l'Eglise.
De cette faqon, nous avons eu ici plus de 50 ecoles
avec plus de I ooo el1ves. J'ai dui faire machine en
arriere, puisque le nerf de la guerre (l'argent) me
manquait. Ainsi, cette annie, nous n'avons que la moitie de nos 6coles avec 6oo 6l1ves.
Jusqu'ici, je n'ai parl6 que de mon ancienne Mission
du Taichow. Dans l'autre moiti6 (la mission de Haimen)
nous avons fait quelques essais an dehors, couronn6s
de succes. Quant a la residence, 1'ecole des garcons
seule a d6passi le nombre de i3o l66vds.
Aux sceptiques qui me demanderaient en riant si
j'ai baptis6 tous les enfants des &coles du dehors, je
r6ponds tres humblement: tt Hl1as! non, sauf dans
quelques villages, oii j'ai baptist la plupart avec leurs
parents, car nous ne baptisons les enfants qu'avec leurs
parents; dans d'autres villages nous glanons peu a
peu; dans d'autres nous ne faisons que pr6parer, que
semer. II me semble qu'il faut semer par les 6coles;
semons la bonne semence avec confiance, avec hardiesse
m8me, mais aussi avec m6thode. Sans doute il y a des
fruits du jour au lendemain, des fruits quelquefois
tres beaux, et cependant ce ne sont pas.ces fruits-la
que j'ai en vue avec nos ecoles de village. ,
Le but que je voudrais atteindre, j'hUsite un peu a Ie
manifester, Monsieur le provicaire. Je sais cependant
que j'aurai votre approbation et c'est le principal. Ce
but, qui n'est pas depourvu de difficulte, le voici :
La oi nos 6coles ont le mieux reussi, c'est sans doute le
Tien-tai, oil nous avons obtenu, surtout grice a nos
tcoles, i Soo chr6tiens. LA, dans plusieurs villages, toute
la jeunesse, jusqu'aux jeunes gens de vingt ans, ont
appris le cat6chisme, les prieres, etc., sans cependant
avoir &t6 baptis6s pour la plupart; car nos ecoles n'ont
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atteint que les garcons et non pas les jeunes filles,
auxquelles ils se sont marius ou se marieront. Maintenant le coup que je voudrais faire serait (ne fuit-ce que
pour une ou deux ann6es) d'ouvrir un ou deux ouvroirs
dans ces villages memes, oil, sous deux directrices
chretiennes, ces jeunes femmes de nos anciens 6elves
seraient attir6es pour apprendre, A c6t6 du travail, ce
que leurs jeunes maris ont appris dans nos &coles. Et
ces jeunes m6nages bien instruits formeraient de belles
souches de families chr6tiennes et meme de villages
chr6tiens.
Mais voila que peut-6tre nous avons perdu le fil de
notre article sur les 6coles ?Non pas ! ce n'est que pour
montrer que les 6coles ne doivent pas 8tre pour nous
un but, mais un moyen. Dans ce meme ordre d'id6es,
il faut ajouter que je laisse la direction de nos ecoles
completement A mes confreres chinois, soit pour 1'enseignement, soit pour la discipline, soit pour le fonctionnement materiel.
lls le font avec coeur et ils s'en tirent avec gloire,
mais evidemment pas sans travail ni difficultes. C'est
dans les difficult6s que je tiche de mon mieux de les
consoler, de les 6clairer parfois, ou de les aider.
Voila, Monsieur le provicaire, ce que je puis vous
dire par rapport A nos 6coles. Toutefois, j'espere que
d'autres plus comp6tents reprendront quelques-unes
des questions A peine touch6es dans cet article..
Theo VAN OYEN.
(Extrait du Petit Messager de Ningpo, aoit 1926, p. 82 et suiv.)

AFRIQUE
ILE DE MADAGASCAR

Lettre de la swur MARGUERITE
Vohipeno,

26

juillet 1926.

..... Vous comprenez que c'est un souci d'occuper
et d'interesser au travail des enfants si nombreux,
surtout lorsque soi-meme on n'est pas bien cal6 dans
ses affaires. Enfin, il faut se faire tout a tous.
Tant6t on fait le cat6chiste, tant6t le juge de paix,
tant6t I'infirmiire, la soeur des pauvres. Depuis que
nous avons appris que nous aurons le bonbeur d'avoir
une visite comme on n'en a jamais eue: un repr6sentant
de nos v6enres Sup6rieurs de Paris, M. Robert,
sous peu, j'ai demande a ma sceur de ramasser les
petits negrillons qui n'ont pas encore le droit d'aller
A 1l'cole, garcons et filles, et alors 1A je fais tout ce
qu'on veut : on chante, on saute, on fait la gymnastique, on fait le guignol en un mot!
Avez-vous vu M. Garric? Nous esp&rons qu'il se
remettra bient6t en route. Ces braves gens d'Ivoto, de
Vohipeno et des environs I'attendent avec impatience.
On fait, en attendant, ce qu'on pent. Si vous le voyez,
dites-lui d'apporter beaucoup de coton i broder a ses
grandes filles,- s'il veut leur faire plaisir.
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Nos pauvres gens sont en ce moment en souci pour
leur riz encore. La pluie ne cesse de tomber et la
semence est emportee par l'eau. Nous g6missons avec
eux, car, lorsqu'ils n'ont plus rien, on a recours aux
sceurs. Heureusement que la bonne Providence veille
sur les siens; car que ferions-nous?
Nous nous demandons aussi si c'est le changement
de temps, ou autre chose, qui nous attire des bates;
mais on en trouve partout. L'autre soir, ma sceur,
titonnant sur sa table de nuit pour trouver les allumettes, toucha quelque chose qui bougeait, c'6tait un
gros serpent, qui allait se desalt6rer dans sa cuvette.
Un autre soir, j'6tais d6ja plong6e dans un profond
sommeil quand nos soeurs m'appellent encore au
secours (car il faut vous dire que c'est ma sp6cialit6e
moi de mettre les serpents a mort), il y en avait encore
un autre, tres gros, qui faisait, dans la chambre, des
bonds a faire peur. On a encore enterr6 celui-l1. Mais
ma sceur en a un dans son cabinet qui sort de temps
en temps d'entre les deux murs en falafa et qu'on ne
peut pas prendre. II parait qu'il va a la poursuite des
rats la nuit, mais notre pauvre soeur Th6rese, qui dort
l1, n'est pas toujours fikre; cela se comprend i
L'autre matin, pendant que nous faisions notre
oraison & la chapelle, un quadrupide 6trange,
qu'aucune de nous n'a jamais vu ici, est entre d'un
bond par la porte entr'ouverte. Vous comprenez si
nous 6tions vite dehors toutes les six; heureusement
qu'il est parti d'oi il est venu et n'a plus reparu.
Et nos chbres soeurs de Pologne, ne m'ont-elles rien
rapport6 de chez nous? Thecle avait I'intention de
m'envoyer des images;'si vous en achetez, faites un
peu attention aux points cardinaux, s'il vous plait,
ma tres chere Sceur.
Imaginez-vous qu'un brave chr6tien est venu me
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demander des images pour orner sa case. Je lui avais
donn6 le Sacr6-Cceur de J6sus et Notre-Dame -des-SeptDouleurs, les deux de profil. Arriv6e l'autrejourchez
lui, j'aperqois ces images a la place d'honneur,
mais se tournant le dos absolument. u Changez-les de
place, dis-je; ce n'est pas joli comme cela.,
aais,
tout le monde s'est r6crie : a Comment! mettre NotreSeigneur an sud et ia sainte Vierge au nord, c'est
impossible; c'est I'abaisser! ) Car il faut vous dire
qu'ici chacun a sa place d'apres la dignite qui lui est

due : le maitre de la maison toujours an nord-est de
la porte de 1'est, la femme au sud-est a c6te du feu,
les 6trangers hommes an nord, les enfants au nordest et les vieilles, qui n'ont plus de raison d'8tre, an
sud-oueist. II est done juste que Notre-Seigneur soit
au nord de la sainte Vierge!

SUPPLEMENT
TRIDUUMS EN L'HONNEUR DE GHtBRE MICHAEL

Sacrae Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi
specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI
tributarum, attentis expositis peculiaribus adiunctis,
triduana solemnia Beatificationis intra annum peragenda in Ecclesiis seu Oratoriis publicis aut semipublicis tur Congregationis Missionis turn Instituti
Puellarum a Caritate in honorem novensilis Beati
Ghebre Michaelis benigne concessit, cum privilegiis
tum Missae de Communi Unius Martyris, turn Indulgentiae Plenariae et Partialis in forma Ecclesia consueta lucrandae, servata tamen Instructione S. R. C.
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quae huic Rescripto adiicitur. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 7 octobris 1926.
Angelus MARIANI, S. R. C. Secretarius.
Philippus di FAVA, subsecretarius.

1NSTRUCTIO
SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS
QUAE

IN

TRIDUO

VEL

OCTIDUO

SUPER PRIVILEGIIS

SOLEMNITER

CELEBRANDO

INTRA ANNUM A BEATIFICATIONE VEL CANONIZATIONE
PER RESCRIPTUM SACRAE IPSICS CONGREGATIONIS
A SUMMO PONTIFICE CONCEDI SOLENT

I. - In solemniis, sive triduanis sive octiduanis,
quae in honorem alicuius Sancti vel Beati celebrari
permittuntur, Missae omnes ob peculiarem celebritatem dicantur cum Gloria et Credo, et cum Evangelio
S. Ioannis in fine, nisi legendum sit aliud Evangelium
iuxtra rubricas.
II. - Missa solemnis seu cantata, ubi altera Missa
de Officio currenti celebretur, dicatur cum unica
Oratione; secus, fiant tantummodo commemorationes
de duplici secundae classis et omnes aliae quae in
duplicibus primae classis permittuntur. Missae vero
lectae dicantur cum omnibus commemorationibus
occurrentibus, sed orationibus de tempore et collectis
exclusis. Quoad Praefationem, serventur Rubricae
Missalis ac Decreta.
III. - Missam cantatam impediunt tantum Duplicia
primae classis, eiusdemque classis Dominicae, nec non
Feriae, Vigiliae et Octavae privilegiatae, quae praefata Duplicia excludant. Missas vero lectas impediunt
etiam Duplicia secundae classis, et eiusdem classis
Dominicae, nec non Feriae, Vigiliae atque Octavae
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quae eiusmodi Duplicia primae et secundae classis
item excludant. In his autem casibus impedimenti,
Missae dicendae sunt de occurreate Festo, vel Dominica, aliisve diebus ut supra privilegiatis, prouti ritus
diei postulat, cum commemoratione de Sancto vel
Beato et quidem sub unica conclusione cum prima
Oratione. Haec tamen commemoratio omittatur, si
occurrat Duplex primae classis Domini primarium
universalis Ecclesiae, praeterquam Feria II et III
Paschatis et Pentecostes, in quibus ea permittitur.
IV. - In Ecclesiis ubi adest onus celebrandi Missam quamlibet Conventualem, eiusmodi Missa nunquam
omittenda erit.
V. - Si Pontificalia Missarum de Sancto vel Beato
ad thronum fiant, baud Tertia canenda erit, Episcopo
paramenta sumente, sed Hora Nona : quae tamea
Hora de ipso Sancto vel Beato semper erit, eaque, ad
implendam divini Officii obligationem, substitui non
poterit Horae Nonae de die currentis.
VI. - Quamvis Missae omnes, vel privatae tantum,
impediri possint, semper nihilominus secundas Vesperas de Sancto vel Beato solemniores facere licebit
absque ulla commemoratione, quae Vesperae tamen
de novo Sancto vel Beato pro satisfactione inservire
non poterunt.
VII. Aliae functiones ecclesiasticae, praeter
recensitas, de Ordinarii consensu, semper habere
locum poterunt, uti Homilia inter Missarum solemnia,
vel vespere Oratio panegyrica, analogae in honorea
Sancti vel Beati fundendae preces, et maxime solemnis
cum Venerabili Benedictio. Postremo vero tridni vel
octidui die Hymnus Te Deum cum versiciilis Benedicamus Patrem..., Benedictus es..., Domine, exaudi....
Dominus vobiscum... et oratione Deus, cuius miseicordiae... cum sua conclusione nanquam omittetur ante
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Ta.tum ergo... et orationem de Ssirio Sacramento.
VIII. - Ad venerationem autem et pietatem in
novensiles Sanctos vel Beatos impensius fovendam,
Sanctitas Sua, thesauros Ecclesia aperiens, omnibus
et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui, vere
poenitentes, confessi ac Sacra Synaxi refecti, ecclesias,
vel oratoria publica, in quibus praedicta triduana vel
octiduana solemnia peragentur, visitaverint, ibique
iuxta mentem eiusdem Sanctitatis Suae per aliquod
temporis spatium pias ad Deum preces faderint,
indulgentiam plenariam in forma Ecclesiae consueta,
semel lucrandam, applicabilem quoque animabus igne
piaculari detentis benigne concedit : iis vero qui,
corde saltem contrito, durante tempore ennunciato,
ipsas ecclesias vel oratoria publica inviserint, atque in
-eis uti supra oraverint, indulgentiam partialem centum
dierum semel unoquoque die acquirendam, applicabilem pari modo animabus in purgatorio existentibus,
indulget.
FACULTt DE DIRE LA MESSE SUR MER
BEATISSIME PATER,

Procurator generalis Congregationis Missionis, ad
pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter prorogationem implorat Rescripti n' 5370/23, quo ad
-triennium omnibus dictae Congregationis Presbyteris,
qui ad exteras Missiones mittuntur vel ab eis ex rite
obtenta licentia recedunt, facultas facta est S. Missae
sacrificium celebrandi in mari, iisdem perdurantibus
xerum adjunctis.
Et Deus, etc.
Vigore facultatum a SSmo Domino Nostro concessarum, Sac. Congregatio Negotiis Religiosorum Soda-

lium praeposita, attentis expositis, benigne commisit
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Reviio P. Superiori Gefili ut petitam facultatem ad
aliud quinquennium pro suo arbitrio et conscientia
concedat, juxta preces, ita ut dictus Superior permittat in singulis casibus, sive per se sive per alios a se
delegandos, Sacerdotibus suis subditis ut Sacrosanctur Missae Sacrificium celebrent in mari, ea tamen
lege ut locus ad Missae celebrationem in navi selectus,
decens omnino sit, mare sit tranquillum et nullum
adsit periculum effusionis Sacrarum Specierum e
calice, et, si fieri potest, alter sacerdos superpelliceo
indutus celebranti adsistat.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum Romae, die 4 novembris 1926.
C. Card. LAURENTI, praefectus.

Vinc. LA PUMA, Secret.
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BIBLIOGRAPHIE
REVUES

Acta Apostolicae Sedis. -

io" octobre.-

Texte de la

lettre apostolique d6membrant le vicariat de Pekin au
profit du nouveau vicariat de Suanhwafu, qui doit
s'6tendre sur la pr6fecture civile du Suanhwafu et sur
ses sous-pr'fectures de Suanhwafu, Wanchiian, Lungmen, Hwailai, Sining, Paoan, Suchow et Hwaian.
L'tcho de la Maison-MWre des filles de la Charit6.
Septembre. Le V6nerable Abba Ghebr6Michael (suite).
Octobre. -

Le chapelet. -

Le VeWnrable Abba

Gh6br&-Michael (suite).
Novembre. -

-Les journ6es sociales de Gentilly. -

Les Enfants de Marie.
Bulletin des Missions des Lazaristes frangais. Septembre-octobre. -

Visite de S. E. Mgr le D6l6gu6

apostolique a Ningpo et au Taichow; eloge funebre
de Mgr Reynaud. (Lettre de M. Lepers.) - Notes et
souvenirs sur la Mission d'Abyssinie, par M. Baeteman (suite). -

Les Lazaristes et le clerg6 indigene

en Perse, par M. Chatelet. en Syrie (suite). -

Les filles de la Charit6

Les filles de la Charite de Belgique

au Congo.
Les Missions catholiques. - 6 aodt. - Les Missions
des Lazaristes en Chine. - Pourquoi la Chine n'a pas
encore une hierarchie eccl6siastique chinoise. (Lettre
du P. Garelli.)
3 septembre. -

Sacre d'6v&ques chinois. -

Un nau-

frage. (Lettre de M. Cherpin.)
. 23 septembre. - Visite de Mgr Costantini b Ningpo
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et Taichow; 6loge funebre de Mgr Reynaud. (Lettre
de M. Lepers.) - Sacre d'ev&ques chinois.
22 ociobre. -Per crucem ad lucem, par Baeteman.
Au sujet de la beatification de Ghebre-Michael.
Les Rayons. -Septembre-octobre. - Seur Josephine
Verriere, flle de la Charite. - Journ6e mariale de
Vitry-le-Francois. - L'ducation de la modestie. Une fete a Saint-Germain-en-Laye.

Bulletin de la Sainte-Agonie. -

Septembre-octobre.

L'image de Jean Le Vacher (suite).

Correspondance d'Orient. -Septembre.

-

Les chrd-

tiens d'Orient et la protection frangaise, par Jean Milia.
L'auteur fait un grand eloge du college d'Antoura.

Revue des Etudes historiques. -

Juillet-septembre.

Les detenus de Saint-Lazare aux dix-septime et

dix-huitieme siecles, par M. Coste, pr&tre de la Mission.
Anales de la Congregacion de la YLision y de las
Hijas de a Caridad. - I" septembre. - Notes biographiqnes sur Sauveur Barrera, pretre de la- Mission,
par M. Paradela.
i" octobre. - La seconde annee de la maison de
Saragosse. - Notes biographiques sur la sceur Petra
Gonzalez.
La Inmaculada de la Medalla Milagrosa. - i" septembre. - Symbolisme de la couronne d'itoiles de la
Midaille miraculeuse (suite), par M. Moso.
I" octobre. - Suite du meme sujet.
La Milagrosa. Aoit. - Saint Vincent de Pant
dans la litterature, par M. Sainz.
Septembre. - Soeur Julia Pardo, fille de la Charit6,
par M. Sainz.
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Octobre. - Le martyrologe de la Mission; les nouveaux Bienheureux, par M. Chaurrondo.
Annali della Nissione. -

31 octobre. -

Beatifica-

tion solennelle du Bienheureux Ghibr&-Michael. Bref de beatification (texte latin et traduction italienne). - Inauguration d'un nouveau corps de batiment au college de Sarzane.
Le Missioni Estere Vincenziane. -

i" septembre. -

Seur Andreoni, une des martyres de Tientsin (suite).
-- Le journalisme en Chine. -

De Sinfong a Scarna-

tgi, par M. Bonanate. - Lettres 6difiantes de M. Canduglia, martyr, a sa sceur, fille de la Charit6.
I" octobre. - M. Durando, premier introducteur de
I'ceuvre de la Propagation de la Foi en Italie. - Suite
des articles prc&6dents sur soeur Andreoni et M. Can-

duglia.
Le Bulletin catholique de Pekin. -

Aoit. -

Lettre

de S. S. Pie XI aux vicaires et pr6fets apostoliques
de Chine (en latin). - Lettre de Mgr de GuEbriant
anx 6veques et missionnaires de la Socikt6 des missions etrangeres de Paris. - Un article de 1'OsservaIore romaxo, a propos de l'Universit 6 catbolique de
Pikin. -

L'oeuvre des tracts. -

Une visite a un

h6pital protestant. - Les tudiants chinois a l'tranger.
Septembre. - Lettre de S. E. le D616gu6 apostolique de Chine aux vicaires et pr6fets apostoliques de
Chine, accompagnant l'envoi de la lettre de Sa Saintet6. -

Lettre du m&me a M. Lepers. -

Mgr Joseph

Hou, vicaire apostolique de Taichow. - Meurtre de
deux missionnaires et d'un s6minariste. - Prefecture
apostolique de Lyhsien - L'oeuvre des tracts (suite).Les 6tudiants chinois a I'tranger (suite). - Une
visite a un hbpital protestant.
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Octobre. - Cinquantenaire de vocation religieuse
du frere Maes. -- Vicariat apostolique du Suen-Hoafou : 6tat actuel. - Le sacre des 6veques chinois. L'ceuvre des tracts (suite), - Les 6tudiants chinois i

1'6tranger (suite).
Le Petit Messager de Iingpo. - Aoit. - Mgr Joseph
Hou, vicaire apostolique de Taichow. - A propos
d'6coles, par M. van Oyen. - Notes historiques sur la
Mission de Youngkiachang, par Cyprien Aroud.

LIVRES
WAGENAAR, pretre de la Mission. - L'impdt personnel, Noordwijk, 1926. In-8, xvI-218 pages.
M. Wagenaar a 1'intention d'examiner lasituation juridique vis-i.vis
du droit hollandais, en matiere d'imp6t, de toutes les institutions
fonddes en conformite avec le droit canon (par exemple, 4glises, cures,
seminaires, ecoles, couvents et maisons religieuses, h6pitaux, orphelinats, etc.). Ce premier volume, qui sera suivi de quaire autres, est
consacr6 I l'imp6t personnel. C'est un travail serieux, neuf dans son
genre, i base theorique solide et bien document6e, et neanmoins
riche en applications pratiques. II fournit aux hommes d'oeuvres des
principes strs pour conserver a leur institution charitable Iargent queý
trcp souvent leur peu de pratique du droit civil et, d'aulre part,
l'incompeteace en maticre canonique (plut6t que le mauvais vouloir)
des agents du fisc ferait aller indiment dans les caisses de 1'Etat.
Le style, quoique sobre et technique, comme it sied i un livre de
droit, est neanmoins trbs accessible, souvent mCme attrayant, pour
tout lecteur tant soit peu cultiv6. Nous ne sommes pas Mtonni que
l'ouvrage de M. Wagenaar ait recu 'accueil le plus fiatteur dans les
milieux tant civils qu'ecclesiastiques de Hollande et qu'il connmence
dejk i faire autorite dans la matiere.
H. MEUFFELS.

Georges PRiVOST, pretre de la Mission. - Les
inscriptions simitiques de Loyang, conservees au mus&e
gouvernemental de P6kin. P6kin, 1926. In-8, 31 pages.
L'auteur se pose une triple question an sujet de ces inscriptions, qui

sont au nombre de trois: Quelle est leur nature ? Quelle en pouirait
Ctre la signification? Quelle est leur antiquit6 et comment expliquer
leur presence en Chine? L'auteur fait preuve, dans cette brochure, d'une
grande connaissance des langues semitiques, anciennes et nouvelles,
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principalement des langue hbbraique, syriaque et chinoise. Ceux qui
sont mieux prepares pour apprkcier la valeur de ses argumentations
admireront encore sans doute son sens critique.

J.-M. PLANCHET, pr&tre de la Mission. -

Traiti de

la Mortification, traduit en chinois par J. Ma, du
vicariat de Pekin. In-8, 98 feuillets, 27 illustrations.
Cet ouvrage, conqu sur un plan special, sera lu avec int&ert par
toutes les personnes qui s'inl6ressent a la pratique de la vertu. Dans
le but de rendre plus sensible et plus intelligible la pratique de la
mortification, l'auteur s'est servi de l'image. Ainsi nous voyons le
mauvais riche et Lazare appuyer la ncessiti de la mortification;
Jesus couronne d'epines, enseignant a ses fiddles le non-culte de
a la face b; le mime d6pouillA de ses vetements, enseignant la fuite
du luxe dans les habits, etc. Meme les instruments de penitence,
haire, discipline, cilice, les tourments des martyrs, le lit de fagots du
P. Marie-Antoine y sont representis, rendant ainsi plus vivante la
doctrine enseignie dans le corps du travail. Le livre est divise en
deux parties : la premiereet un petit trait6 de la Mortification en seize
chapitres. La seconde, qui contient huit chapitres, donne les exemples
de mortifications de huit saints, qui sont : saint Jean-Chrysostome,
saint Charles Borromee, saint Dominique, saint Gaetan, saint Jean de
la Croix, saint Liguori, le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre et le
saint cur6 d'Ars, qui m6ritait bien de figurer en bonne place dans cet
ariopage. La vie de saint Vincent de Paul aurait, me semble-t-il,
donne assez de matiere pour un neuvieme chapitre. Malgri cette
omission, que nous regrettons, l'ouvrage est appele a faire beaucoup
de bien aux Chinois qui le liront.

Maurice COLLARD. - Les Martyrs de Tien-Tsin.
Paris, 1926. In-8, 167 pages.
Histoire detaillee des deux missionnaires et des dix filles de la
Chariti martyrises & Tien-Tsin le 21 juin 1870. De nombreux renseignements inedits augmentent encore 1'intiret de la biographic des
scurs martyres, oh l'on rencontre divers traits rappelant les episodes
relates dans les l1gendes des heroines chretiennes des premiers siecles.
. La physionomie originale de M. Chevrier et la silhouette humble et
sainte de M. Ou, toutes deur fort peu connues, y sont mises dans un
relief qui fait ressortir leur surnaturelle beaute. Le recit du massacre,
de ses preliminaires et de ses suites est singulierement emouvant. On
retrouve dans cet ouvrage les qualites ordinaires de l'auteur : un style
fleuri et une imagination vive, qui, sans nuire i l'exactitude du recit, le
rend plus agreable.

Maurice COLLARD. -

L'image qui guirit.

II s'agit de l'image de Jean Le Vacher. Cette brochure contient,
outre un interessant precis biographique de la vie du martyr, la relation
d'un assez grand nombre d'interventions extraordinaires qui lui sont
attributes.
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Almanach des Missions des Lazaristes franjais, 1927.
Excellente idee que celle de publier un almanach de nos Missions.
Notice sur notre Congregation en deux pages, portrait de notre tris
honore Pere, calendrier, articles courts, vifs et alertes sur nos Missions
et nos plus glorieux missionnaires du passe, maximes de saint Vincent
de Paul, petites fables abyssines, anecdotes variees et amusantes,
po6sies, proverbes, images et croquis, rien n'y manque.
Le nouveau-nx
parle dijk et pale bien. Toutefois, sa premiere
parole eat un petit mensonge. n Je suis un pea timide a, nous ditil.
A viaidire, on ne s'en apercevrait pas beaucoup. Lui-meme, au reste,
comme pris de remords, se ritracte aussit6t; il ajoute, en eflet :
a Empruntant Pal/ant de ceux qui m'ont donnu
le jour, je vous salue
tout simplement comme de vieices connaissances et, sans broacher,
j'emboite le pas. i Au nouveau-ne nous souhaitons un petit frere chaque
annie, aussi gracieux et aussi intiressant que lui.

Pierre COSTE. -

Nos trois xouveaux Bienheureux :

Ghebra Michael, Louis-Joseph Franfois, Jean-Marie
Gryeir. In-8. Imprimerie Dumoulin, Paris, 84 pages.
L'auteur des articles publics sous ce titre dans les Anxales a crn faire
<euvre utile en les.reunissant dana une plaquette. Des triduums scroni
elebris ~c et l; lea fidiles d6sireront connaitre les martyrs qui serol
1'objet de ces fetes; cet opuscule permettra de satisfaire leur pieine
curiosit6.

J.-B. COULBEAUX. -

Vers la Lumiere. Le Bienkeureux

Abba Ghlbre-Midcael, 2* ed., Paris, lib. Rene Haton.
In-8, xviI-36 4 pages.
Cet ouvrage sur le celebre martyr abyssin n'cst ps 'une pare
reedition du livre de M. Coulbeaux, maort depuis cioq ans; I'iditau
I'avoua dans Ia preface : * Je me suis permis seulement, dit-il, de
supprimer ou de xesumer certains passages oh I'histoire entrait dans
des details peu int6zessants, semble-t-il, por la. majorite des lecteuls
II en a &t6 de mcme pour d'autres pages, o l vieux jouteur, qui a.
6tudid et vecu les querelles theologiques, s'attardait & pulveriser des
objections cent fois refutes.
Ce faisant, 1'editeur a us6 d'un droit incontestable; mais ces modifications le rendent quelque peu auteur de I'ouvrage, et nous aurions
priferk que, stivant Pusage courant, ii ajouitt sur la couverure :
a 2e edition, revis6e par... .
Cette remarque s'impose d'autant plus que la part de l'editeur est
plus importante qu'il ne l'iadique. II a remanik le style, ajoute des
gravures et m6me corrig6 certains details.
A la suite de Mgr de Jacobis et des contemporains du martyr,
M. Coulbeaux, qui Ctait trb vesse dans les langues du pays, crit
-constamment Gh6bra Michael: le nouvel dditeur prefire Ghibri
Michael. Quel est la raison de ce choix?
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Le portrait que V1'diteur nous donne de Ghebr6 Michael differe
completement de celui qu'ont repanda M. Coulbeaux et M. Baeteman
dans son Abokna Jacob. Pourquoi ce changement?
M. Coulbeaux fixe la mort de Ghebre Michael au 29 aout. Pourquoi
son editeur prifere-t-il le.28 aoiit?
Quelques notes critiques an has des pages pour eclaircir ces points
et d autres encore n'auraient rien enleve a ce livre de son charme et de
son intirit.
La date de la morten particulier meritait d'ete discutee, car I'accord
est loin d'exister. Mgr de Jacobis opte pour le x3 juillet (Lettre du
3o novembre z856 k un cardinal; cf. Anna/es, t. XXIII, p. 35x);
M. Coulbeaux, pour le 29 aout; le premier t6moin du proces de
beatification, pour le 29 juillet; le dixibme, pour le 28 juillet. Le
troisieme temoin hesite entre le 23 juillet, le 24 juillet, le 23 aofit et le
24 aout; le douzibme, entre le 23 et le 24 aout; Tekl6 Haimanot, un
des compagnons de prison de Ghebre Michael, entre le 28 et le 29 aofit
(Vie manuscrite de Mgr. de Jacobis); le promoteur de la Foi, entre le
2 juiilet et le a8 aoft. Devant la divergence de ces temoignages, le
postulateur a pr6fer6 s'abstenir dindiquer le jour. A lire Vers la
Lumiere, on croirait que la date Ju 28 aofit est universellement revue et
ne soulrve aucune difficulte.
Ces quelques reserves faites, nous ne pouvons que nous associer aux
eloges decernes & I'ouvrage. Rien n'a ete ecrit de plus complet, de plus
sericux et de plus attrayant sur I'heroique martyr abyssin.

J. BAETEMAN. - Un martyr abyssin. Abba Glhbri
Michad. Lib. Ren6 Haton, Paris. In-12, 47 pages.
Brochure de vulgarisation qui resume fort bien I'ouvrage Vers la
Lumncre. L'auteur s'y retrouve avec toutes ses qualitis : lentrain, la
vie, l'imagination, 'art de savoir intdresser et captiver.

ERNESTO CASSINARI.- ll beato Ghebre-Michael.Roma,
Casa della Missione, In-8, x-i88 pages.
Cet ouvrage, r6pandu & Rome i de tras nombreux exemplaires pendant les fAtes de beatification, a fair connaitre a des milliers de lecteurs
la vie admirable de l'hbroique Serviteur de Dieu.

Cenni biografici sul beato Ghebre-Mickael, Prete della
Missione, martire abissino. Roma, Casa della Missione.
In-8, 62 pages.
Excellent r6sum6, recommand6 k ceux qui n'ont pas le temps de lire
de gros livres.

N. HAMANT, superieur du petit s6minaire de Montigny. -

Histoire du Siminaire Sainte-Anne, premier
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grand s6minaire dc Metz (1661-1791). In-8, 177 pages.
Ce volume contient 1'histoire d'un de nos plus anciens 6tablissements,
dont la fondation, preparee par saint Vincent et par Bossuet et accomplie par M. Almiras, n'a 6t6 possible que gr.ce aux libralites de la
reine Anne d'Autriche, mire de Louis XIV. Le chanoine Hamant a eu,
semble-t-il, un double souci : ceui d'epuiser son sujet et de ne laisser
echapper aucune inexactitude. II serait i souhaiter que chacun de nos
ktablissements eft sa monographie sur le modele de celle que vient de
nous donner le superieur du s6minaire de Montigny.
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NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
47. Htuin (Prosper), pretre, diced6 le 13 aoft 1926, a
Lujan; 56 ans d'Age et 35 de vocation.
48. Pr6v6t (Xavier), pretre, 14 aoft 1926, Bahia; 78,
48.
4g. Loudenot (Francois), coadjuteur, 18 aoiit 1926,
Maison-Mbre ; 72, 46.
5o. Matha (Philippe), pr6tre, 10 septembre 1926,
Bahia; 53, 35.
51. Legerer (Jean), pretre, 26 septembre 1926, Vienne;
72, 55.

52. Sieben (Alphonse), pr6tre, 28 septembre 1926,
Averbode; 52, 34.
53. Morino (Joseph), pretre, I"r octobre 1926, Ozieri;
63, 45.
54. Mac Hugh (T6rence), coadjuteur, 28 aoft 1926,
Dublin; 66, 26.
55. Rossmann (Jean), pretre, 20 octobre 1926, L6opol;
61, 41.

56. Bousquet (Jean-Baptiste), pretre, 21 octobre 1926,
Vichy; 58, 39.
57. Hegarty (Jean), pr6tre, 25 octobre 1926, Ashfield;
70, 48.
NOS CHERES SOEURS
Louise Kajos, I Szeged (Hongrie); 6, 40.
Marguerite Fechlar, A Marianoztra (Hongrie); 54, 35.
L6ocadie Piernik, h Cracovie; 41, 14.
Anna Kresnik, a Ljubljana ;56, 37.
Catherine Merse, k Ljubljana ; 62, 3f.
Maria Dermota, a Ljubljana; 44, 1S.
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Florencia Leguizamon, a Buenos-Ayres; 77, 47.
Catherine Shoolbred, a Londres; 56, 33.
Augustine Jullien, a Chatillon-sous-Bagneux ; 74, 52.
-lisabeth Muller, a Metz; 83, 6o.
Maria Diez, a Valdemoro (Espagne); 81, 54.
Josepha Arellano, a Alicante (Espagne); 54, 33.
Eleonore Ruggiero, a Sant'Omero (Italic) ; 74, 53.
Maria Nicolini, a Sienne; 29, 12.
Marianna Nunziati, a Sienne; 8o, 56.
Leovigilda Espinosa, a Guayaquil (Equateur); 59, 38.
Maria Vicuna, a Ambato (Equateur); 3o, 8.
Rose Menany, a Dallas (Etats-Unis); 49, 19.
Bridget Dougherty, i Emmitsburg (Etats-Unis); 40, 13.
Juana Toledo, a Flores (Argentine); 27, 6.
Hdlbne Constantinova, a Constantinople ; 29, 9.
Valentine D'Almeida, a Monaco; 29, 6.
Marie Pillet, a Paris; 82, 39.
Marie Fapler, a Dult (Autriche); 38, i5.
Antonia Lombardi, a Sienne; 74. 47.
Catherine Giannoni, a Grugliasco (Italie); 66, 42.
Maria Civit, a Teruel (Espagne); 77, 56.
Vicenta Ayerve, a Oviedo (Espagne); 55, 33.
C6cile Calvez, a Vannes; 61, 43.
Cilestine Romerio, a Ans (Belgique); 8i, 56.
Sophie Daniel, k Anzin; 73, 54.
Josephine Seroux, & Saint-Gilles; 38, i9.
Julie Delnaud, a Pan; 68, 47.
Caroline Beck, a Nouvelle-Orldans; 68, 44.
Ana Oriol, a Mayaguez (Porto-Rico); 63, 40.
Maria Sapina, a Mayaguez (Porto-Rico) ; 43, 22.
Saturnina Escos, a Gorliz (Espagne); 61, 40.
Maria Mazzoni, a Cordoba (Espagne); 5i, 32.
Lionie Debergh, a Anvers (Belgique); 48, 24.
Petronella Vandenbrekel, a Huy (Belgique); 27, 9 mois.
Martha Ramsbottom, a Cork (Irlande); 70, 41
Ida Schlicht, a Graz (Autriche); 27, 3.
Thdrhse Marbler, a Ehrnau (Autriche); 6o, 38.
Jeanne Gollner, a Graz (Autriche); 57,38.
Marguerite Braga, a Graz (Autriche); 25, 1.
Gertrude Brande, a Schwarzach JAutriche) ; 88, 62.
Marie Bardi, a Gentilly; 91, 70,
Marie Bourge, a Clichy ; 77, 56.
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Catherine O'Keeffe, a Mill-Hill; 79, 50.
Marie Richen, a Ans (Belgique); 74, 48.
Marie Catrin, a Tarbes; 66, 40.
Maria Ortiz, h Santurge; 74, 48.
Celestina Pina, a Aranjuez (Espagne); 43, 1g.
Maria Ugarte, i Bejucal (Espagne); 56, 37.

Elisabeth

Robbio, a Turin; 40, i3.

Maria Salmoiraghi, a Chieri (Italie); 75, 47.
Catherine Sosko, A Ljubljana; 45, 19.
Caroline Sdanowiez, a Cracovie; 84, 68.
Nephtalina Campos, a Campanha (Brisil); 36, iS.
Carmen Sanchez, N Lima; 85, 45.
Marie Oliva, a Malaga; 45, 25.
Louise Brun, a Montolieu; 78, 56.
LUonide Lamy, a Paris ; 75, 53.
Jeanne Bouscatier, a Montolieu; 39, 9.
Maria Kuchyna, a Kremnica (Tcheco-Slovaquie); 46, 28.
Maria Canovai, a Sienne; 59, 37.
Francoise Quaglia, a Fossano (Italie); 76, 54.
Mary Laurent, a Philadelphie; 86, 68.
Julie Ballo, a Gyongyos (Hongrie); 36, 14.
Maria Orozco, a Popayan (Colombie); 75, 42.
Marie Mosshammer, a Salzbourg; 62, 33.
Marie Neuschmid, a Salzbourg; 46, xo.
Juana Arbonies, a Cadix (Espagne); 77, 54.
Maria Aranda, a Alcala de Henares (Espagne); 75, 5z.
Teresa Carrascosa, A Siville (Espagne); 45, 22.
Josefa Arregui, a Almeria (Espagne) ; 64, 42.
Amancia Pedraza, a Valdemoro (Espagne); 41, 9.
Anne Bretaudeau, ddcidee a Rethel; 76, 56.
Louise Quemat, a Bagneres; 76, 5i.
Victorine Duraud,

a Clichy

; 90, 70.

Marie Guennegan, a Hennebont; 48, 28.
Marie Wegmann, a Dusseldorf; 46, 24.
Anne Searson, a Philadelphie; 81, 56.
Julie Pader, a Pecs (Hongrie) ;68, 33.
Angelina Troisi, a Bisceglie (Italie); 33, 8.
Maria Horta, a Victoria (Brdsil); 5o, 32.
Marguerite Pointurier, A Toulouse ; 75, 57.
Catherine Viguie, a Lille ; 89, 68.
Marie Launay, a Alise Sainte-Reine; 46, 28.
Filicite Dugres, a Clichy; 65, 43.
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Elise Larrius, a Auch; 87, 63.
Angdlique Carroy, a Paris; 82, 6i.
Jeanne Albessard, a Montolieu; 70, 49.
Mary Cleary, A Londres; 52, 32.
Rosina Lai, a Turin; 20, Ix mois.
Rita Rangel, a Santiago ; 79, 53.
Leontine Barry, a Flores (Argentine); 60, 48.
Juana Labiano, a Valdemoro (Espagne) ; 6, 44.
Josefa Mier, aHernani(Espagne) ;64, 38.
Julia Pardo,k Julio-en-Legans (Espagne); 48, 3o.
Visitacion Lopez, a Jerez (Espagne); 67, 42.
Maria Garay, A de Dieu-Ruzafa; 78, 57.
Maria Balcells, a Madrid; 74, 46.
Louise Makee, a Auberchicourt; 73, 53.
Rosalie Karoly, a Piliscsaba (Hongrie); 33, 2.
Raphael Usepi, a Rome; 72, 51.
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